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SAINT VINCENT DE PAUL A LA COUR
I. -

LA MORT DE LOUIS XIII'

Saint Vincent de Paul n'aima pas et ne rechercha
jamais la cour. Ce milieu raffin6, oi les maximes du
monde avaient le pas sur les maximes 6vangiliques,
ne convenait pas A sa nature droite, simple, ennemie
des intrigues et des scandales. II lui fallait une
atmosphere plus pure. Gloire, honneurs, plaisirs,
tout ce qui tente le courtisan lui inspirait le d6gofit.
Homme du peuple, il se sentait attire vers le peuple;
ap6tre, aux relations avec les grands de ce monde,
il prifirait la vie apostolique du pretre dont tous les
instants sont consacres au salut des ames.
Et pourtant il friquenta la cour. Ce fut pour ob6ir
A la reine Anne d'Autriche qu'il surmonta ses r6pugnances. La pieuse princesse apprit vraisemblablement A le connaitre par les dames de son entourage,
surtout par celles qui appartenaient h la Compagnie
des Dames de la Charit6. Ravie de ce qu'on lui racontait de la charite, de la sagesse, de la saintet6 et des
ceuvres du saint pretre, elle concut pour lui une veneration profonde, lui donna sa confiance et mit A profit, pour le bien de son Ame et I'int&r&t de l'tat,
les
lumieres de cet homme si universellement estime, que

Richelieu lui-meme consultait. Elle lui demanda des
i.'On connalt deux rcilts de la mort de Louis XIII, I'un de Duboia,
son valet de chambre (manuscrit conserv6 aux Archivts du Ministirx
des
Affaires dtrang&res, France, Mimoires et documents, 848, f 31- 44 ); I'autre
do P. Dinet, son confesseur (ldle d'une b.lle mort ou d'une mort ckrt.
lienne dans le rIrit de la fri heureuse de Louis XIll. Paris,' 658,
in-folio).

-6pr&tres pour donner des missions a la cour et dans les
pays contamin6s par 1'h6r6sie, l'appela aupres de
Louis XIll malade, pour preparer le pieux monarque
A la mort, le nomma, au commencement de la rigence,
membre du Conseil de conscience institu6 pour traiter
les affaires eccl6siastiques du royaume, 1'aida d'aum6nes abondautes, fonda des 6tablissements de missionnaires et de Filles de la Charite.
Ce fut pendant le siege de Perpignan que
Louis XIII ressentit les premieres atteintes du mal
auquel il devait succomber. Le 21 f6vrier 1643, apres
six mois de langueur, son 6tat devint inquietant. La
fivre, 1'insomnie, le manque d'appttit, une toux
seche et persistante, la formation de nombreux abces
ne legitimaient que trop les craintes de son entourage.
Sa maigreur et sa faiblesse excitaient la piti6.
Jusqu'au mois d'avril, il eut assez de force pour
faire un petit tour de promenade dans la galerie voisine de sa chambre. Le 3, il put difficilement se
trainer et, les jours suivants, A1 ne sortit plus de
chez lui.
La mort approchait a grands pas; il le comprenait
mieux que personne. II s'y pr6parait en purifiant,
tous les jours,sa conscience par la confession et en
restant uni a Dieu d'une union qu'entretenaient de
pieuses conversations et la lecture d'ouvrages de spiritualit6.
Malgre ses souffrances, il s'acquittait fidlement de
tous ses devoirs de roi, tenait conseil avec ses ministres, s'informait des besoins des malheureux et veillait
sur les int6r&ts de l'Eglise.
Des sieges 6piscopaux et des abbayes restaient sans
titulaires. II s'en entretint avec son confesseur, le
P. Dinet. « Je voudrais, lui dit-il, les donner a des
eccl6siastiques capables, recommandables par leurs

-7vertus; pensez-y; interrogez des personnes eclair6es,
j6suites ou autres, et tout particulierement M. Vincent, et presentez-moi une liste sur laquelle les noms
soient inscrits par ordre de m6rite'.
Le P. Dinet obeit. i Les eveches, c'est lui qui
parle 2, furent donnes saintement et les abbayes charitablement. »
Le roi n'oublia pas la Lorraine,que frappaient deux
redoutables fieaux : la guerre et la famine. II ordonna
de porter a saint Vincent une grosse somme d'argent,
pour que, par le moyen de ses missionnaires, des
aum6nes fussent distribu6es aux affames.
Cependant la maladie s'aggravait chaque jour. Le
pieux monarque pensa qu'il itait temps de recevoir
le sacrement des mourants. II en parla au P. Dinet
et a son premier aum6nier, Dominique S6guier, 6veque de Meaux. Ceux-ci reussirent a calmer son impa-

tience en lui assurant qu'ils le previendraient, quand
la fin serait proche.
La nuit du 18 au 19 fut mauvaise. Le matin venu,
le malade vit pres de lui M. Bouvard, son premier
m6decin; il l'interrogea : i Je sens bien que je ne
guirirai pas; ne craignez pas de me dire la v6rit6. »
Le m6decin se contenta de ripondre : « Sire, il est
vrai que Votre Majest6 est tres mal. i,
La pens6e de la mort ne le quitta pas le reste de la
journ6e. De la chambre qu'il occupait au chateau
neuf de Saint-Germain-en-Laye, sa vue s'6tendait
jusqu'a I'abbaye de Saint-Denis. « Ouvrez la fenetre,
demanda-t-il, que je voie ma derniere demeure. n Et
il regarda longuement.
I1 n'6tait pas loin le jour oih son corps irait prendre
place dans la crypte silencieuse oi dormaient les
l. Dinet, of. (it., pp. 14 et 41.
2. Ibid., p. 4a21

-8anciens rois de France. Le 23, une crise faillit I'emporter. L'Uv&que de Meaux lui donna en toute hite
1'extreme-onction devant le P. Dinet, Ph:iippe Cospean, 6veque de Lisieux; M. de Ventadour, chanoine
de Notre-Dame, et les principaux seigneurs de la
cour.
Dans sa douleur, Anne d'Autriche desirait une
consolation : celle que son auguste 6poux fit assist6
par M. Vincent A l'heure de la mort. Par d~elcatesse,
elle en parla au malade, qui lui r6pondit : ( Oui,
bien volontiers, si mon confesseur le trouve bon. »
Le P. Dinet ne demandait pas mieux que d'etre
agr6able a la reine. Saint Vincent, appelI en toute
hate, arrivait a Saint-Germain le jour m&me. (jSire,
dit-il au roi en l'abordant, timenti Deum bene erit in
extremis. , Et le monarque acheva le verset: , Et in
die detunctionis suae benedicetur . i,
L'Utat du malade resta stationnaire la nuit suivante
et le matin du 24. L'apres-midi, a l'heureuse surprise
de toit
un mieux sensible se produisit. Louis XIII
aimait la musique. II voulut entendre un joueur de
luth chanter sur son instrument les louanges de Dieu
et chanta lui-meme, en compagnie de quatre seigneurs,
des airs de sa composition sur les psaumes de David,
paraphrases par Godeau.
La transformation 6tait si complete que plus d'un
crut le roi sauv6. Saint Vincent, tranquillis6, prit le
chemin de Saint-Lazare, oh ii annonma la bonne nouvelle.
Le mois d'avril s'acheva dans d'assez bonnes conditions. Le r" mai, quand on entendit le malade
-se plaindre d'avoir passe une mauvaise nuit, la trisi. Abelly. La Vie du Vingrable Vincent de Paul. Paris, 1664. Trois
vol. in-40, t. I, chap, xxxvI, p. 171.

-9tesse serra de nouveau les cceurs. L'angoisse alla tous
les jours croissant, car tous les jours le mal fut en
progres.
Saint Vincent accourut de nouveau,le mardi 12 mai,
a 1'appel de la reine. I1 trouva dans la chambre du
roi les 6evques de Meaux et de Lisieux, le P. Dinet
et le chanoine de Ventadour, et joignit ses exhortations aux leurs pour disposer le malade a son heure
dermnire. Louis XIII s'attendait A la mort, il la d6sirait, ii s'y priparait, son esprit vivait dbja dans I'audeli. La tiche des aum6niers 6tait done facile.
ctJamais, a 6crit saint Vincent , je n'ai vu plus d'l66vation, plus de tranquillht, plus d'apprehension des
moindres atomes qui paraissaient p6ch6, plus de bont6
ni plus de jugement en une personne en cet 6tat. ,
Le mourant ne se lassait pas d'entendre parler des
merveilles de Dieu, des peines du purgatoire, des
vanites de ce monde. II interrogeait la-dessus tour a
tour les eccl6siastiques qui l'entouraient : t Quelle
est, demanda-t-il a saint Vincent, la meilleure pr6paSire, r6pondit celui-ci, je ne puis
ration a la mort?mieux que l'exemple de Notrede
vous proposer rien
Seigneur : I'entiere et parfaite soumission de sa
volont6 a celle de son Pere c6leste, soumission qu'il
t6moigna par les mots: non mea volontas, sed tua
fiat. - 0 Jesus, reprit le roi, je le veux aussi de tout
mon cceur. Oui. mon Dieu, je le dis et le veux dire
jusqu'au dernier soupir de ma vie : fiat volontas tua;
qu'il me soit fait comme vous le voulez! )
Interroge encore sur le bon usage des graces de
Dieu, saint Vincent toucha si bien le cour du roi par
1'onction de ses paroles que celui-ci ajouta: O Mon-

i. Saint Vincent de Paul. Correspondance, Entreliens, Documentsr
Paris, 192o-g925. 14 vol. in-8. T. II, p. 393.
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sieur Vincent, si je revenais en sant6, les eveques
passeraient trois ans chez vous '! ,
Ce retour A la sant6, le malade ne l'esp6rait plus.
<cVoyez, Monsieur Vincent, disait-il les yeux diriges
vers l'abbaye de Saint-Denis, dont il apercevait an
loin le clocher, mon corps sera bient6t port6 la-bas.,
Puis, levant son bras decharn6, il laissait echapper
ces mots : a Est-ce la le bras d'un roi2 ??
La crainte du purgatoire et de l'enfer le troublait
par moments. Le P. Dinet lui expliqua que, plus une
maladie dure, plus le malade expie et, par consequent,
moins il reste i expier en l'autre vie. (c Mon Pere, lui
repondit le vertueux malade, je ne m'arr&te pas a
cette pensee; si Dieu me laissait cent ans au purgatoire, je m'estimerais heureux de ne pas y rester plus
longtemps. n
Dans l'espoir qu'un pen de nourriture lui donnerait
,des forces, les m6decins insistaient fortement pour
qu'il consentit a prendre des ceufs et du bouillon.
L'un d'eux le supplia meme les larmes aux yeux et
a genoux. ( Mes amis, r6pondit le roi, c'en est fait,
la mort est proche, ce n'est pas un peu de bouillon
qui me rendra la vie. , Et il tourna le dos.
La r6flexion aidant, il 6prouva quelque remords de
ce refus. a Monsieur Vincent, dit-il aa saint, qu'il
voyait a ses c6t6s, les medecins me pressent de
prendre de ia nourriture et j'ai refus6, car aussi bien
faut-il que je meure; que me conseillez-vous? - Sire,
r6pondit l'humble pretre, les m6decins vous ont
conseill de prendre de la nourriture, parce qu'ils ont
entre eux cette maxime d'en faire toujours prendre
aux malades. Tandis qu'il leur reste quelque soupir
I. Abelly, op. cit., t. III, chap. vin, sect. i, p. 88.
2. Robineau, manutcrit sur les vertus de saint Vincent, conserv6
-aux Archives de la Mission, p. 73.
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de vie, ils esperent pouvoir trouver toujours quelque
moment auquel ils peuvent recouvrer la sante. VoilM
pourquoi, s'il plait & Votre Majest6, vous ferez bien
de prendre ce que le m6decin vous a ordonn' i . )
Louis XIII se rendit au conseil du saint pr&tre : il
demanda du bouillon et le but.
Le soir se manifesterent les signes avant-coureurs
de 'agonie. Les m6decins, convaincus que le malade
ne terminerait pas la journie, firent part de leurs
craintes au P. Dinet et celui-ci en informa le roi.
Celui-ci, tout heureux de la bonne nouvelle, chanta le
Te Deum en actions de graces. II se confessa et
communia en viatique des mains de l'e6vque deMeaux, 6difiant tout le mogde par sa grande pi6t6.
Au moment oi il requt la sainte hostie, on put voir de
grosses larmes rouler sur son visage amaigri.
La reine et le due de Beaufort le veillrent. Le
lendemain, 13 mai, aux premieres lueurs de l'aurore,
le roi respirait encore; il avait sa pleine connaissance:
et distinguait les personnes qui I'entouraient. Ala vue
du prince de Cond6, il lui fit signe d'approcher.
c Monsieur, lui dit-il, je sais bien que 1'ennemi s'est
avanc6 sur notre frontiere avec une grosse et puissante
arm6e, mais votre fils le va pousser honteusement et
le vaincre glorieusement. » Tout le monde a la cour
ignorait I'avance des Espagnols. Le prince, convaincu
que le malade delirait, chuchota aux oreilles du
P. Dinet : ( Prenez garde au roi, car il baisse fort
et, si je ne me trompe, son cerveau se trouble. n
Troubles cerebraux peut-6tre, mais, si le P. Dinet,
par qui nous connaissons ce d6tail, rapporte exactement les faits, il faut avouer qu'il y a parfois de
singulibres coincidences entre les d6lires et la realite,.
I. Saint Vinent de Paul, t. X, p. 342.
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car le duc d'Enghien, apres une belle victoire sur les
Espagnols, s'empara de Rocroi le 19 mai.
Le roi songeait plus encore a une autre victoire:
celle qui lui ouvrirait les portes du ciel II fit apporter
et diposer pres de lui le petit crucifx, les deux
breviaires et le rituel qu'il tenait depuis longtemps
en reserve pour servir a ses derniers moments. Un
ruban, plac6 par ses soins, permettait de trouver du
premier coup, sans aucune recherche, les priýres de
la recommandation de l'Ame.
Aprs avoir donn6 ses instructions a son confesseur,
il lui demanda quand aurait lieu le jugement particulier. Le P. Dinet calmait ses craintes, entretenait sa
confiance, enflammait ses d6sirs. Au seul mot de
paradis, le roi semblait vouloir y voler sans plus
attendre. Le Pere commencait-il une citation sciipturaire, la suite s'echappait aussit6t des Itvres du
malade. Quam dilecta tabernacula tua, Domine virtutur, disait le premier. - Concupiscit et deficit anima
mea in atriaDomini. ajoutait le second. Et le dialogue
continuait sans qu'aucune d6faillance de m6moire vint
l'interrompre. Cum dederit dilectis suis somnum : ecce
kaereditas Domini, filii, merces fruclus ventris; Expecta
Dominun, viriliter age. -

Et confortetur cot tuum et

sustine Dominum; Veni cito, Domine Jesu. - Etiam veni
cito, Domine Jesu.
Le sotr, bien avant dans la nuit, on lut au roi, sur
sa demande, quelques chapitres de la vie de J4susChrist selon les quatre Evangiles. II s'assoupit durant
la lecture et son esprit s'egara presque aussit6t dans
des r&ves, que les assistants pouvaient suivre en
l'entendant. II s'6veilla, demanda des nouvelles de la
reine et retomba, sur les deux heures du matin, dans
son assoupissement et dans ses reveries.
Le lendemain 14, fete de l'Ascension, fut, au
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chateau de Saint-Germain, jour de tristesse et de
deuil. Quand, les rideaux de la fen&tre tires, la
lumibre p6ntra dans la chambre et permit de voir
plus nettement le visage du roi, a ses yeux vitris et a
ses regards 6garis, on devina qu'il ne passerait pas la
journee. II hita lui-m6me les pr6paratifs de la messe,
qu'il entendit pieusement. Les aum6niers la dirent
tour a tour.
Sur le conseil des midecins, un peu de lait fut pr6sent&. Comme on le soulevait pour I'aider a boire, ce
mouvement l'epuisa. Peu s'en fallut qu'il ne perdit la
respiration et ne retombat inanim6 sur sonoreiller. On
le reposa doucement; on le laissa repreadre halcine.
Sa premiere parole fut pour les medecins. c Pensezvous, leur demanda-t-il, que je puisse vivre jusqu'a
demain? Les plus grandes joies de ma vie me sont
arrivies le vendredi, il me serait igreable de mourir
ce jour-la. » M. Bouvard lui prit la main, tata longuement le pouls et repondit : a Sire, c'est d'ordinaire
entr: deux et trois heures de I'apres-midi que Votre
Majest6 se trouve le plus mal; si votre faiblesse est
trop grande, la crise pourrait bien amener le d6nouement que nous craignons. >
Le roi comprit. II leva les yeux au ciel, joignit les
mains, pria longuement, puis cette parole de reconnaissance sortit de sa bouche : a Dieu soit Iouk I ) et
encore : t Mon Dien que votre volonte soit faite! a
Alors eut lieu une scene touchante, qui tira les
larmes de tous les yeux. Le roi, tourn6 vers l'Av&que
de Meaux, lui dit : c I est temps que je fasse mes
adieux. ,
La reine s'approcha. Tous deux s'embrasserent
longtemps avec tendresse, et, s'entremouillant le visage
de pleurs, echangerent des propos que personne
n'entendit. Avant de se retirer, Anne d'Autriche pr6-

- 14senta elle-meme ses deux enfants : le damphin et le
petit duc d'Anjou. Apres eux, vinrent le duc d'Orleans
et le prince de Cond6. Et le d6fil continua. Le roi
embrassait les uns, donnait sa main A baiser aux
autres, on se contentait de serrer la leur. II embrassa
deux fois le P. Dinet, qui lui dit pour le consoler :
a Sire, si les craintes des m6decins se r6atisent, Votre
Majest6 mourra un vendredi, car, pour l'•glise, le
vendredi commence avec les premieres vepres, c'est-adire apres midi. A
Les adieux terminks, on alluma un cierge b6nit, on
posa un crucifix devant le roi, et les cinq aum6niers,
rev6tus de leur surplis, commencerent a r6citer les
prieres de la recommandation de l'ame, r6servant
pour plus tard celles qui conviennent plus specialement au moment de la mort. Le roi comprenait tout et
repondait a tout.
L'heuie du repas approchait. Sur son invitation,
toutes les personnes presentes se retirerent pour aller
prendre leur r6fection.
Resth seul avec son confesseur, il lui manifesta sa
craiate d'avoir a lutter, au dernier moment, contre les
assauts du d6mon. C'6tait, pensait-il, sur la foi qu'il
serait attaqu6. Le P. Dinet le d6trompa.
- De quoi done serai-je tent ? demanda le malade.

- Sire, r6pondit le Pire, d'aversion probablement.
Le d6mon est assez fin pour exciter de nouveau Votre
Majest6 contre les personnes qui lui oat autrefois
d6plu, rappelant leur souvenir a son esprit.
- Si cela se produit, que devrai-je faire ? interrogea le roi.

- Sire, vous souvenir de la vertu de charitb.
- Je vous obeirai, mon Pre. Convenons que, si je
suis tente de cette sorte, je vous en donnerai avis par
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un geste de la main. A ce signe, vous me crierez:
Charite, ou toute autre parole semblable.
- C'est entendu, Sire, que Votre Majest6 compte
sur moi.
- Et maintenant, mon PNre, prenez cette vie des
saints, posez-la sur ce pupitre 61ev6 et lisez-moi
queique passage de la Passion du Sauveur.
La lecture n'6tait pas achev6e que la chambre se
remplissait de nouveau. Les deux e6vques, le chanoine
de Ventadour et saint Vincent de Paul revinrent
pres du mourant. L'un d'eux, saint Vincent peut-6tre,
requt le livre des mains du P. Dinet et continua la
lecture, tandis que celui-ci sortait pour prendre son
repas.
Louis XIII, contrarie de voir le mar&chal de Chatillon au milieu des seigneurs, dit a 1'6v&que de Meaux :
t Faites-lui savoir par M. de Souvr6 que sa presence
ici me d6plait; au moment oh je vais paraitre devant
Dieu, il me serait agr6able de n'ktre entour6 que de
catholiques. n
Rentrant en lui-meme, il se demanda si sa cons-cience 6tait en regle, et la pens6e lui vint qu'en refusant de s'alimenter, il avait peut-6»re abreg6 sa vie;
pour le tranquilliser, son confesseur lui renouvela
i'absolution.
Le malade attendait avec une sainte impatience le
moment de paraitre devant Dieu. II interrogea son
premier m6decin : ~ L'heure n'est-elle pas encore
venue ? Ne craignez pas de me dire la verit. ),
M. Bouvard lui r6pondit tout en larmes, apres I'avoir
examine : c Votre Majest6 sera, semble-t-il, bient6t
d4livrie des liens du corps, car je ne lui trouve plus
de pouls. ,
Et l'on entendit aussit6t le roi s'6crier: i Mon Dieu,
recevez-moi a mis6ricorde. , S'adressant ensuite aux
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aum6niers, il leur dit : ( Prions Dieu; voil un de mes
livres; ouvrez a la page que j'ai marquee, vous trouverez les prieres de I'agonie, commenqons-les. A la
bonne heure ! ,)
La reine itait pr6sente. Sa douleur faisait peine.
Le duc d'Orl6ans et le prince de Cond6 lui conseillerent de se retirer dans sa chamhre et l'y conduisirent
eux-memes en la soutenant.
Comme la voix du "mourant s'affaiblissait, le
P. Dinet le supplia de r6pondre interieurement et
de ne pas se fatiguer en levant les bras au ciel.
A un moment doun6, le roi eut un moment d'effroi.
Le P. Dinet se pencha vers lui et entendit ces mots :
( II me vient des pens6es qui me tourmentent. - II faut
resister, repondit le Pere; vous 6tes fort; au combat, si
vous voulez gagner la bataille, combattez courageusement. M6prisez vos ennemis; iU: ne pourront rien
contre vous. Vous voyez que nous vous aidons tous de
nos pribres. n
Le malade, rassur6 par ses paroles, retrouva la paix
de l'Fme. II baisa les medailles qui lui furent presentees, en particulier celle de saint Fiacre, et eut encore
la force de dire : ( Jesus ! " puis:. In manus tuas,
Domine, commendo spiritum meum. )
Ce furent ses derniers'mots. Avec l'usage de la
parole, il perdit celui de l'ouie. Et les premiers
hoquets de l'agonie se firent entendre, d'abord assez
rapides, ensuite de plus en plus espac6s.
A deux heures et demie de l'apres-midi, Louis XIII
rendait sa belle Ame A Dieu. Les 6veques de Meaux et
de Lisieux lui fermerent les yeux, qui semblaient encore
regarder le ciel; puis tousles assistants s'approcherent
pour jeter de l'eau b6nite sur le corps; les aum6niers
continuerent leurs prieres.
< Depuis que je suis sur la terre, 6crivait saint
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Vincent le lendemain a 'un de ses confreres , je n'ai
vu mourir personne plus chretiennement. a Le r&cit
qu'on vient de lire montre qu'il n'exag6rait pas.
II. -

LA DIRECTION D'ANNE D'AUTRICHE

Louis XIII mort, saint Vincent remplit aupres de
son ipouse 6ploree le r6le de consolateur. II sut trouver les mots qui convenaient pour la soutenir dans
son 6preuve. Anne d'Autriche, touchde, lui dit tout
en larmes : ( Ne m'abandonnez pas; je vous confie
mon Ame; guidez-moi dans les voles de la perfection;
je veux aimer et servir Dieu. n
Le saint pr&tre formula sans doute quelques objections; il 6tait si humble et il counaissait si bien les
difficultbs de la tAche qu'on lui proposait! Mais, mu
par ce principe que l'humilitk doit ceder devant I'obeissance, il se soumit.
Dans la direction de la reine, saint Vincent ne laissait pas flUchir les principes qu'une saine th6ologie
impose a tout pr6tre charg6 de la conduite des ames.
II savait trop de quel poids est I'exempie d'un souverain sur les courtisans pour n6gliger ce moyen de
les porter au bien.
Anne d'Autriche 1'ecoutait avec docilit6. Malgre
l'avis contraire de m6decins complaisants et les murmures des courtisans, elle observait les lois de l'abstinence et do jeune. Une lettre nous apprend que, pendant le carame de l'annee 1644, elle 6tonna la cour
par ses austerites 2
I. Saint Vincent de Paul, t. II, p. 393.
Servien, ambassadeur a Munster, Ie 2 mars 1644:
a M. Vincent... a, au prejudice des medecins qui avaient ordonn6 que
la reine fit le car6am blanc, tant eu de pouvoir qu'elle lefait avec austerit&. . (Arch. du Miiist. des Aff. ktrang., France Memoires et Documents, vol. 849.)
2. Gaudin 6crivait
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La reine avait une tendance natureile A la pi&te. Ce
qui l'indignait le plus dans le jansenisme, c'6tait le
rigorisme de sa doctrine touchant la communion.
Elle 6tait fidele A son oraison du matin. L'audition, pendant quelques minutes, d'une lecture faite
dans un livre de spiritualit6 lui sugg6rait les r6flexions qui occupaient son esprit le reste du temps .
Pendant les ann6es jubilaires, le peuple etait edifii
de la voir commencer ses stations a pied et continuer
sa marche jusqu'au moment oh la fatigue l'obligeait a
monter en voiture 2 .
Nombreuses 6taient les oeuvres charitables qu'Anne
d'Autriche soutenait de ses lib6ralit6s. Saint Vincent,
on le devine, n'6tait pas oubli6. II rebut d'elle pour la
Lorraine ravag6e par le passage des arm6es , pour les
enfants trouv6s4 , pour PIeuvre des ordinands 5 . La
genereuse princesse alla meme jusqu'a se defaire de
ses bijoux. Elle donna un diamant, qui fut estimi
sept mille livres, et de tres beaux pendants d'oreille,
dont la vente rapporta dix-huit mille livres aux dames
de la Charite. En remettant ce dernier cadeau, elle
demanda le secret. « Madame, lui r6pondit son directeur, Votre Majest6 me pardonnera si je.ne puis tenir
cach6 cet acte de vertu; ii est bon que tout Paris le
connaisse; je le raconterai partout 6. )
La grande charit6 de la reine donna au saint pretre
la pens6e de grouper sous sa pr6sidence un certain
nombre de dames de la cour, choisies par elle, en
une sorte de surconfrbrie, charg6e de proteger et
d'aider les charit6s paroissiales, celle del'H6tel-Dien,
z. Saint Vincent de Paul, t. IX, p. 427.
2. Ibid., p. 62J.
3. Ibid., t. II, p. 48.
4. Abelly, of. cit., t. III, chap. Ix, p. 40o.

5. Ibid.,
II, chap. 11, sect. l, p. 217.
6. Ibid., t. III, chap. xi, p. az6.
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qui 6tendait son activit6 sur les enfants trouv6s et les
formats, 1'rtablissement de la Madeleine et en g6neral
toutes les bonnes oeuvres institutes par des femmes
depuis le commencement da si&cle, en particulier les
arphelinats de Mile de Pollalion et Mile de Lestang.
L'association devait se partager en autant de comit6s
de trois dames qu'il y avait d'oeuvres a soutenir, et a
chaque comitE revenait le soin de s'informer de I'&tat
et des besoins de celle qui lui etait confiee, pour en
rendre compte en seance publique.
Un reglement fut compose '. Retenons cette sage
recommandation : a Elles auront pour maxime de ne
pas traiter la des affaires particulieres, ni des gin&rales, notamment de celles d'Etat, et de se servir de
cette occasion pour faire les leurs. n Le secret est
demand6 pour ce motif que t le prince du monde se
joue des choses saintes qui se divulguent dans le
monde ».

Cette association resta probableinent a I'6tat de
projet. Nous n'en connaissons que le reglement. Si
il semble qu'il y en aurait
elle avait fonctioann,
quelque trace dans les m6moires de 1'6poque, on dans
les 6crits de son fondateur.

Saint Vincent recommandait a la reine d',viter avec
soin, dans ses relations, tout ce qui pouvait donner
occasion aux mauvaises langues de salir sadignit6 par
des interpr6tations injurieuses.
Anne d'Autricbe ne fut pas toujours sans xeproche
sur ce point. Elle montra qnelque inclination de camtr
pour certains jeunes seigneurs, comme Montmorency
et Buckingham; on en chuchota parmi les courtisans
et, comme toujours, Iexageration se trouva mrn&e A
une part de vhriti.
a. I .a,•t publi an tome XI1H Ade Saist Fizncn dd Pau4,p. &..
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Si elle n'avait pas 6t6 au courant de ce qui se disait a
la cour a son sujet, Voiture ce lui aurait appris. Le
spirituel porte se promenait un jour, reveur, dans une
allee du chateau de Rueil quand la calche de la
reine vint A passer. La voix de la princesse le tira de sa
reverie. « A quoi pensez-vous donc, Monsieur de Voiture? lui demanda-t-elle. Voiture improvisa aassit6t
une petite piece de vers, dont nous ne donnerons que
la troisilme strophe :
Je pensais, car, nous autres poetes,
Nous pensons extravagamment,
Ce que, dans l'humeur oi vous etes,
Vous feriez si, dans ce moment,
Vous avisiez A cette place
Venir le duc de Buckingham,
Et lequel serait en disgrace
De lui ou du Pere Vincent .

Le bruit se r6pandit dans Paris, en 1648, que le
duc de Buckinghamavait un successeur en la personne
de Mazarin lui-meme. Des pamphlets insolents, intitules : Testament viritable du cardinal Jules Masarin2
Requite civile contre la conclusion de la paix 3 et Suite
du silence au bout du doigit , s'en firent l'echo. On
ajoutait, il est vrai, que saint Vincent, pour r6gula-

riser la situation de la reine et de son premier ministre, les avait maribs secr-tement. Cette fausse nouvelle, alors colporlte un peu partout et defendue par

quelques historiens jusque dans la seconde moiti6 du
dix-neuvilme siecle , indisposa bien des personnes
contre lui.
z. La ducheeu d'Aiguillon, par le comte de Bonneau-Avenant. a* ed.
Paris, x882, p. 34 o .
2. 8 janvier 1649.
3. 1649.
4. 1649.

5. Jules Loiseleur, Problmes historiques : Macarin a--il ifouss Anne -
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Son secr6taire, le frere Robineau, 6mu des murinures qu'il entendait, eut la curiosit6 de l'interroger;
il requt cette reponse : a C'est faux comme le diable. ,
C'6tait faux, en effet, et cela doublement, ainsi quele
remarque le bon frbre, car non seulement saint Vincent n'etait pas intervenu, mais le mariage n'avait
jamais eu lieu
Une passion d'une autre nature captivait le coeur de
la reine : c'6tait la passion de la com6die. 11 ne se donnait pas une representation a la cour qu'elle ne fft de
la fete; elle y menait le rot, Mazarin et les personnages
auxquels elle d6sirait etre agriable. L'ann6e meme de
son grand deuil, les spectacles continuaient de l'attirer; mais elle se cachait pour ne pas etre apercue.
Pierre Colombat, cure de Saint-Germain-l'Auxerrois, g6missait de ce qu'au Palais-Royal, dans sa
propre paroisse, ]a reine de France approuvait par sa
presence un divertissement d6fendu; pour lui, en effet,
la com6die n'etait permise en aucun cas. II exposa ses
idles dans une lettre A la reine. Celle-ci, troublee,
consulta plusieurs 6veques. Itlui fut r6pondu que la
comedie est chose licite ou illicite suivant que les
sujets repr6sentes sont convenables ou ind6cents.
Cette reponse tranquillisa sa conscience.
Quelque temps aprbs, Colombat, scandalis6 par
une affiche de com6diens italiens, fit signer par sept
docteurs une d6claration contenant qu'il est interdit,
sous peine de p6ch6, d'assister a la comedie et que
les princes sont obliges en conscience de chasser les
comediens de leurs ltats; puts il apporta cet ecrit
saint Vincent, le priant de le remettre A la reine. Anne
d'Autriche? Gabrielle d'Estree est-elle moet empoisonnxe? 1867, in-2a. Vic-

tor Muliaies, Notice sur cette question isotriQue : Anne d'Autricke et
.Vasarmn taient-ils secrltemtnt marius? Paris, 1887, in-8.
z. Robineau, ms., p. to et 107.
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d'Autriche rebut le billet an Val-de-Grice. De retour
au Louvre, elle interrogea M. de Beaumont, pr6cepteur du roi. a La comidie est permise, lui r6pondit
1'abb6; rien de plus facile a d emontrer. - Pourtant,
reprit la reine, de pieux et savants docteurs sont d'un
autre avis; lisez cette d6claration. »
L'abb6 de Beaumont, 6tonn6 de voir tant de signatures, conseilla de poser la question en Sorbonne. La
Facult6 fut partagee. 11 s'y trouva de dix a douze
docteurs pour opiner que, si rien n'offense les bonnes
maeurs, la com6die est un spectacle permis.
La reine, rassur6e, ne changea rien de ses habitudes. Des malveillants prirent occasion de cet incident pour lui insinuer que M. Vincent avait agi par
jalousie. S'il s'6tait rang6 du c6tl du cure de SaintGermain, c'6tait, lui disait-on, pour faire opposition
A Mazarin, qui autorisait la comedie. Ces mensonges
ne furent pas 'cout6s .

Saint Vincent n'ignorait pas qu'il peut y avoir des
comedies honn&tes; mais il savait aussi qu'il est facile,
dans ce genre d'amusements, de depasser la mesure et
que plusieurs des pieces jou6es a la cour avaient
donna lieu A des critiques m6ritses. En mettant en
garde la reine contre ce plaisir dangereux, il n'Atait
mC par aucune autre preoccupation. Ses conseils, du
reste, portirent leurs fruits.
Pendant le carnaval de I'annie 1647, les artistes se
surpassbrent par la magnificence des d6cors au milieu
desquels se joua la tragedie d'Orpkie. Le petit roi,
alors dans sa neuvieme annie, ouvrait de grands yeux
6tonnis; il se croyait transport6 dans un palais de
f6es. Malheureusement, la piece, en musique et vers
i. Mimoires de Nicolas Goulas, publics dans la Collectionde la Sociij
de Histoire de France, par Charles Constant, p. 2o2; Mmoaires de
Madame de Motteville, 6d. Riaux, t. I, p. 3 2.-3 o04.
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italiens, ennuya tous les spectateurs; et des plaisants
firent remarquer que le titre de Morpkee lui aurait
mieux convenu que celui d'Orphie.
Mazarin, humilii, se promit de r6parer son 6chec.
a II resolut de preparer pour le carnaval suivant un
spectacle qui rejouirait davantage encore les yeux, si
possible, mais qui serait capable, par surcroit, de
ravir l'esprit et les oreilles: une piece francaise miparl6e, mi-chant6e, oh l'on utiliserait les machines
de I'Orfte, dont 1'inventeur se tiendrait a la disposition
du poete. '
Le poete s'appelait Corneille. 11 s'inspira, pour le
fond, des MitamorpLoses d'Ovide et intitula son ceuvre
Andromede. Vers la fin de I'ann6e, alors que la piece
6taitachevie, Louis XIV fut atteint de la petite verole.
On trembla pour sa vie. Saint Vincent sugg6ra-t-il a
la reine, en vue d'obtenir la guerison de 1'enfant, de
faire a Dieu, pour quelque temps, le sacrifice des
spectacles auxquels elle tenait tant? On peut le
un ami, le 20 d6cembre:
croire; car Conrart 6crivait m
-( Depuis'la gu6rison du roi, M. Vincent a d6goite la
reine de ces divertissements, de sorte que tous les
ouvr-ges out cess6 2.
La reine pers6vira dans sa r6solution, semble-t-il,
toute l'annee 1648. Elle revint, en 1649, a son plaisir
favori. Saint Vincent, 6loign6 de la cour par suite des
=circonstances et de l'hostilit6 de Mazarin, n'6tait plus
1A, pres d'elle, pour entretenir sa ferveur.
I. Pierre Corneille, par Auguste Dorchain, dans la Revae hebdoma.daire,n 28, r4 juillet 1917, p. 216.
2. Lettres familieres de M. Conrartd M. FilibiMn. Paris, t68x, in-ia,
p.
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M. BORE, Supdrieur g6n6ral (suite)
M. Fiat au seminaire interne

Le PNre Fiat avait garde un souvenir tres vivant de
sa r6ception au s6minaire. M. Chinchon, directeur,
interrogeait les s6minaristes; il en humilia un tres
fortement; il lui dit : a Mettez-vous a genoux, petit
orgueilleux, baisez la terre. i Ce fait avait frapp6
Antoine Fiat et il aimait a le rappeler en ajoutant
que ce confrere n'avalt pas persevere.
Antoine Fiat fut done recu selon I'usage; il embrassa
tous les seminaristes, qui 6taient alors au nombre de
34 clercs et 18 coadjuteurs. Citons parmi les clercs ceux
qui sont plus connus: M. Bessieres, M. Pemartin, qui
devint secretaire g6enral; M. Fournier, M. de Liniers,
M. Hamard, M. Mellier, qui devint vicaire g6n6ral;
M. Moriet, M. Clavelin, M. Louis Forestier, M. Deleens, qui devint aveugle; M. Marc, qui fft aumonier
d'Eugene-Napoleon; M. Tournier, M. Raimbault,
M. Lacerenne, M. Irlandes, M. Murat, etc.
Le voila requ officiellement au s6minaire; il a pris
le collet; suivons-le dans sa nouvelle vie, grace aux
confidences qu'il a faitessouvent.
Mais auparavant disons quelques mots du directeur
du s6minaire, M. Chinchon, avec lequel il devait
vivre de' longues annees et auquel il avait vou6 un
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culte que rien ne put alterer, que les 6preuves m&me
accrurent.
M. Chinchon avait alors quarante et un ans; il
etait dans la Congregation depuis seize ans. 11 fut
d'abord place au grand seminaire de Carcassonne, ou
. il laissa la r6putation d'un saint, et, en 1851, it fut
appel6 a la Maison-Mere comme sous-directeur. Le
nouveau sous-directeur arrivait dans des circonstances
difficiles qui demandaient une prudence consommee.
Disons a sa louange que, par sa delicatesse, il sut
concilier les sentiments opposes, tout en m6nageant
la sensibilite du directeur, M. Pierre Martin, qu'il
voyait aux prises avec des 6preuves tres douloureuses. Enfin, en 1852, M. Martin sortit de charge
et M. Chinchon fut nomm6 directeur du s6minaire AL
sa place.
Alors commenca, pour M. Chinchon, une vie de
travaux, de devouement, de fatigue, qui ne connut
jamais ni tr&ve ni repos. On trouverait difficilement
une vie mieux remplie et aussi pleine d'6preuves.
M. Fiat se montra, toute sa vie, heureux d'avoir
entendu sa voix, ses conseils, ses encouragements; ii
fut, toute sa vie, reconnaissant pour celui qui avait
6ti, pour lui, un guide bienveillant, un pere d6vou6, et,
plus tard, a la mort de M. Chinchon, il montrera la
grande dette que la Congregation a contractee envers
un de ses enfants qui lui a vou6 sa vie tout entiere
et a qui n'ont pas 6t6 6pargn6es les 6preuves et les
contradictions, meme de la part de ses sup6rieurs.
M. Chinchon a done 6et le directeur du s6minaire
pendant que M. Fiat 6tait s6minariste. II a communiqu6 I'esprit propre de la Congregation, il 1'a d6velopp6, il 1'a perfectionne dans celui qui devait 6tre un
jour superieur g6enral. II a jet6 le jeune Fiat dans ce
moule primitif par ou sont passes nos peres.
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M. Chinchon formait d'abord par ses exemples;
c'est ce qui frappait le jeune Fiat. La vie de M. Chinchon ne differait en rien de celle des seminaristes ;
il etait primus inter pares; il faisait lui-meme sa
chambre, heureux de donner cet exemple d'humilit6
aux jeunes gens qu'il devait former a la vertu.
Loge au troisieme etage, sous les combles, dans une
chambre sans feu, on se figure facilement ce qu'il eut
a souffrir de ce c6t6, mais il ne paraissait pas meme
s'apercevoir de 1'incommodite de son logement; avant
tout, il lui importait de faire comprendre a ses seminaristes qu'on n'entre pas en communaut6 pour mener
une vie plus douce, plus agreable, plus confortable.
Et si cette modeste cellule de M. Chinchon, oii le
P. Fiat alla souvent s'humilier, se confesser, pouvait
parler, que de mysteres elle devoilerait! Si attentif
que ftt M. Chinchon a abriter ses mortifications, elles
n'6chapperent pis toutes a M. Fiat et aux autres, et
leur temoignage concorde i dire que M. Chinchon ne
montait jamais en chaire sans s'y etre pr6par6 par
une rude discipline. On peut dire qu'il a traitk .on
corps en ennemi, et M. Fiat, qui avait beaucoup la'
saint Bernard, disait de M. Chinchon qu'il aurait pu,
comme ce grand saint, demander pardon a son corps,
au moment de mourir, de tous les mauvais traitements
qu'il lui avait fait endurer pendant sa vie.
Les confirences de M. Chinchon enthousiasmaient
le jeune Fiat. La parole de M. Chinchon n'avait pas
la force qui brise, la veh6mence qui terrasse; mais
elle eclairait, elle prenait, pour ainsi dire, le seminariste par la main; elle lui montrait le but, lui tracait
le chemin, le soutenait dans la lutte, I'aidait a franchir les obstacles. II faisait aimer la vertu; il en
degageait tout ce qu'elle pouvait renfermer d'aprete
et d'amertume, de telle sorte que personne ne pouvait
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dire: c'est impossible, c'est au-dessus de mes forces.
La parole de M. Chinchon etait surtout un feu qui
-clairait, qui embrasait, qui allumait dans le cceur la
noble flamme du d6vouement et de l'esprit de sacrifice. Son 61bquence ne connaissail pas ces coups de
tonnerre qui etaient familiers an P. Fiat et qui portent
la terreur dans 1'ame; mais elle avait une onction qui
p6nitrait I'ame d6licieusement,- remuait toutes les
fibres du cceur et le remplissait d'une suavit6 aupres
de laquelle tout ce que le monde appelle bonheur
n'est qu'affliction d'esprit. Sous le charme de cette
parole vraiment seraphique, I'Ame s'elevait par degres
jusqu'aux r6gions superieures de la foi.
Le sujet pr6f6r6 du pieux directeur du s6minaire
interne, c'etait Notre-Seigneur Jesus-Christ, c'etait
J6sus. M. Chinchon avait des 61ans d'amour quand il
parlait de J6sus. L'amour de Jesus faisait battre son
caeur; lorsqu'il pronongait ce nom divin, ses yeux, sa
physionomie, prenaient l'expression extatique d'un
homme ravi au troisieme ciel.
Apres ces brAlantes conferences, le jeune Fiat revenait A sa place au s6minaire, transform6 en un autre
homme.
Outre la conference du mardi, a laquielle assistaient
les 6tudiants, les s6minaristes et les freres coadjuteurs, M. Chinchon donnait encore, le vendredi, une
autre conference ayant pour objet l'explication des
regles communes, pour les s6minaristes seulement.
Cette derni're comportait le ton familier d'une simple
causerie; elle entrait dans une foule de d6tails pratiques; les explications avaient un tour original; elles
etaient richement 6maill6es de traits piquants, de
reflexions fines, qui faisaient encore le charme de
M. Fiat, de longues annees apres. Ce serait peut-&tre
le lieu de comparer ici les conferences sur les mimes
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regles telles que M. Fiat les donnera,trente-six annees
durant, aux exercices du vendredi soir, quand il sera
superieur gienral, avec celles qu'il avait entendues en
1857-1858. Quelle richesse in6puisable des deux c6tes
et comme on coroprenait, a les entendre, 1'influence
que peut avoir une conference sur une communauti,
mais une conference, puisee dans le Coeur de Jesus,
nourrie de la doctrine de saint Vincent!
M. Chinchon et le P. Fiat connaissaient, aimaient
saint Vincent et c'est sans doute au contact de M. Chinchon que M. Fiat a puise cette estime, cet amour de
notre saint Fondateur qui a peut-6tre 6t6 le fil directeur
de sa vie. Toujours, m&me a quatre-vingts ans, il sera
curieux de tout ce qui touche a saint Vincent; il lira
ses lettres, ses conferences, les depositions faites au
proces de biatifcation et de canonisation, et il dira souvent des choses qui seront inconnues, meme de ceux
qui connaissaient le mieux notre saint Fondateur.
Nous le verrons, pendant son genbralat, faire publier
la collection complete des oeuvres de saint Vincent.
Apres notre bienheureux Pere, ce que M. Chinchon
aimait le plus tendrement et faisait le plus aimer,
c'etait la petite Compagnie. Nous avons dans son
Fetit Pri spirituel un echo de cet amour. Nous y voyons
comment il portait a la connaissance des s6minaristes
les traits de d6vouement et de sainteti des missionnaires. Ici encore l'ime de M. Chinchon a laiss6 dans
celle de M. Fiat une empreinte forte et ineffacable.
Ce dernier a rappel6 souvent aux s6minaristes, quand
il 6tait sup&rieur general et qu'il leur adressait une
exhortation, que Ie livre des Annales de la Congriga-

tion devait etre un des livres les plus chers aux seminaristes. La Compagnie etait, pour lui, comme pour
M Chinchon, I'Alma Mater, a qui il vouera toutes les

puissances de son corps et de son ame. II ne lira guere
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de livres en dehors de ceux de la Congregation et il
s'interessera beaucoup " tous ceux. de la Congregation. 11 aura pour principe, pendant son g6neralat, de
ne faire lire, le soir au souper, que des livres concernant la Congregation. II parlera avec grand eloge
des missionnairesdu dix-septiemesiecle et de ceux de
notre 6poque. II a raconte lui-meme qu'il fut un jour
indigne contre un confrere qui avait dit que nous
n'avions pas beaucoup de saints; il protesta devant les
jeunes gens et il affirma qu'd toutes les 6poques il y
avait eu de grands saints dans la Compagnie.
En plus de saint Vincent, de la Congr6gation,
M. Chinchon aimait a parler des tentations qui
peuvent assaillir le missionnaire dans sa vocation; il
savait qu'en communaut li'ange des t6nebres se
transforme souvent en ange de lumiere; il fournissait
aux esprits ind&cis, inquiets, les armes dQnt its
avaient besoin pour repousser le tentateur. Ces conferences furent d'une grande utilit6 pour M. Fiat, car
lui aussi eut ses tentations, ses doutes, ses difficult6s.

D'abord le souvenir de la peine qu'il avait causbe A
ses parents, a sa tante, le poursuivit longtemps.
A peine arrive a Saint-Lazare, cette tentation le prit
et il dit lui-m&me qu'il avait beaucoup pleure en arrivant A Paris et qu'il ne voulait pas entrer a Saint-

Lazare, qu'il voulait repartir tout de suite poui Glnat.
II en risulta du degoit pour tout ce qui se faisait

au s6minaire; il trouvait tout p6nible, ennuyeux.
c Saint-Lazare, a-il dit un jour, 6tait alors, pour moi,
comme un enfer; tout me paraissait noir, effrayant. 9
De l inaquirent des doutes sur sa vocation. Le
diable essaya de lui persuader que son confesseur
avait et6 trop vite a se prononcer sur son entree.A
Saint-Lazare et, tentation subtile pour quelqu'un &
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qui on expliquait la doctrine de saint Vincent, que
son confesseur, en le pressant d'entrer, avait manque
t la rggle de saint Vincent, qui ne veut pas qu'on fasse
du proselytisme.
Ce qui sauva M. Fiat, ce fut son ouverture avec son
confesseur, M. Chinchon. Dans i'intimit6 des entrevues particulieres, dans le coeur a cceur des communications et des confessions, M. Chinchon, qui 6tait
quelquefois cinglant en public pour les d6fauts, les
travers, les manies, les caractires susceptibles, les esprits ombrageux, les genies incompris, les amateurs
de bruit, 6tait un tout autre homme quand on le voyait
en particulier; c'6tait une mere; c'etait la bonti en
personne, sous les traits de la plus aimable simplicite.
Son coeur, comme sa porte, etait toujours ouvert a
tous ceux qui avaient besoin de ses conseils, de ses
encouragements, de ses consolations; il recevait chacun comme s'il n'avait eu a s'occuper que de celui-lB,
ne laissant voir ni ennui, ni lassitude, ni contrariete;
il appartenait A tous, except6 t lui-m&me. En presence de cet accueil, l'ame de M. Fiat s'ouvrit a
M. Chinchon avec la plus entiere conflance, il lui
abandonna sa conscience, son avenir, sa vie, son 6terniti, et M. Chinchon ramena la paix dans son ame.
Ce qui favorisa ces ouvertures, c'etait la reserve
pleine' de delicatesse que montrait M. Chinchon dans
sa direction. Pour lui, la conscience 6tait un sanctuaire qu'on ne doit jamais forcer, qui doit s'ouvrir de
l'interieur et s'ouvrir bien spontan6ment; il n'abordait ce sanctuaire qu'avec des m6nagements infinis,
un grand respect; it attendait patiemment l'heure oi
la conscience s'ouvrirait d'elle-m&me; quand ce moment etait arriv6, il agissait, mais toujours avec discretion, se rappelant que le grand directeur des ames
est le Saint-Esprit et que le pretre est surtout destine
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par Dieu a discerner dans les ames les inspirations du
Saint-Esprit de celles du d6mon.
Nous ne savons pas comment, par quelles paroles,
par quels actes, M. Chinchon triompha des tentations
que le d6mon avait suggeries au P. Fiat. On cite
dans la vie de M. Chinchon des actes extraordinaires
Sce sujet. Tantot il se jetait aux genoux du s6minariste, il lui baisait les pieds ; tant6t ii se levait comme
furieux, et ii disait au s6minariste: " Allez, mon
enfant; allez faire votre malle; allez donner votre
ame au d6mon, ; tant6t, chose plus extraordinaire :
SAllez, enfant ingrat et sans coeur, que j'ai peut-tre
trop aim ; mais, avant de partir, je veux que vous me
crachiez au visage pour me punir de vous avoir trop
aim4 et, en sortant de notre chambre, vous allez passer
sur mon corps; vous ne sortirez pas autrement. , Quelquefois, il prenait la chose plus plaisamment : Eh
bien! comment partez-vous? est-ce en chemin de fer
ou en diligence? Irez-vous sur l'imp&riale on dans 'interieur ?, A un s6minariste qui 1'avait averti, la veille,
qu'il partait, et qui venait lui faire, le lendemain, ses
adieux: a Mon enfant, j'ai pri6 pour vous toute la
nuit; vous avez vocation pour la Compagnie, restez. n
On comprend qu'un tel directeur exerct sur les
jeunes gens une influence pr6ponderante. M. Fiat
n'en parlait qu'avec la plus profonde 6motion.
Une parole de saint Bernard lui fit beaucoup de
bien; il l'a raconte en 1887. Ad quid venisti? Pour-

quoi es-tu venu? Un jour qu'il avait recu une lettre de
ses parents, qui etaient furieux et qui le traitaient
d'ingrat, cette parole se pr6senta a son coeur et elle
l'affermit dans sa vocation.
Des lors, il se mit de tout caeur a I'oeuvre de sa formation. Le s6minaire, c'est Ie sein de la Congregation, dans lequel nous restons un certain nombre de

-

32 --

mois pour nous y former, comme l'enfant se forme

neuf mois dans le sein de sa mere. Si I'enfant sort du
sein de sa mere naturelle, boiteux, aveugle, difforme,
chetif, il le sera toute sa vie, sauf miracle. Ainsi,
nous serons, toute notre vie, ce que nous serons en
sortant du sein de notre mere spirituelle, du siminaire, pires sans doute si nous nggligeons les regles,
mais pas meilleurs, du moins exterieurement, sauf
grace sp6ciale. C'tait une pensbe que M. Fiat avait

entendue de la bouche du P. Etienne, commentant la
parole de 1'6pitre aux Romains: Si radix sancta et
rami; et c'6tait une pens6e qui dut l'impressionner
pendant son s6minaire, car il la rappela souvent aux
siminaristes quand il fut devenu suptrieur general.
Si nous appliquons ce principe, nous pouvons, vu
laconduite du P. Fiat dans les oeuvres, conclure sans
tem6~itA que ce fut un bon seminariste. Nous allons
voir, par le detail de la vie du jeune Fiat au s6minaire,
une nouvelle justification de cette affirmation: le
P. Fiat a et6 un saint au s6minaire et a cause de cela
un saint toute sa vie. Si radix sancta et rami.
(A suivre.)

Adouard ROBERT.

M. BENJAMIN
CHAPITRE V. -

HURAULT

Suite)

RAPPORTS AVEC LA FAMILLE

En entrant a Saint-Lazare, le jeune Benjamin
Hurault, tout en se rappelant 1'esprit d'abnigation qui
doit caract&riser un religieux, avait promis de ne pas
oublier sa famille, mais de I'aimer d6sormais en pretre
et en homme de Dieu. II tint parole. Sa vie fut enti6rement consacr6e i ses oeuvres, a ses elves, a ses confreres, a ses penitents. Tout son temps leur appartint, toutes ses forces. Mais il ne perdit pas pour cela
de vue les siens. Les rapports qu'il eut avec eux furent
rares, mais soutenus. Les lettres qu'il envoya aux siens
forment un recueil. relativement important, mais,
quand on songe an nombre d'ann6es sur lesquelles se
repartit cette correspondance, on doit constater
qu'elle tient peu de place dans une vie d'homme. Ses
voyages A Chilons furent fort rares et toujours tres
courts. II n'y vint guere qu'appel6 par de graves circonstances, comme la mort de sa mere, ou a l'occasion
de ses grands changements de situation. II pref6rait
reccvoir son frbre Eugene on ses neve'ux : Evreux,
mais ses visites, elles non plus, ne pouvaient 8tre fr&quentes. Ce qui frappe surtout dans ses relations avec
les siens, c'est la preoccupation surnaturelle qui les
domine presque constamment.
SA sa bonne itre, qu'il avait eu tant de peine a
laisser isolee dans le village, il envoyait des lettres
dfe&rentes et simples. II avait bien soin, pour minager ses yeux, de les tracer en caracteres l6argis;
c'6tait une des attentions de sa tres vive tendresse.
Pendant les premieres annues de son eloignement, ii
2
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lui parle de sa vocation et lui fournit des armes pour
ripondre a ceux qui la critiqueraient; toujours il lui
adresse des paroles de riconfort; il s'intiresse aux
petits e6vnements qui la touchent; il lui recommande
de ne pas faire d'6conomie pour ses enfants, qui sont
tous plus riches qu'elle; il la remercie des offrandes
qu'elle lui envoie parfois pour ses orphelines; il lui
fait parvenir loi-meme d'affectueuses itrennes. Comme
il la salt eloignee de l'6glise, il se recommande filia-

lement, lui et ses oeuvres, a son chapelet. Quand, en
1879, un incendie ditruit une partie de sa maison, ii
se joint a ses freres et sceurs pour 1'exhorter a quitter
Dampierre pour Chilons. Quand, en 1881, elle s'y
est enfin dicidee, joyeux de la savoir entouree par ses
enfants et pourvue, dans une maison hospitaliere, des
secours religieux dont elle avait toujours tant regrettb
d'etre privie, il encourage en ces termes sa pikt6 :
a J'espere d'abord que Dieu vous fera goiiter la paix
dans votre retraite. Pour cela, il sera bon de vous
entendre avec I'aum6nier de la maison pour regler voy
pratiques religieuses. La confession et la communion
seront pour vous une force et une consolation que
vous devez vous procurer. Je m'en rapporte a vos filles
pour vous aider en cela. >
Quelques mois plus tard, Benjamin apprenait par
une d6p&che l'imminence de la mort de sa chere
maman. II parait qu'au moment oh arrivait cette
ficheuse nouvelle, un des dirig6s de Benjamin se
trouvait dans sa chambre pour tenir avec lui une conversation intime. Le pretre d6plia le message et pilit.
II en dit le contenu a son interlocuteur et ajouta:
t Demeurez ici, mais laisse-moi un moment pleurer. *
Apres avoir ainsi donni libre cours, pendant un
rapide instant, a sa douleur de fils, il reprit avec le
jeune homme sa conversation commenc.e. On fut
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fort idifii, au siminaire d'cvreux, de cette maitrise
de soi et les contemporains de cette 6poque en parlent
encore avec admiration. Benjamin s'Atait peint tout
entier dans ce geste : homme de famille, tendrement
affectueux, mais bien davantage homme de devoir. 11
partit pour Chilons, administra les derniers sacrements a sa mere. 11 lui ferma les yeux et pria pour
elle. II c6lbrait la messe pour les morts de sa famiile
avec le calice h6rite des oncles cures et avec une
chasuble que sa belle-sceur Pauline lui avait brodie
sur le velours d'une robe luxueuse laissee par la tante
Benjamin.
Pendant son sejour i Paris, ii avait toujours entretenu avec les Hamel des relations pleines d'abandon.
Sa soeur glise Faimait beaucoup et son beau-frrre
Adolphe appreciait comme il convenait sa bonne
humeur et sa vertu. A tlise, entre autres souvenirs, ii
avait laisse ,un petit crucifix de cuivre et de bois
qui lui avait servi des le petit s6minaire et qu'il avait
souvent place devant lui pendant son travail. II y avait
grave son nom avec la pointe de son couteau.
Mine Hamel conserva pricieusement cet objet, et
fut heureuse de l'offrir a son neveu Ptienne lorsqu'en prenant la soutane, celui-ci continua les traditions suivies par son oncle.
A Chilons, deux families, celles de son frere Auguste-Jean-Baptiste et celle d'Eugene, se disputaient
son affection. II parut toujours professer I l'6gard de
1'aine de la famille un sentiment dans lequel la d6f6rence tenait autant de place que 1'amiti. Dans les
vieilles families d'Argonne, on entourait les aines
d'un respect herit6 des anciens ages. Le chef de
famille representait une autoritd, 'une des autorites
les plus sacr.es.
< Hurault > p6rit en 1870 d'une maniire tragique.
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Benjamin reporta sur sa veuve et sur ses enfants sa
fraternelle affection. Nous ne possidons pas la correspondance qui s'etablit entre lui et eux, mais nous
savons quel prix on attachait, place au Chetif, a sa
pr6sence et a ses attentions.
C'est sur les rapports de l'abbe Benjamin avec la
famille d'Eugene que nous sommes le mieux renseignes par la correspondance et par nos souvenirs.
Entre Benjamin et son frere Eugene r6gnhrent toujours une entiere conflance et up- grande intimit6.
Pour Benjamin, Eugene fut toujours un ain6, mais
non l'ainL. Apres la mort d'< Hurault o, il le considdra comme le chef de la famille et assez souvent il
fut amen6 a lui reconnaitre cette qualit6, mais scn
caractere cl6rical, puis sacerdotal, lui donnait une
superiorit6 incontest6e, dont il usait avec discr&tion
lorsque l'occasion s'en presentait. Malgr6 l'6loignement, ii exerga sur toute la maison d'Eugene et sur
lui d'abord une influence pr6pond6rante; on peut
dire sans exageration qu'au point de vue des orientations morales et qu' Il'occasion des graves determinations a prendre, il la dirigea.
Les lettres qu'il 6crivit a Eugene atteignent, a
toutes les 6poques, le maximum de l'amabilit6 gracieuse, confiante et enjou&e. C'est an moment ou son
frtre et sa helle-soeur sont eprouv6s par le deuil que
Benjamin trouve naturellement des accents plus 6mus
et plus religieux pour les consoler. L'6preuve les

visite d'abord a la mort de leur premier enfant, Paul,
en 1861; puis, en janvier 1870, ils perdent Th&;rse,
petite fille tres che&ie. En ces deux circonstances,

Benjamin 6crit des lignes aussi touchantes que sacerdotales; mais, puisqu'on ne peut tout citer, il sera particuliirement interessant, pour mieux saisir la tendresse exuberante de l'un des deux freres et la timi-
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dite douloureuse de I'autre, de lire une partie de la
lettre suggir6e par la mort de la petite fillette. A la
fin de ta lettre, tu me dis que tu ne peux me dire ce
qui t'oppresse, parce que cela ne peut pas sortir. Tu
me permettras de te dire que la raison n'est pas
bonne, et Pauline sera de mon avis. Tu ne peux pas
rester ainsi concentre en toi-meme. Ce que tu ne peux
m'&crire, tu I'as d6ji dit et rep&t6 bien des fois a
tous ceux qui sont venuspartager ta peine. Eh bien! je
vais faire comme eux. Je vais commencer; j'aurai au
moinssur eux un avantage, c'est que ceux qui t'entourent t'estiment et t'aiment, c'est vrai, mais pas comme
moi ni autant que moi. Du moment que tu souffres, ma
place est a c6te de toi et jene la c6derai a personne, bien
certainement. Mon pauvre ami, je ne veux pas m'imposer, tu le sais,je veux seulement approcher un peu
plus prbs de ton cceur, je veux le toucher, le presser
un peu seulement pour en faire sortir letrop-plein de
larmes qui t'6touffe et rend ta peine plus lourde a
supporter. N'est-ce pas mon devoir? et je pourrais
dire : n'est-ce pas mon droit? 11 me sera donn6
de consoler des douleurs qui se prisentent h moi
d'une maniere passagere seulement et je ne pourrais
pas tenter d'adoucir la titene! Non, je ne serais pas
ton frere, ton sang, si je restais insensible a ta peine...
Je vais prier si fort, si fort que ton pauvre coeur se
degonflera et que tu auras besoin de venir me le dire;
ce sera mieux comme cela. Crois bien que je ne vous
oublie pas et que, le soir, a neuf heures, quand on
commence a dormir chez nous, je vais faire ma petite
visite, me mettre entre vous deux et vous embrasser
cordialement en demandant pour vous au Dieu de
paix qu'il vous b6nisse et adoucisse votre douleur en
la sanctifiant. ,
EunMme
Les relations que Benjamin entretint avec
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gene Hurault furent d'une nature si spiciale qu'il y a
lieu d'en reserver le recit A un chapitre particulier
qui, avec l'attachement du frere, rev6lera I'esprit
d'apostolat et de pikti du pretre.
Quant aux neveux, ce sont eux surtout, semble-t-il,
qui profiterent grandement du devouement de leur
oncle. II y aurait plaisir a glaner dans la correspondance les allusions gentilles qui sont faites a leur
naissance ou aux premiers 6veils de leur vie intellectuelle. Mais Benjamin 6tait bien trop s6rieux pour se
contenter, a l'egard d'enfants et plus tard de jeunes
gens, des plaisanteries ou des caresses. II prit a coeur
I'education morale et aussi l'instruction et la formation religieuse des deux aines, que seuls il vit atteindre
1'Age de la jeunesse. On peut dire, sans crainte de se
tromper, qu'il exerca sur eux une influence pripondrante et que, s'ils durent beaucoup aux exemples et A
la direction de leurs parents, c'est bien leur oncle qui,
pour une large part, fit d'eux des hommes et des
chretiens.
C'est naturellement par la correspondance qu'il
exerqa sur eux cette influence, mais le papier ne peut
suffire A transmettre toute la pensie, ni surtout a
exercer 1'emprise de l'ame sur 1'&me. Benjamin sut
trouver le moyen d'entrer en contact direct avec eux;
sa plus Ingenieuse invention, puisque la regle ne lui
permettait pas de prolonger ses sbjours a Chilons, ce
fut de se faire donner par le cure de la station thermale
de Forges-les-Eaux des missions acceptables pour la
congregation, qui coincideraient avec la presence de
Mme Eugene et de ses fils dans cette locaht6. 11 passa
ainsi, auprbs de la mere et des jeunes gens, de merveilleuses semaines d'ite en 1877, 1878 et 1879.

La famille occupait un appartement meuble chez
un brave-homme qui s'appelait M. Depitre. Mme Eu-
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gene gouvernait le menage et l'on avait pour cuisini&re la bonne Catherine Nickels, qui devait, par un
devouement de plus de cinquante annees, acquerir
vraiment droit de famille dans la maison Hurault.
Avec Mme Eugene,se trouvaient ses trois fils : Victor
l'aini, Paul et le petit dernier, Etienne, qui, en 1877,
avait quatre ans. L'oncle &tait l'ime de la caravane..
II organisait les journees, determinait les promenades,
sugg&rait les jeux, fabriquait des tribuchets pour y
attraper des oiseaux, s'inginiait avec autant d'imagination que de succes a occuper les loisirs des baigneurs
en cette petite ville normande, oi il pleuvait souvent.
II va sans dire qu'A les voir ensemble sous ses yeux,
1'oncle, si penetrant, si psychologue et si aimant,
avait on ne peut mieux d6couvert le fort et le faible:
du caractere des deux aines. II les guidait et les.
exhortait avec malice, esprit et fermete et meme un:
peu de sv&Arit6, mais, pour leurdire leurs veritis sans
les blesser, pour laisser entre leurs mains un document
de ses lecons, comme aussi pour stimuler leur initiative, il avait repris, en I'adaptant aux besoins et an
milieu, l'idde du Cul du Four de Saint-Lazare. II
avait done iond6 un journal de famille, dont le recueil
a fix6 definitivement le souvenir, extremement intAressant, de ces journees lointaines.
Benjamin, dans ce cahier vert, se livre avec tout ce
qui faisait la richesse de sa nature. II s'y montre
amusant et spirituel, comme il fallait s'y attendre, et
la lecture de certains r6cits deriderait les plus.
moroses. II y trace aussi de main de maitre, avec des
portraits piquants du caractbre des neveux, un programme d'6tudes et de vie, dans lequel on ne sait ce
qu'il faut le plus admirer, de la hauteur des vues, du
sens pratique qui inspire les conseils, de la force de
1'expression et du charme joyeux qui repand sur cette
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prose pedagogique un d6licieux air de bonne humeur
et de malice.
L'6ducation, commenc6e ainsi et menee rondement
grace a des articles dans lesquels le parti pris de
devoiler les defauts sans pitib, sinon avec quelque
exagiration, apparait visiblement, se continuait ensuite par la correspondance. Paul, a cette kpoque,
ir6quentait encore le college et se formait de son
mieux aux 6tudes litt6raires. Son oncle ne trouva rien
de mieux que de le d6cider a lui envoyer des lettres
6crites en latin. II les corrigeait et joignait a ses
remarques grammaticales les plus judicieux conseils.
Pour garder sur ses neveux plus d'autorite, il ne les
tutoyait pas et i'on est aujourd'hui un peu surpris
d'une austerite qui ne nuisait pourtant pas, l'exp6rience le prouve, a l'affection.
rarmi les lettres qui sont conserv6es dans la famille
de Paul Hurault, prenons au hasard cette ferme
exhortation aux habitudes du travail : c Vous vous
plaignez de la legerete dIplorable de votre imagination, sans toutefois prendre aucune mesure de pr6 caution pour emppcher ses ecarts. L'imagination est
comme l'araign6e qui file sa toile dans les appartements vides ou inoccup6s; et vous me permettrez de
vous dire, mon cher neveu, que votre inclination a ne
lire que des ouvrages d'imagination facilite singulierement la fabrication des toiles ci-dessus nommnes;
le meilleur moyen pour combattre ce penchant 6nervant, c'est 1'6tude suivie, rEflichie, coordonn6e, c'esta-dire faisant usage des connaissances acquises pour
en acqu6rir de nouvelles; c'est par l'assiduit6 et la
r6flexion que l'on parvient & dompter les 6carts d'une
imagination trop volage. La libert6 qu'on lui accorde
finit par d6egndrer en licence. L'esprit en souffre,
l'activiti s'engourdit, l'Ame surtout, profondEment
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atteinte, sent d6pirir promptement la foi qui la
soutient, et tombe dans une incurable tiideur. II faut
sortir de Ih a tout prix. En consequence, puisque
vous voulez sbrieusement vous d6paresser, vous aurez
la bontv : i* de vous examiner deux fois le jour sur
l'emploi de votre temps, sur la maniere dont vous
aurez satisfait a vos devoirs; 2° de consigner jour par
jour sur votre journal personnel (ou sur un carnet
special) les heures perdues chaque jour on mal
employees; 30 quand vous irez vous confesser (ce que
vous devez faire tous les quinze jours, pour que la
cure soit utile), vous additionnerez les heures perdues
et vous en accuserez en premier lieu; la perte d'un
temps considerable pent facilement atteindre le pOch6
mortel, et j'ai sujet de craindre que vous ne vous
soyez pas suffisamment examine sur ce point; certainement, votre confesseur vous aurait averti du danger
oil vous vous jetiez. Le resultat de ce traitement ne se
fera pas attendre; vous ne vous enfoncerez plus en
vous-m&me, vous deviendrez plus communicatif, plus
gai, vous prendrez plus de gout a l'Itude, et vous
serez memecapable de demander M. Royer pourqnoi
on incrustait une fiole de sang sur certains tombeaux
des catacombes. Bon M. Royer! Quelle bibliotbhque
a feuilleter I Et dire qu'elle est sous la main de deux
bonshommes qui ne s'en soucient guere! Vous vous en
repentirez, garqon; mais il ne sera plus temps ! ,
Et I'oncle concluait familiirement : AAllons, secouons nos puces, et allons-y a deux mains trois coeurs,

comme disait la bonne tante Virginie. i
Celui qu'- Forges on appelait le petit Etienne fut
elev6 dans l'admiration et dans le respect de l'oncle
Benjamin. II le regarda toujours comme un oracle. I1
ne comprenait pas completement ce melange de gaieti
et de s6v&rite, mais it s'inclinait bien bas devant I'au-
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torit6 de celui qu'autour de lui tout le monde aimait
et v6nerait. Chaque annee, sur la recommandation
de sa mere, il envoyait sa lettre de bonne annie.
Cette lettre lui valait une grave et pieuse r6ponse.

L'oncle lui 6crivit a I'occasion de sa premiere communion. Un jour, a Forges, qu'il le voyait, tout petit,
dormir dans son lit, il avait laiss e6chapper ces
paroles qui tranchent un peu sur le ton severe du
cahier : ( Dors, petit Etienne, dorsmaintenant. Quand
tu seras grand, tu trouveras ton collier tout pret et je
ne doute pas que tu ne le tires avec courage. Si je
disais ici tout ce que je pense de toi, bien sirr, on ne
me croirait pas. Nous verrons plus tard si je me suis
tromp6. En attendant, dors, joue, saute, chante, fais
enrager Catherine, qui ne demande pas mieux; dans
quelques annies, nous verrons ce que tu deviendras. ,
L'ann6e suivante, l'oncle n'avait pu cacher sa premiere dtception : a Ce petit bonhomme n'a pas gagn6
depuis I'an dernier : capricieux, volontaire, enteit, il
-est en train, si l'on n'y prend garde, de devenir aussi
dtsagriable que possible. n
Au mois de juin 1884, l'oncle, alors si iloigni, car il
datait sa lettre de Madrid, se contentait de lui dire :
(( Pour le moment, vous n'avez qu'A vous laisser porter
par le bon Dieu; aimez-le comme il vous aime; servezle sans compter et soyez pret

a faire ce qu'il vous

demandera. n
L'oncle ne put constater, le moment venu, que son
dernier neveu, comme sans doute il I'avait esp&6,
comme peut-etre ce fut lui qui l'obtint de Dieu, continuerait dans la famille les traditions sacerdotales
qu'il lui avait transmises.
Voila comment Benjamin Hurault sut comprendre
sacerdotalement le role qu'il pouvait jouer dans la
famille de son frere Eugene. L'autorit6 qu'il y prit
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s'explique par le caractere dont il itait revetu et pour
lequel une famille chr6tienne professait le plus grand
respect; mais tous les pretres ne riussissent pas de la
meme maniere.. II avait pour lui, outre une grande
affection, qu'il ne prodiguait pas en familiaritis, une
vive intelligence, une exp6rience consomm6e de la
direction. Ses interventions fermes et franches lui
font honneur, mais elles sont 6galement a l'l6oge des
parents, qui, les sollicitaient avec instance, et des
freres, des grands, car le plus jeune se trouve hors de
cause, qui, par leur bon esprit, leur d6sir de progris et
leur docile respect, lui faisaient comprendre qu'ils
6taient capables de les accepter et d'en profiter.
CHAPITRE VI. - L'ABBi BENJAMIN HURAULT,
DIRECTEUR SPIRITUEL

Directeur de Grand Siminaire, confesseur de religieuses, 1'abb6 Benjamin Hurault, form6 des sa jeunesse a la spiritualit6 simple, pratique, mais fort
elev6e, de saint Vincent de Paul, ne pouvait manquer
d'acquerir, pour la conduite des ames, des principes
et des m6thodes qui, s'ajoutant '& son intelligence si
vive et si ptn6trante, feraient de lui un vrai directeur..
Pour connaitre parfaitement sa maniere et son esprit,
il faudrait poss6der quelque chose de sa correspondance avec les seurs de Charit6 ou des notes prises
au cours des sermons de retraite qu'il leur donnait.
Nous ne possedons pas de documents de ce genre,
mais seulement les lettres que, depuis son noviciat
jusqu'a sa mort, il ec--vit a sa belle-soeur,- Mme Eugene Hurault. Ce n'est peut-&tre pas suffisant, mais
cependant cette mine est dbjý trbs riche et, d'aprxs
la doctrine qu'il professe en s'adressant a cette ame
d'ilite, il est possible de se faire une idee juste.de
sa pens6e.
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Des 1857, c'est-a-dire un an apres son mariage,
Mme Eugene avait discerns dans son beau-frere,
encore sous-diacre, des qualites de pi&t6 et de sagesse
qui lui inspirerent pleine confiance, et elle lui ouvrit
de telle sorte son ame qu'll lui repondit a la date du
3o septembre: ( Je vous remercie de la confiance que
vous t6moignez au missionnaire que je repr6sente;
j'accepte la charge que vous me confiez, je l'accepte
avec bonheur, mais c'est pour la remettre en meilleures et plus puissantes mains. Allons, ma chore
seur, allons avec confiance A la sainte Vierge, elle
est notre mere a tous et c'est toujours avec bonheur
qu'elle voit accroitre le nombre de ses enfants. a Et
d&s cette premiere lettre intime, il lui donnait la regle

qui etait celle de sa propre vie et qui, d'apres lui, renfermait tout le secret de la perfection: u Ayez confiance, abandonnez-vous sans reserve a la volont6 de
Dieu, c'est la meilleure enseign. a laquelle on puisse
se loger. n
a Tenons-nous au present, lui icrira-t-il en i859, et
plantons dans notre coeur l'arbre de la conformit6 t la
volont6 de Dieu dans tout ce qui peut nous arriver,
solt agr6able, soit d6sagr6able. n,, Faisons les affaires
du bon Dieu, rep6tait-il sans cesse avec saint Vincent
de Paul, et il fera lesn6tres. )
Mais bien qi.'in tel principe doive penetrer toute la
vie, ii ne suffit pas de le poser; il importe d'en dtvelopper les consequences et les applications. Dans une
lettre du ii novembre 188o, Benjamin resume en
fort beaux termes l'ensemble de sa mithode spirituelle ( Si nous comprenons bien que la vie spirituelle
a pour but: °" de faire r6gner la volont6 de Dieu sur
nous; 2e de former notre ame i l'image de NotreSeigneur, ii n'y aura plus qu'i fixer notre regard sur
ce double but pour savoir d'une maniire certaine ce
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que nous avons a faire. Cette connaissance intime nous
est donnte par la conscience qui nous parle; mais la
voix de la conscience est elle-meme iveillbe par I'action int6rieure de la grace, qui 6claire l'Mme et I'incline
vers le bien qu'elle lui propose. De l~, n6cessit6 d'une
grande docilit6 a la grace pour s'habituer a reconnattre son impulsion et lui soumettre ses r6pugnances.
Vous voulez une pidt6 simple, c'est la seule vraie
piet 6 . Celle qui se surcharge de pratiques ext6rieures
tourne ordinairement a une devotion plus ou moins
6triquie qui g&ne l'action de Dieu dans 1'ame. A force
de lui parler, on n'a plus le temps de 1'entendre.
c L'accomplissement du devoir est complet quand
a I'action extbrieure se joint l'intention de faire chaque
chose en vue de Dieu et pour Dieu, devoir, acte de
renoncement, de vertu, etc.
( R6gler sa vie est une grande et sainte chose;
c'est quelquefois difficile; cependant, on peut, sans
trop se gener, r6gler d'une manibre gen&rale l'emploi
de sa journ6e en tenant compte des diversions forcees
qui se pr6sentent. Ce qui est plus important, c'est de
fixer ce qui se rapporte A la vie spintuelle : m6ditation, lectures pieuses, exercices de pietd, de charit6,
reception des sacrements, tout cela formeet entretient
la vie de l'Ame, qui, par ce moyen, se tient doucement
unie & Dieu, sans preoccupation ni trouble. L'accomplissement exact de nos devoirs envers Dieu produit
dans l'ime la joie spirituelle, qui se manifeste par une
douce gaiet6 et une grande cordialite dans les rapports avec Ie prochain. Qaant a nos peines, si nous en
avons, il est clair que personne ne doit en souffrir.
Si Dieu nous en envoie, nous n'avons qu'A les accepter avec resignation et soumission de volont6. Peutetre nous accordera-t-il alors le don de les supporter
avec joie. En attendant, nous pouvons toujours les lui
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offrir, en esprit de penitence et de reparation, soit
pour nous, soit pour les n6tres, soit pour les crimes
qui se commettent chaque jour. )
Ayant a diriger une dame du monde, une mere de
famille bien absorbee par ses devoirs d'6tat et toujours tent6e de s'accuser de negligence lorsque les
circonstances de sa vie troublaient ses occupations
pieuses, ii indiquait, sans trop y insister, ainsi que
l'on a vu plus haut, 1'utilite de la regularite des
exercices. Mais ces exercices, tout en accordant
volontiers une grande libertE dans leur accomplissement, il en marquait cependant la classique opportunit6.
c Le temps de 1'oraison, ecrivait-il le 23 avril 1870,
est le vrai moment pour causer avec le bon Dieu. )
Cette oraison, il la recommande rarement en propres
termes. La raison en est que sa correspondante etait
tres convaincue de sa necessite et qu'elle la pratiquait
avec la plus perseverante bonne volont6. Mais un jour,
le 9 decembre 1880, repondant sans doute a la demande qu'elle lui avait adressee d'un compendium de
la methode d'oraison, il lui envoya cette note, qui
resume excellemment ce classique sujet: caMiditation.
Elle a pour but: 1i de nous tenir unis a Dieu sans

effort, en sorte qu'il semble qu'on ne l'ait pas quitt ;
cela va tout seul quand on y est accoutume; 20 de traiter avec Dieu toutes les affaires qui noas concernent,
soit dans les interets spirituels, soit m&me dans les
choses temporelles, de telle sorte qu'on agit avec
Dieu comme avec un associE, auquel on expose ses

affaires pour obtenir conseil et assistance; 30 elle
nous fait comprendre et sentir notre d6pendance et
notre impuissance personnelle, tout en ravivant Ia.
conflance en Celui qui nous fortifie et nous aide t
accomplir ce qu'il demande de nous. Elle nous fait
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mnieux connaitre notre interieur et nous fait comprendre plus clairement que nous avons besoin du
secours de Dieu pour toute notre conduite particulitre.
( Manikre. de la faire. -

Du moment que c'est une

entrevue avec Dieu, elle suppose un vif sentiment de
sa presence; c'est la premiere condition. On y joint
Sune invocation au Saint-Esprit et 'on passe ensuite
au sujet de la meditation, en se representant vivement les circonstances qui peuvent aider a fixer l'imagination. II n'est pas necessaire de reflichir longtemps; une ou deux rflexions suffisent pour exciter
'dans le cceur une ou plusieurs affections, c'est-a-dire
des sentiments d'humilit6, de confiance, d'abandon,
.d'amour, de desir, etc. C'est la le terme oi doit abouair la meditation.
« Temps. - On pet: la faire partout : en marchant,
en travaillant, a l'6glise ou chez soi, peu importe,
puisque Dieu est partout. La meditation ou plut6t
1'oraison ainsi faite n'est plus un travail p6nible,
c'est un vrai delassement.
Sickeresses. - II peut se faire pourtant que ce
Si
soit precisement quand on veut s'occuper de Dieu
qu'on 6prouve une vraie difficulte de penser a lui.
Cela tient a plusieurs causes naturelles et surnaturelies, telles que : l° la faiblesse de notre esprit, qui
,ne peut tout seul s'klever &Dieu; 2 les distractions que
le demon seme dans l'imagination pour nous eloigner
*d'nnexercice si utile pour l'ame; 3" l'isolement spirituel dans lequel Dieu semble laisser 1'ame pour Aprouver son humilit6, sa confiance et sa fidelitt. II n'y a
pas a s'en troubler; il faut s'armer de patience et de
soumission et laisser venir le moment de la grace. ,
L'abb6 Hurault avait pour la liturgie une devotion
qui nous laisse deviner quelle importance il attachait,
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dans la vie chritienne, a !'assistance a la sainte messe.
II va de soi qu'il la recommande quotidienne autant
que les occupations le tolkrent. Voici des lignes touchantes dans lesquelles il laisse deviner de quelle
piete I'emeut la cel6bration du saint sacrifice. a Apres
l'oraison, la messe; moment terrible et pourtant bien
doux: terrible a cause du mystere qui s'y accomplit,
bien doux a cause de l'enivrante intimit6 qu'il procure
avec le souverain Maitre de tout.), Et, en parent affectueux, il ajoute: II y a deux moments ou le pritre
se recueille et peut penser a ceux qu'il aime; les
vivants d'abord, les morts ensuite. Bien des fois, il
m'est arrive de m'arr&ter devant certains noms et de
les recommander plus specialement a la divine bonte.
Souvent aussi,j'ai senti mesyeux se troubler par suite
d'une emotion qui me surprenait en la presence de
Dieu et il me semble que mes larmes parlaient mieux
que n'aurait pu le faire mon cceur., (23 avril 187o.)
L'assistance a la sainte messe ne se comprend
presque plus aujourd'hui, pour une personne picuse,
sans la reception de la sainte communion. II n'en
itait pas encore ainsi au moment oii Benjamin 6crivait
a sa belle-soeur. Celle-ci, d'ailleurs, par suite d'un
temperament un peu timide et peut-ctre aussi en vertu
d'une education religieuse trop s6evre, redoutait la
reception du grand sacrement et se voyait parfois
comme oblig6e de se contraindre pour s'en approcherDes 1863, au cours de vacances prises a Chblons, il
l'exbortait, comme elle le declare dans son journal, a
communier frequemment et meme tous les jours. Dans
une lettre du 5 d6cemhre 1868, ii combat ainsi ses
hesitations: t Votre lettre, qui m'arrive b l'instant,
contient une grosse hb6rsie, que je me crois oblig6 de
vous signaler. , Je me suis privee de la communion
, et pourtant j'en avais bien besoin.,, Cela est tout sim-
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plement maladroit, pour ne pas dire plus. Et d'abord
aviez-vou la permission? Si l'on ne doit pas s'approcher de la sainte table sans autorisation, croyez-vous
que l'on puisse s'en 6loigner de soi-meme sans motif
grave? Vous sentiez que vous en aviez besoin: est-ce
que ce n'itait pas une raison de plus pour vous en
approcher ? Si nous 6coutons nos repugnances et les
d6faillances de notre pauvre nature, nous arriverons
bient6t, le diable aidant, a nous priver de tout cc qui
peut faire notre force et notre consolation. ) Et la
lettre continue en d6montrant avec chaleur que AI'arsenal de prudence et de force est dans le tabernacle ).
La timidite excessive de sa dirighe le detournait,
semble-t-il, de lui faire une obligation trop stricte des
examens de conscience rpeites. ( Dieu demande de
vous, disait-il, une pi&t filiale et confiante'et non un
service meticuleux ou forc. ,,On peut cependant
juger du cas qu'il fait de l'examen particulier par ces
conseils donnrs a propos de l'examen pour la confession : Vous examiner A l'avance sur deux ou trois
points particuliers, pas davantage. Voir s'il y a eu:
i1 mauvaise volont6 ou intention reprehensible au
sujet de ces deux ou trois points; 20 1 defaut de mauvaise volont6 formelle, il faut voir s'il y a eu n6gligence volontaire de certains devoirs. On peut fixer
I'attention sur la pi6te, la confiance en Dieu, la vigilance sur les. pens6es ou paroles contraires a la charit6.

)

(26 octobre 1882.)

Pour entretenir et d6velopper la piete de sa correspondante, il envisage surtout deux moyens: la lecture
spirituelle et la dir ction. Voici comment il entend tl
profit que I'on tire de la premiere: u Quant a vos
lectures spirituelles, il est 6vident que vous ne pouvez
songer A vous appliquer tout ce que vous lisez, encore
moins a adopter toutes les pratiques dont on parle.
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Un bon livre renferme une doctrine spirituelle qui
nous enseigne la voie de Dieu dans les ames. Nous y
trouvons i apprendre, i admirer, i imiter. Bien des
choses dont nous ne voyons pas l'utilit6 pratique pour
le moment nous serontutiles plus tard; suppose mnme
que nous n'ayons rien trouve i imiter, pour le moment,
nous aurons cependant fait une bonne lecture, si nous
avons trouv6 quelque chose qui nous ait fait connaitre
et admirer Dieu sous un point de vue que nous ne
connaissions point. ,
Parmi les auteurs spirituels qu'il prefire, le P. Faber tient la premiere place. Des 1863, il mettait entre
les mains de Mine Hurault les Confirences, le Tout
pour Jisus et les Progris dans La Vie spirituelle. Le
3o septembre 1878, apres avoir avoue qu'il ne connait
pas suffisamment les livres de saint Francois de Sales,

il revient au P. Faber en ces termes: (t Pendant ma
retraite, j'ai relu avec un vrai bonheur Tout pour Jisus; il me semblait que c'6tait la premiere fois que je

le lisais, tant j'ai 6t, enchanti de ce que j'y ai trouve;
ce n'est pourtant qu'un manuel de commencant; il
faut convenir que celui qui le possederait bien serait
un fier chretien. ,
Mais toutes les Ames, et sp6cialement I'Ame d6licate
et un peu h6sitante dont il s'occupait, ont besoin
d'etre dirig6es. Des le 14 novembre 1862, ii lui tracait
en termes lumineux la difference entre la confession
et la direction:
a Dans le ministere du prktre au confessionnal,
6crivait-il, ii y a deux choses bien distinctes: la confession et la direction. Beaucoup de personnes ne
soupconnent pas cela et ne font que leur confession.
La confession peut se faire a tout pretre approuvi.
Que demandez-vous au confessionnal? L'absolution.
Vous vous y pr6parez serieusement en demandant la
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grace de Notre-Seigneur; vous faites votre confession;

le pr&tre, quel qu'il soit, vous donne I'absolution. La
confession est bonne, et vous recevez tons les fruits
du sacrement.
c La direction va plus loin que la confession. Dans
celle-ci, vous c4couvrez vos fautes; dans celle-lk,vous
dicouvrez vos penchants, vos dispositions, vos peines,
vos tentations, les moyens que vous employez pour les

surmonter. A chacune de ces choses correspondent
des conseils particuliers, adaptes a vos besoins et A
votre caractere. La direction ne pent dozic se faire
qu'i un pretre qui vous connaisse, qui vous porte int6ret et en qui vous ayez une grande et tres grande
confiance.
cLa direction toutes les six semaines, tous les deux
on trois mois peut suffire. La confession doit etre
plus friquente. ,
Nul d'aillears mieux que lui ne comprend Ie secours
qu'un pretre peut porter a une ame qui se fie a lai et
la paternit6 suroaturelle qu'il peut exercer. c Pour
moi, c'est a la Vierge Mere que je confie tons mes
interets; c'est dans son caeur que je m'efforce d'etablir les ames dont le soin m'est confie et dont quelquesunes me sont vraiment cheres. Vous aviez bien raison
de me dire que ce doit etre pour nous une grande
joie lorsque nous avons le bonheur de conduire les
ames a Die.. Mais il y a desmoments od la mis6ricorde
de Dieu se montre d'une manibre si visible et opere
de tels prodiges que j'en reste confondu. Ah ce n'est
pas seulement par le sang que 1'on est plre oa mnre.
Saint Paul appelait les Galates ses petits enfants,
tcque j'enfante de nouveau jusqu'i ce que Jesus-Christ.
soit form6 dans vos cceurs n. C'est ce qui se passe sonu
vent dans le cceur du pretre; il est I'instrument de la
misericorde de Dien; mais il y a cependant certaines
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occasions exceptionnelles oi ii sent ses entrailles se
diiater; il s'ophre en lui un travail mysterieux, semblable a celui dont parl, saint Paul. II devient reellement le pere et la mere de certaines ames privilegiees
qui lui sont confiees par la tout aimable Providence;
il 6prouve les angoisses de la crainte, comme une
mnre qui voit ses enfants en danger; et, comme elle
aussi, il triomphe de leurs joies et de leurs progres.
Malheur a lui s'il ne comprenait pas l'honneur que
lui fait la divine bont6 de I'appeler a partager la
paternit6 des Ames! n
SLe premier devoir qui s'impose a cette paternit6
spirituelle est sans doute celui de soutenir I'Ame dans
toutes les h6sitations ou dicouragements que suggerent les ivenements ou m&me les tentations. L'abbe
Benjamin ne manquait pas de relever sins cesse la
bonne volont6 de sa belle-sceur, qui, trop facilement,
se laissait aller a l'anxi4t&. II lui faisait, en 1863
(23 novembre), d'aprbs le P. Faber probablement,
1'Ploge de la simplicitY, vertu qui, selon lui, devait
1'entrainer a l'action confiante. ( II faut nous prendre
tels que nous sommes, pas capables d'efforts constants:
il nous faut done un secours. C'est & Dieu que nous
devons le demander, c'est de lui que nous devons l'attendre, c'est sur lui que nous devons nous reposer.
a C
C
simple, elle ne- donte pas
que celui qui a promis de proportionner sa grIce aux
besoins ne tienne parole. Le defaut de simplicitY, au
contraire, fermwe le coeur A la confiance. II ne laisse
voir que le d6faut ou la faute et il jette un voile sur
la compassion avec laquelle Dieu volt nos misires.
Nous ne voyons que la plaie, nous ne voulons pas voir
la main bienfaisante qui peut la fermer.,
:Parmi les lettres de rbconfort qui tiennent une place
importante danslacorrespondance que nous 6tudions,

les plus touchantes sans doute furent motiv6es par la
mort de la petite fille de Mine Eugene, Thirese, qui,
on s'en souvient, lui fut enlevie en 1870. Au moment
oil l'on d6sespirait de la vie de I'enfant, il 6crivait:
J'ai pleur& avec vous, mais non sur vous, car vous
J;
avez la force d'en haut pour vous soutenir et apaiser
les dichirements de votre cceur. En v6rit6, je comprends que certaines personnes qui n'ont pas leur
appui en Dieu ne puissent r 6 sister a de pareils chocs.
Si l'on n'avait present a I'esprit le bonheur infini que.
Dieu donne a ceux qui l'aiment, on se pendrait volontiers de decouragement au milieu de semblables
"preuves; mais le Maitre nous a privenus lui-meme
que nous ne pouvions r6gner avec lui qu'autant que
nous aurions souffert comme lui et avec lui. 11 n'est
entr, dans son repos et sa gloire qu'en passant par le
Calvaire; et jusque dans le ciel, il garde les stigmates
de ses divines plaies. Lorsque sa main nous frappe,
regardons-la, elle est perc6e, baisons-la avec amour,
c'est la main d'un pere qui veut encore nous faire
mis6ricorde. Soit dans la vie, soit dans la mort, nous
appartenons au Seigneur, et il ne peut user de son
pouvoir sur nous que pour sa gloire et notre bonheur.)
Quatre jours apres, le d6ecs 6tant survenu, il ajoutait: . Dans la crise douloureuse que vous venez de
traverser, je ne puis vous offrir aucune consolation
pour fermer la plaie de votre coeur. Longtemps encore,
toujours peut-6tre, elle saignera. Je sais que la bont6
de Dieu est infinie, je sais qu'il nois rend au centuple ce que nous lui donnons, mais je sais aussi que
1'enfant qu'il vous a demand6e et que vous lui avez si
g6nereusement accordee, cette enfant etait la plus
chore partie de ious-m&mes, et, comme vous l'avez dit,
maintenant qu'elle n'est plus tl, il en r6sultera un grand
vide pour vous deux. Quelle que soit l'affection que
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I'on trouve autour de soi, ce vide ne se comble pas;
la place est reservie, elle est consacree par l'amour,
et le coeur ne peut rien ceder de ses droits. Cependant
le souvenir que vous conservez de votre petite fille
ne sera pas vide pour vous. Vous la retrouverez .
chaque instant dans le sein de Dieu. L'enfant dont
vous avez confi6 la d6pouille ala terre est devenue un
ange, et son amour pour vous, interesse jusqu'alors,
va devenir reconnaissant. Vous la verrez encore vous
souriant et vous tendant ses petits bras enfantins pour
vous benir, vous sa mere, et vous dire qu'elle vous
aime. Elle vous consolera dans vos moments de peine
et vous retrouverez votre coeur aussi plein que lorsque
vous la sentiez autour de vous. Ma bonne petite soeur,
j'ai bien pleuri avec vous; aujourd'hui, je ne sais plus
si je pourrais pleurer encore. II me semble que je
devrais me rejouir du triomphe de votre bien-aimbe
petite fille. Comme vous dites, et en verite, elle est
en possession de ce bien si d6sirable pour lequel nous
avons a lutter et a combattre chaque jour de notre
vie. Puisque nous l'aimons, nous devons nous r6jouir
de son bonheur et aspirer a le partager, et c'est justement la pensie et la vue de ce bonheur qui doit nous
attrister sur nous-memes. Le coup qui a perc6 vos
ames se fera sentir encore, la nature a ses droits imprescriptibles qu'on ne peut lui denier, mais la misericorde divine est toute bonne et toute paternelle, elle
sait mettre le baume sur la blessure et en calmer la
cuisante douleur. »
Benjamin guida Mme.Eugene dans l'aeuvre, si grave
pour une mere, de I'6ducation de ses enfants. Avec
1'experience de son ministire, mais aussi avec la penetration naturelle de son esprit, en meme temps qu'il
analysait fnement le caractre de ses neveux, il lui
donnait de pr6cieux principes. A propos d'une cer-
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taine taciturnit6 remarqube en 1'un d'eux, il trouve la
cause de cette disposition ficheuse dans ce qu'il
appelle: besoin d'affection et sentiment de jalousie.
a Je crois bien, ecrit-il, que c'est A cela qu'il faut
attribuer la contrainte qai se fait remarquer en lui. II

veut qu'on l'aime, qu'on le caresse, qu'on ait de la
confiance en lui. L'expansion ne lui est pas naturelle,
il faut done la forcer chez lui et ce n'est que par des
temoignages d'affection que l'on pourra faire naitre
en lui la confiance. L'habitude de se concentrer en
lui-meme ne 1'empeche pas de remarquer parfaitement
ce qui se passe autour de lui, et si, sans s'en douter,
1'on t6moigne plus d'affection ou l'on donne plus de
caresses aun autre, il en souffre en lui-meme; de la a

la jalousie il n'y a qu'un pas, et il est vite franchi par
ces petits coeurs, qui ont deja appris A ramener tout A
eux. » (9 juin 1870.)
Deux annees plus tard, 4 mars 1872, il est amen6 a
donner sa pensee sur la grave question de la culture
des vocations. II apparait, dans cette circonstance,
toujours un peu prevenu contre I'6ducation donnee
dans les s6minaires et, en tout cas, tout A fait respectueux de la liberte des enfants. I.e sup6rieur du petit
s6minaire, oi les deux enfants de Mme Hurault avaient
commence leurs etudes, faute de college eccl6siastique daas la ville, avait soupconnk en l'un d'eux
quelques pr6tendus indices de vocation. L'abb6 Benjamin, consult6, la met en garde. u D'abord, il me
semble que vous vous pr6occupez un peu trop de ce
qui n'est, apres tout, qu'une id6e du superieur, sans
autre fondement que certaines apparences serieuses
remarqu6es chez l'enfant. Que vous demandiez laplus
grande reserve de la part de ses directeurs, que vous
exigiez meme qu'ils n'en parlent jamais a l'enfant
directement ni indirectement, c'est votre droit et,
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j'ajoute, votre devoir. Vous avez le droit d'empacher
qu'on n'exerce sur lui unepression morale quelconque;
il est de votre devoir de veillera ce qu'on ne le d6tourne
pas de sa v6ritable vocation pour lui en inculquer une
factice qui, loin de le rendre heureux, lui imposerait
des devoirs qu'il ne pourrait peut-etre point remplir.
Vous le voyez,mi bonne Pauline, la responsabiliti est
grande; au lieu de la diminuer, je veux encore .en
d6velopper I'importance. II faut done que vous ayez
l'oeil sur les dispositions de l'enfant, il faut que vous
puissiez en conf6rer ensemble. Si vous paraissez
craindre ce resultat, il n'en faudrait pas davantage
pour faire germer cette idee dans la tte du bonhomme.
Consid6rez plut6t cette disposition comme un effet de
l'imagination et ne vous en prioccupez point. S'il y a
vraiment vocation, ce n'est pas aujourd'bui qu'on peut
le savoir. L'enfant lui-meme ne se doute guere des
revirements qui peuvent se produire dans son ame
d'ici a vingt ans. Je suis intimement persuade que la
vie du s6minaire ne la lui donnera pas. Si Dieu l'appelle plus tard, il vous donnera des signes tellement
clairs que vous n'hisiterez pas a l'engager A ob6ir a la
voix de Dieu. Le bonheur de l'enfant sera la garantie
du v6tre. Je suis trop stir de votre esprit de foi pour
douter un seul instant que vous puissiez avoir un autre
but que d'assurer le bonheur de vos enfants. Soyez
done sans aucune inqui&tude et laissez a Dieu le soin
de conduire vos affaires. n
La perspicaciti de 1'oncle avait vu juste et 1'avenir
devait lui donner raison. La velliite de vocation ne
devait pas avoir de suite.
Le 8 octobre 1872, au moment ou l'on s'est decide
a mettre les deux freres en pension, il ecrit ce plaidoyer
en faveur de l'internat: " Vous savez mieux que moi
qu'il ne suffit pas d'enseigner aux enfants les notions
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de certaines sciences, il faut absolument que leur
intelligence se developpe par le contact de la vie pratique avec ceux qu'ils doivent avoir plus tard pour
compagnons dans la vie. Ce n'est que dans la vie en
commuo que les caracteres se forment, en usant leurs
aspirit6s contre les chocs des exigences journalibres.
Un enfant laiss6 a lui-meme, ou en contact avec des
personnes plus ag6es, se replie sur lui-meme, il s'intimide, il devient incapable d'une r6solution forte, d'un
sacrifice g6nereux; il se laisse facilement entrainer,
ou bien il devient pusillanime et tombe dans le d6couragement. )
A mesure que les enfants de Mme Eugene grandissent, les conseils s'adaptent plus 6troitement au
caractere de chacun et aux circonstances. Ils pr6sentent done un moindre interet au point de vue des
id6es g6nerales. II y a lieu cependant de citer cette
belle page sur le devoir d'6tat, extraite du journal de
famille de Forges, qui date de 1878: c Le devoir,
dans quelque situation qu'on se trouve, a toujours une
physionomie austere; il implique n6cessairement le
payement d'une dette: toujours et partout, I'homme
doit, c'est-i-dire qu'il a un devoir a remplir. Le pire
et la mbre doivent i leurs enfants; la dette des parents
decroit au fur et i mesure que les enfants grandissent;
celle des fils, au contraire, croit dans une proportion
inverse. II r6sulte done de ce principe que Paul et
Victor entrent dans la vie de famille comme des d6biteurs longtemps insolvables qui trouvent enfin le
moyen d'acquitter leurs dettes par fractions de plus
en plus consid6rables. Pour s'acquitter de ses dettes,
il faut de la probit6, de l'6nergie et du renoncement:
trois quaiit6s fort pris6es par les hommes parce
qu'elles sont fort rares. Quand il s'agit de dettes du
coeur, il faut quelque chose de plus, il faut de la
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vertu. La vertu n'est pas seulement une inclination
bonne, elle est une force surnaturelle qui surmonte
tous les obstacles, qui lutte gen6reusement contre les
di fficultis que sement sur notre chemin l'amour-propre,
la paresse, I'amour de ses aises, la sensualitY, etc.
Cette force vient de Dieu, il ne la donne qu'autant
qu'on la lui demande avec instance, sans se rebuter.
On recoit ce secours sans s'en apercevoir, on triomphe

souvent sans s'en douter: ce qui importe surtout dans
le combat quotidien de la vie, c'est de ne jamais c6der
au decouragement. Marcher.droit devant soi, en s'appuyant sur Dieu. toujours et quand meme, c'est la vie
du vrai chr6tien; c'est le gage assure d'une bonne
conscience et le moyen le plus simple pou:r trouver le
bonheur ici-bas. o
Lorsque les Hurault entrent definitivement dans
la vie, leurs parents comprennent fort bien que la
meilleure maniere de soutenir leur esprit chr6tien et
de miirir leur caractere est de les engager dans les
oeuvres d'apostolat. L'abb6 Benjamin r6pond alors aux
questions qui lui sont poskes a cette occasion. II
encourage ses neveux a devenir de bons et fideles
confreres de la conference de Saint-Vincent-de-Paul
et il applaudit au aile que depense Victor dans
l'organisation do phlerinage dioc6sain a Lourdes.
Mais il a surtout a s'occuper d'une ceuvre qui tenait
au coeur de Mme Hurault plus que toute autre, celle
dite des clercs de Saint-Joseph, destinee a. venir en
aide, par la priere et par la charite, au recrutement
des s6minaires. A plusieurs reprises ii y revient, guide
et surtout r&conforte sa correspondante, souvent
d6couragie ou incertaine parmi les difficultes que les
circonstances suscitent. Sa pensbe bien nette est qu'il
faut orienter cette oeuvre de facon qu'elle d6veloppe
la d6votion envers saint Joseph et d6termine les
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personnes de piet6 a prier beaucoup pour le clerg6.
L'aspect financier lui parait toujours, comme il convient, secondaire. Le 19 mars 1883, il ecrit une page
de port6e g6nirale. <Vous me parlez des oeuvres ext&rieures; elles sont repr6senties aujourd'hui h la messe
par le parfumque sainte Madeleine r6pand sur les pieds
de Notre-Seigneur. Elles sont la preuve exterieure de
la vitalit6 de I'Eglise, elles sont une source particuliere de bne6dictions pour les ames et pourles families,
en meme temps qu'elles offrent un puissant moyen de
sanctification. Tout le bien qai se fait r6ellement, par
ces ceuvres est A vous; vous avez m&me le mirite de
celui qui ne se produit pas, lorsque vous avez, vous,
le d6sir de le faire. C'est pour cela que je m'acharne
aprbs mon travail du missel et du breviaire; je suis
sir que nos s6minaristes disent mieux leur breviaire,
qu'ils diront bien la messe et, par consequent qu'ils
feront du bien aux &mes et qu'ils travailleront plus
efficacement a la gloire de Dieu; je ne me gene pas
pour leur dire que j'aurai la moiti6 de leur panier,en
vertu de la communion des saints. C'est ainsi que vous
aurez part aussi a tout le bien des ceuvres auxquelles
vous vous emploierez dans les moments libres que vous
laissent les soucis de votre maison. »
Malgr6 les repetitions inivitables, toute la correspondance serait a citer, tant elle est vari6e, mais surtout affectueuse et pieuse. La spiritualite qu'elle d6veloppe se caract6rise par sa simplicit6, mais aussi par
sa profondeur. Les petites d6votions et mame les d6votions particulibres les plus approuv6es par l'Eglise
n'y tiennent pas beaucoup de place. On sent que l'abb6
Benjamin se nourrissait des pens6es foncieres de la
theologie et de la liturgie. II n'y a pas Aexaminer des
etats d'oraison compliquis, ni des actes de vertu
exceptionnels. Conduisant une personne du monde, it

la mine par ce que les spirituels appellent lea voies
ordinaires, mais ces voies sont pourtant celles de la
vie intlrieure la mieux entendue. La confiance en Dieu,
c'est-a dire l'esprit de foi avec toute sa vivacit6 et tout
son abandon, voila le fond de sa doctrine. Cette
confiance en Dieu inspire la priere a laquelle l'abb6
attache, c'est evident, la plus grande importance et
qu'il veut tres sire de la bont6 et de l'amour de Celui
a qui elle s'adresse. Cette meme confiance remplit la
vie d'action d'une intention parfaitement pure. Voulois ce que Dieu veut, et ilansl'ordre oi il le veut, c'estA dire d'abord le devoir d'etat exactement et amoureusement rempli, puis les circonstances providentielles,
heureuses ou attristantes, accept6es sans h6sitation,
voila l'essentiel de la m6thode qui mene au ciel. Quant
a la facon dont ces iddes sont developpbes, il est facile
de s'apercevoir a la facilit6, a l'abondance avec laquelle
la plume court, qu'elle n'a qu'A exprimer des pensees
familibres a l'auteur et A d6crire son ame. Ces pages
fortes et pleines, desquelles se d6gage un si 6difiant
parfum de vertu et d'amour de Dieu, r6velent l'int&rieur mnme du pr&tre excellent qui les a v6cues avant
de les ecrire.

(A suivre.)

Mgr HURAULT.

EUROPE
FRANCE
PARIS
IO aoit 1930. - Notre Tres Honor6 Pire nous
annonce, A 1'examen particulier, que M. Payen devient
assistant de la Maison-MWre. M. Payen a diji occupe
des postes importants, puisqu'il a dirig4, en qualit6
de supbrieur, les siminaires d'Alger et d'Oran. Nous
esp6rons que la Maison-Mere le gardera longtemps.
15 aodt, fete de la glorieuse Assomption de la sainte
Vierge. - Nous 1'honorons de grand matin par l'acte
de consecration traditionnel, apres avoir pieusement
6cout6 la circulaire par laquelle M. Alm6ras impose a
la Compagnie la lecture publique de cet acte.
septembre, f&te de notre bienheureux martyr
Ghebra Michael, le c61lbre disciple de Mgr de Jaco-'
bis. - Puisse-t-il, par la vertu de son sang, obtenir
de Dieu, pour l'Eglise d'-thiopie, sa prosperit6 d'autrefois ! Deux jeunes pretres viennent de partir en
Abyssinie; d'autres attendent leur tour.
1"

3 septembre, fete des bienheureux martyrs Francois
et Gruyer, victimes de la Revolution francaise. - Le
postulateur de la Cause espere la canonisation pour
I'an prochain; il est a souhaiter que son attente ne
soit pas d6cue.
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Ii septembre, anniversaire du martyre du bienheureux Perboyre. - M. Huc alla s'agenouiller, en 1841,
sur la tombe de son confrere.recoutons son recit: ( En
passant par le Houp6, je me suis d6tourni un peu de
ma route pour me rendre a Ou-tchang-fou, capitale de
la province et oi a 6te martyris6 M. Perboyre. J'ai te6
pr6senter mes devoirs a Mgr Clauzetto, vicaire apostolique, qui se trouvait alors dans cette ville. Sa Grandeur a bien voulu me donner quelques jours d'une bienveillante et cordiale hospitalit6. Mon desir 6tait de
faire un petit pelerinage au tombeau de notre glorieux
martyr, hors des murs de la ville. Je fis part de ce projet a Monseigneur, qui, n'y voyant aucun inconv6nient,
me fit accompagner par un chritien. Mon guide 6tait
un jeune Chinois, dont 1'6tourderie fut sur le point
de me. faire couper la gorge. Apres avoir chemin6
quelques instants i travers les rues tortueuses et raides
de Ou-tchang-fou, je me trouvai a l'entree d'une espece
de vaste champ de mais; il 6tait encombr6 de militaires qui faisaient I'exercice a feu et bient6t je fus
environn6 de satellites. Le jeune guide, qui me pr&c&dait de quelques pas, s'arreta brusquement. J'en fis
autant et nous demeurames quelques minutes a nous
contempler l'un l'autre, sans trop savoir ce que nous
avions faire en cette occurrence. Comme notre embarras pouvait nous faire remarquer, je dis au guide de
continuer vitement la route t travers la place; je me
recommandai i Dieu et je passai au milieu des rangs
militaires, tout en m'efforqant d'imiter de mon mieux
le dicousu et le sans-faron d'un desoeuvri on d'un
curieux. a Tiens, dit un soldat, en poussant du coude
son voisin et en me montrant du doigt, tiens, voil le
frere de Touu (nom chinois de M. Perboyre). -Vraiment oui, dit I'autre, il lui ressemble beaucoup. » Le
coeur me battit fort dans la poitrine, mais je me gar-
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dai bien d'allcr demander des explications a ces malencontreux physionomistes. Je continual ina route, sans
paraitre faire attention a ces propos,' et nous arrivames, ayant eu la peur pour tout mal, au tombeau de
M. Perboyre. Les restes precieux de MM: Clet et Perboyre reposent c6te a c6te sur une verte colline, au
delA de la ville de Ou-tchang-fou. Oh! qu'elle fut enivrante I'heure que ie passai aupres de ces deux
modestes tombes c k,..-on. J'ai vu autrefois Versailles
avec tout son faste dor6, avec toutes ses vanitks
soyeuses, et j'en eus, il m'en souvient, le cceur serr6
et racorni. Sur une terre idolitre, an milieu de 1'empire
chinois, j'avais deux tertres sous mes yeux, et une f6licit6 inconnue emplissait et dilatait mon ame. C'est
que, sur le fronton des maisons royales, on pourrait
souvent icrire: igoisme et duret6. Mais de la tombe
d'un missionnaire martyr il ne s'6chappe que des pens6es d'amour et de divouement. On ne voit pas de
marbre cisel6 sur la terre qui recouvre les ossements
de deux glorieux enfants de saint Vincent, mais la
bontW de Dieu'semble s'etre charg6e elle-m&me des
frais du mausol6e. Des plantes rampantes et 6pineuses,
assez semblables par la forme a l'acacia d'Europe,
croissent naturellement sur les deux tombes. Au-dessus de ce tapis de verdure, on voit surgir avec profusion des mimosas, remarquables de fraicheur et d'616gance. En voyant toutes ces brillantes corolles s'6chapper au travers d'un 6pais tissu d'epines, on pense involontairement a la gloire dont sont couronnees, dans
le ciel, les souffrances des martyrs. J'ai cueilli quelquesunes de ces fleurs et je me suis permis de les mettre
dans cette lettre. ,
26 septembre. -

Nous fetons aujourd'hui notre cher

confrere M. Boudat, qui termine sa cinquantieme
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annie de vocation. Dix-sept seminaristes furent recus
& Saint-Lazare le m6me jour que lui; mais, sauf
M. Poret, tous ont c616brk leur jubil au ciel. SignaIons seulement M. Delanghe, plus tard substitut de la
Congr6gation; M. Ferrant, devenu dans la suite
Mgr Ferrant; M. Dardans, que beaucoup ont eu
comme directeur au s6minaire a Dax; M. Dore, une
des victimes de la pers6cution des Boxeurs.
A l'examen particulier, la communaut6 apprend
que M. Fugazza est choisi pour substitut a la place de
M. Cervia, si rapidement enlev6 par la mort. Personne
n'ignore ce qu'a 6t4 le nouveau substitut avant d'etre
appel6 a ce poste: aide du procureur g6n6ral pres le
Saint-Siege, postulateur de nos Causes, visiteur de la
province de Rome, siuprieur de notre maison de Sienne
et directeur de la province des sceurs. II a done une
experience trss 6tendue, et ses avis, au Conseil de
Notre Tres Honor6 Pire, n'en seront queplus sages et
plus 6cout6s.
27 septembre. -

Anniversaire de la mort de saint

Vincent de Paul. Comme d'habitude, nous commemorons cette fte par le salut du soir et l'exposition des
reliques.
28 septembre. -

Le soir, commencement de la retraite

annuelle. Comme l'an dernier, nous retrouvons au
milieu de nous, pour profiter avec nous de la grace
des exercices spirituels, les confreres d6tach6s dans
diff&rentes maisons de sceurs de la banlieue. Le cur6
de Beaucamps lui-meme a laiss6 ses ouailles pour se
joindre Ala Communaut6.
5 octobre, solennit6 du Tres Saint Rosaire. -

Les

deux families de saint Vincent n'ont pas attendu le
dix-deuvitme siecle pour t6moigner A Marie Icur d6vo-
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tion par la recitation quotidienne du chapelet. Elles
sont, depuis les origines, attachies a cette priere. Le
saint Fondateur l'a recommand6e aux Filles de la Charit6 dans les regles communes qu'il leur a laissees
(Regles primitives, Emploi de la journ6e, n" 16): ( On
dira son chapelet, et ce i diverses reprises, comme une
dizaine apres I'oraisondu matin; deux 6tant A1'6glise,
attendant que la messe commence, ou, si elle est commencee, jusques a l1'ivangile, une ap;rs 1'Angelus du
midi et une autre aprbs celui du soir. ,
En fait de solennit6, nous n'avons aujourd'hui qu'un
salut le soir, car s6minaristes et 6tudiants ont di se
rendre au sanctuaire de sainte Th6rese de 1'EnfantJ6sus pour pr&ter leur concours A la cer6monie de la
cons6cration.
7 octobre, dernier jour de la retraite. -L'usageveut
que nous allions

a Gentilly, et nous n'y manquons pas.

9 octobre. - Nous cel1brons a la maison, avec dix
jours de retard, le onzieme anniversaire de 1'l6ection
de Notre Tres Honore Pere. Le soir, commence sa
retraite, a laquelle nous nous associerons par nos
prieres.
MOUTIERS-SAINT-JEAN
LE TRIDUUM DU CENTENAIRE DE LA MEDAILLE

Lettre de M. COLLARD, pritre de la Mission,
a M. LE SUPERIEUR GENERAL
MONSIEUR ET TRES HONORa PERE,

Votre bntidiction, s'il vous plait
Parmi les triduums dUja c6l6br6s, on qui le seront
dans la suite de cette ann6e centenaire de la Manifestation, celui de Moutiers-Saint-Jean, couronn6 par
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la journ6e mariale de Fzin-les-Moutiers, tient une
place a part. Je me suis plu i dire aux sceurs, aux
habitants des deux localitts et aux nombreux pelerins.
du dimanche, que je venais, de votre part, non seulement lear porter la parole de Dieu, mais encore votre
coeur.

Moutiers est tout embaum6 de souvenirs tres chers
aux enfants de saint Vincent. D'apres une v&6nrable
tradition', notre'Bienheureux Pere y serait vena et
y aurait choisi lui-meme 1'emplacement de l'hospice.
On y conserve un magnifique portrait du saint et
divers autres objets qui auraient ite a son usage. En,
tons cas, le fondateur de l'Ytablissement etait Claude-

Charles de Rochechouart de Chandenier, abb6 de
Moutiers, grand ami de saint Vincent.
Mais des souvenirs plus r6cents motivaient les fetesqui devaient se c6elbrer dans la -chapelle des sceurs;
ceux de la servante de Dieu, Catherine Labour6. Elle
y vint bien souvent assister a la messe en semaine,
priv6e qu'elle 6tait de cette consolation, a Fain, qui
ne poss6dait pas de pretre risidaat.
Volontiers, M. le cure eit fait une partie des crbmonies a l'6glise paroissiale dans laquelle il conserve
pricieusement la table de communion oit la Venerable regut la sainte Eucharistie pour la premiere fois.
Mais, vous le savez, elle est actuellement en r6paration. A ce propos, j'ai & vous t6moigner, de la part
de M. le Cure, la vive reconnaissance qu'il 6prouve
pour vous et la famille de saint Vincent, pour l'aide
g6nereuse qui lui a ete accord6e. Un bean vitrail
rappellera soeur Catherine, sa premiere communion
et les apparitions.
a. Tiadition certainement fausse, car saint Vincent n'a pas quitt&
Paris les dernieres annees de sa vie et la fondation de Moutier- date
de 1661.

-

67 -

C'est la cloche donaee par M. de Rochechouart de
Chandenier, celle qui dut parfois sans doute h~ter les
pas de Catherine Laboure venant de Fain, qui convoquait les nombreux fiddlesles 7, 8 et 9 aoit derniers,
i venir c6librer l'Immaculde. II y eut messe chant&e
chaque jour et salut tres solennel. Deux pridicateurs
avaient &techoisis ; 1'un, le P. Laboure, de la parente
naturelle de la venerable; I'autre, que vous aviez bien
voulu designer, avait la grande joie et le grand honneur de repr6senter sa famille spirituelle. Le premier,
avec d6licatesse et A-propos, retraga la vie de la Servante de Dieu, en faisant des, rapprochements ddlicieax et 6difiants avec la vie mnme de la sainte Vierge.
Le second essaya de retracer l'influence que la ( mission * confie par Marie i Catherine Labour6 exerqa
dans le monde entier. Elle sema les madailles et, par
li, fut, en quelque sorte, une ccSemeuse de lis a.
Contribuant a diffuser et a divelopper la croyance et
la d6votion A l'Immaculke Conception.; lis radieux
dans le jardin des dogmes catholiques; ravivant, par
la, au milieu d'un monde domine par le materialisme
et le naturalisme, le culte de la noblesse d'asmr et de
la purete; provoquant un renouveau. de ferveur et un
accroissement de naobre dans sa communaut6 (n'a-t-on
pas compare les cornettes a de grands lis 6panouis?);
faisant iclore I'association des Enfants de Marie
Immaculde, vrai parterre de lis, parmi lesquels Dieu a
choisi tant d'Ames d'l6ite, etc.
Le troisieme jour rev&tit une solennit6 particulibre.
Dans la soiree, arrivait S. Gr. Mgr Petit de Julleville,
iveque de Dijo.. II fat recu devant la chapelle par
le Conseil municipal, les sceurs et une'partie de la
population. Aprfs que Sa Grandeur eut dit un mot
aimable i chacun, on entra dans la chapelle, oiifut
chante le Benedictus et trois fois l'invocation 0 Marie
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concue sans p&che ,, etc. Une heure plus tard, la
placette qui se trouve devant I'entr6e de l'hospice et
de sa chapelle se remplissait de nouveau. Monseigneur, M. le cure, Mgr Mulla, converti du mahomitisme et professeur au College oriental k Rome, le
P. Labouri, votre serviteur, plusieurs ileves du
grand s6minaire de Dijon, un s6minariste dahomien,
un bon groupe de sceurs de Moutiers et des environs,
M. Maurice Blondel, professeur a l'Universit6 d'Aix,
tres connu, tant par sa science philosophique que
par son admirable dociliti aux decisions romaines, de
nombreux habitants du bourg et des pelerins venus
d'avance, attendaient la Tres Honoree Mere Lebrun.
Elle arriva enfin, accompagnee de ma seur Visitatrice
de Dijon, qui s'est multipli6e pour aider M. le cure
de Moutiers dans l'organisation de la fete et qui avait
requ la T. H. Mere a la gare de Montbard. Avec elle,
descendirent de leur voiture la sour Levadoux; sceur
Varin, sous-directrice du s6minaire; soeur Grenier,
premiere d'office a la sacristie de la Communaute;
soeur Dutilleul, superieure de la Providence de la rue
Oudinot; et sceur Toulouse, superieure de la maison
de Saint-Nicolas-du-Chardonnet; c'6tait done, avec
celle qui succede a la Bienheureuse Louise de Marillac, une repr6sentante de ce seminaire dont la v6n6rable faisait partie lors des apparitions, la gardienne
de la chapelle oa se montra l'Immaculee et celle de la
chapelle ex-voto d'actions de graces d'Alphonse
Ratisbonne.
Apres que Monseigneur et les notabiliths eurent
salu la T. H. Mere, one jeune fille lui adressa ce gracieux compliment :
Fille des Labour4! Un instant, prends ma place...
Pour recevoir chez nous, simplement, avec grice
La Mere bien-aimbe, qui veut venir ici

Nous aider feter ton souvenir bini,
Pour lui dire merci de tant de bienveillance,
Pour lui bien exprimer notre reconnaissance.
Si petite je suis... Mon angilique Sceur,
Pretons-nous, si tu veux, moi ma voix, toi ton cceur.
Merci d'avoir voulu, ma tout aimable Mere,
Unir votre ferveur a notre humble priere,
Pour Moutiers et pour Fain, avec un grand honneur,
C'est un gage de plus des c6lestes faveurs.
Avec vous, n'est-re pas la Vierge Immaculie
Qui s'incline vers nous de grace aureolee?
Prdludant au grand jour que tous nous appelons,
Et qui glorifiera Celle que nous aimons I
Quoi !... L'aurait-elle cru, 1'humble scur Labour ?
Si de son ceil tres pur, devanqaot les annees,
Elle eft pu voir ici, en son cher coin de terre,
L'6veque 4e Dijon, notre excellente Mere,
Une Visitatrice, un fils de saint Vincent,
Tant de scmurs, tant de gens, la louant, I'acclamant !...
Dans sa simpliciti tranquille et si charmante
Elle est dit : < Toute gloire k la Vierge Puissante I...
< Ne nous 6mouvons pas!... Si cela plait tDieu...
« Pour moi je ne suis rien. Ah! qu'll regne en tout lieut... r'
Oui, qu'll regne ici-meme ou l'ombre des cornettes
Comme un fid~le 6cran, a nos yeux se reflete:
Avant qu'II nous donnat un bien-aime Pasteur
Pour le trouver ici, nous n'avions que nos soeurs.
Et nous le savons bien, ma R6vdrende Mere,
Partout, d'avoir vos sceurs, on vous fait la pribre.
Oh! qu'en ce centenaire, il en vienne beaucoup!
Pour que Dieu soit connu, et mieux aim4 partout!
C'est le vceu des enfants de Moutiers et de Fain;
Ils le disent au ciel, et sans treve et sans fin.
Ah! puisse leur priere assidue et confiante
Etre pour votre coeur bien douce et consolante I
Mare I Soyez bdnie! Et remportez d'ici,
Comme un baume divin qui calme vos soucis.
Tous nos coeurs vous suivront en la chapelle aimie
Oh daigna se montrer la Vierge Immaculee.

La Trts Honoree Mere repondit avec le charme et
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l'A-propos qui lui sont habituels, et ce fut alors an
dd6icieux dialogue entre elle et Monseigneur l'6veque
de Dijon. On entra ensuite A la chapelle. oil fut
chante le Magnifical et l'invocation trois fois repetee:
4 O Marie concue sans p6ch6, etc. )
Le soir, apres la b6endiction du Saint Sacrement
donnee par M. Bullier, vicaire general, Monseigneur
prit la parole. II magnifia l'ceuvre de saint Vincent et
les Filles de la Charit6, qui, j'en ai l'id6e, 6taient
heureuses d'avoir une grande cornette pour y cacher
leur joyeuse confusion. Monseigneur exalta aussi la
beaut6 de la vocation religieuse et fit des voeux pour
qu'elle flt mieux comprise et des enfants et des
parents. Une partie de la Cantate A l'Immaculee, de
M. Praneuf, nous apporte comme un echo des chants
qui retentissent, sur tous les tons et dans toutes les
langues, en la chapelle benie de la Maison.Mere de
la rue du Bac.
Un detail d'intimit6 familiale, mais que je me
reprocherais d'omettre. On m'a rapport6 que, ce
soir-lA, on avait pr6sent6 a la Tres Honoree Mere un
ceuf dans un coquetier que 1'on dit avoir servi & saint
Vincent lui-meme,
Le triduum de Moutiers-Saint-Jean 6tait termine;
mais le grand jour devait &tre celui du dinianche
12 aoit, a Fain-les-Moutiers. Des l'aube, les pilerins
s'y acheminaient, a pied, en voiture et surtout en auto.
Par une discr6tion pleine de delicatesse, M Dupaquier, cure de Moutiers et desservant Fain, tout d6sireux qu'il etait, a I'occasion du centenaire des apparitions, de c6lbrer le fait avec une certaine solennite,
au pays natal de la privilkgi6e de Marie, ne voulut
pas donner a cette fete tout le retentissement possible.
II renvoie la chose a l' 6 poque de la beatification.
Cependant, si discret qu'il eft kt6, son appel fut mer-

veilleusement entendu. On a 6valu6 & environ deux
mille, et le soir, ii s'en trouvait peut-.tre davantage,
le nombre de ceux et de celles qui vinrent, group6s
autour de soixante-dix cornettes environ, loner la
sainte Vierge, en cette humble 6glise oi si souvent
I'invoqua, daas toute la ferveur de son ame d'enfant,
celle qui devait etre sa confidente et sa messagire.
Les pelerins, apres avoir pri6 pres des fonts oif la
ven6rable Catherine rebut le saint Bapt&me, v6n6r6
et touch6 son pauvre petit berceau, contempl6 le

tableau de la Vierge, dont les apparitions devaient
etre le celeste reflet, les stations du Chemin de la
Croix donn6es par la voyante et sa soeur, se rendaient,
recueillis, vers la maison natale toute proche, et s'arretaient, 6mus, en cette cour, sanctifi6e par les occupations bien ordinaires, mais si hautement surnaturalisees de Ia ven6rable, devant son famerx pigeonnier.
A la messe de huit heures, c6lbree par Monseigneur, rien de particulier a signaler, sinon un recueillement rare en ces concours de foule, recueillement
qui edifia, d'ailleurs, durant toute la journ6e. De
nombreuses communions furent distributes pendant
la messe et bien apres.
A dix heures, une pieuse procession se d6roulait i
travers les ruelles du village, conduisant Monseigneur
du presbytere a l'6glise. On passait devant la demeure
des Labouri et, dans 1'air, ce n'6taient plus sans
doute les vols soyeux et les roucoulements des
pigeons d'autrefois, mais l'6grenement joyeux des
cloches, de ces cloches qui avaient djia chant6, ii
y a plus d'un siecle, le bapt6me de Catherine Labour6
et qui aujourd'hui melaient leurs harmonies A celles
des cantiques et au doux murmure des Ave.
M. le vicaire g6n6ral chanta la grand'messe, assiste
d'un siminariste du Dahomey, comme sous-diacre. Le

-

72 -

diacre ne pouvait s'empncher de penser que la Sainte
Vierge semblait avoir voulu r6unir lU, pres d'elle, en
cette circon'stance, ce noir repr6sentant des missions
d'Afrique et celui a qui vous avez confi notre chore
ceuvre missionnaire du Bienheureux Perboyre, comme
pour rappeler les b6endictions du passe et promettre
celles de 1'avenir a l'apostolat lointain des enfants de
saint Vincent. M. Etienne n'attribue-t-il pas a la protection maternelle de Marie l'extension 6tonnante de
notre double famille et ne la date-t-il pas de i83o ?
A l'Fvangile, le R. P. Labour6 parla avec pieth et
enthousiasme de la Materniti de grace de la Tres
Sainte Vierge, manifest6e particulihrement par la
M6daille Miraculeuse.
Les grands s6minaristes de Dijon 6taient charges
des c6ermonies; d'autres se pressaient autour des
pretres, doyens et chanoines, dent le nombre devait
encore s'accroitre pcur la ceremonie de i'aprts-midi.
On remarquait au milieu d'eux la barbe d'or et d'argent de M. Baeteman, qui nous avait fait la surprise
de s'unir a nous.
Derriere la Trbs Honor6e Mere, se tenait la R6v6rende Mere Superieure g6nerale des Soeurs de SaintThomas de Dijon, ancienne eleve, je crois, des Filles
de la Charit6, et qui leur a garde le plus fidele et le
plus reconnaissant souvenir.
Le soir, bien avant 1'heure, 1'6glise 6tait bondee, et
l'acces a l'autel, m6me pour Monseigneur, fut lent et
difficile. De quel coeur fut chant6 le. Magnifical par
toute cette foule remplissant l'enceinte et d6bordan'
sur la petite esplanade qui donne acces a 1'6glise
jusque dans le cimetiere et sur la route! Aussi, fut-ce
de toute mon ame que, juch6 sur une chaise placee a
la porte, afin que tous pussent m'entendre, je rappelai
les souvenirs 6voques en ce lieu, les grandes choses
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qui y prirent origine, les gloires de Marie Immacul6e,
toutebonne et toute puissante, et exhortai-mes auditeurs A la confiance et au culte de la M6daille. Apris
le salut, Monseigneur, du meme endroit, remercia
tons ceux qui avaient pris part Acette belle manifestation, refit avec lyrisme I'~eoge des Filles de la Charite et d6veloppa les raisons que nous avons d'invoquer Marie sous les titres de Secours des chritiens,
Consolation des affligis et Refuge des pickeurs. Et il
donna rendez-vous pour la date qu'il souhaite proche
de la b6atification de la v&i6rable soeir Catherine
Labour6.
C'est dans cet espoir que les pelerins, portant tous
la sainte M6daille, solennellement b6nite, reprirent,
qui les autos particulihres, qui les 6normes autobus,
qui les antiques carrioles, qui ses jambes, pour retourner au logis ou aux diverses gares, toutes assez Mloign6es. La difficult6 de l'acces de Fain-les-Moutiers
avait paru 6tre un obstacle au succes de la journee;
mais que ne peuvent les cceurs animas d'un fervent
amour envers l'Immaculee! Et il 6tait venu des peIerins et des pelerines, non seulement de la C6te-d'Or,
mais encore d'Autun et meme de Troyes. Ce fut bien

beau; que sera-ce aux fetes de la batification? Nul
doute que les prieres de tous n'aient obtenu du ciel
de hater cet heureux jour.
Maurice COLLARD.
MONTOLIEU
LE TRIDUUM DE LA M-DAILLE

Nous voudrions pouvoir enrichir ce petit compte
rendu succinct des heureuses et inoubliables emotions
de ce Triduum de prieres en l'honneur de notre Mere
Immaculee.
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Ce fut d'abord, au matin du premier jour, 6 septembre, une animation extraordinaire aux abords
du vieux couvent. Des autobus, autocars, deversaient
a pleins flots plus de deux cents jeunes filles, Enfants
de Marie de la r6gion, venues pour honorer leur
Mere (Rieux-Minervois, Site, Carcassonne, Bages,
Perpignan, Pezens, etc.). Le 'cloitre, aux vieilles
pierres usees sous les pas des bons moines b6n6dictins, orn6 de ses plus belles oriflammes et inscriptions,
pr6parait d6ja cette charmante jeunesse au recueillement plus intime de la chapelle, elle aussi et surtout
a belle dans son plus beau ,. Une messe de commu-

nion pour les sant6s les plus r6sistantes, puis la
grand'messe solennelle,chant6e par M. Calmet, sup6rieur de Notre-Dame de Marceille. La journ6e, d'ailleurs, a it- presidie par ces Messieurs de Limoux,
habitues a la direction des pelerinages par un fervent
apostolat.
Apres un diner tout assaisonn6 d'une saine et
cordiale gait6 entre les divers groupes, et une petite
d&tente dans les jardins, on se r6unissait de nouveau
pour les vepres solennelles, a l'issue desquelles le
pr6dicateur du premier jour a heureusement et fervemment fait comprendre aux Enfants de Marie
1'efficacit6 de la protection de leur Mere Immaculee,
le privilege d'appartenir a l'Association et les dangers de s'en ecarter. La procession s'est ensuite
deroul6e dans les jardins. Les chants se r6percutant
en echos, la vue de ces deux cents jeunes filles voil6es
de blanc et ornees du ruban bleu, les lacets autour
de l'Immaculee, les banniires de chaque groupe, la
statue de Marie, pr6c6d6e et entoure de ce lilial cortege, tout cela faisait de cette premiere journ&e une
vision de Lourdes en raccourci, une journee du ciel.
La deuxiime journee, journee paroissiale, eut aussi
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son cachet special. Elle avait bien commenc6 pour
nous, qui avons eu le bonheur de poss6der, presque
a la premiere heure, ma sceur officiere, envoy6e par
Notre Tris Honoree Mere pour.presider les fetes en
son nom.
La chorale de Montolieu, une trentaine de jeunes
gens, pleins d'entrain, invites a joindre l'barmonie
de leurs cuivres aux belles voix exercdes d'un groupe
d'hommes divouds, que rehaussaient encore les voix,
particulierement remarquables, des Enfants de Marie

de la paroisse. L'honneur de dire la grand'messe
6tait r6serve & M. le chanoine Laug6, supbrieur de
1'6cole Beausejour de Narbonne, enfant de la paroisse,
ainsi que plusieurs autres eccl6siastiques, tous un peu
enfants de la maison. Le soir, vepres solennelles,
pr6sidies par M. Jordi, cur6, lui aussi paroissien de
Montolieu.
Sermon plein de coeur et d'affectueuse sympathie
pour les enfants de saint Vincent par le predicateur
de la deuxieme journ6e. Entree et sortie joudes par
la chorale, qui accompagna 6galement avec un entrain
superbe le cantique: u 0 ma Mere, pour te plaire, je
veux rester sous ton drapeau n, pendant que les belles

voix graves des hommes, unies A celles des Enfants
de Marie, chantaient les paroles. C'&tait particuliirement prenant d'enthousiasme religieux, et certains
disaient en quittant. la chapelle : c Mais c'est le ciel
sur la terre aujourd'hui! n Gloire a nbtre Mere Immacule et i son divin Fils, et que cette touchante
manifestation de toute une paroisse soit, pour elle, un
renouveau dans la foi et dans l'amour de Marie.

8 septembre. - Le troisiime jour fut plus solennel
i cause de la presence de Mgr l'6veque de Carcassonne, venu pour presider et cl6turer le Triduum.
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Attendu pour la messe de sept heures et demie,
Monseigneur fait son entr6e au milieu d'une double
haie de cornettes, tandis que les cloches du .vieux
couvent annoncent la bonne nouvelle aux paroissiens.
Ils sont revenus, en effet, tres nombreux saluer leur
iveque et assister aux offices, quoique ce ne ffit pas
jour f6ri6. Le groupe du choeur de chant, hommes et
Enfants de Marie, avec leur d6vou6 organiste, ont
demandi mame de chanter la grand'messe, dite solennellement par M. le cur6 de Montolieu, avec assistance de Monseigneur au tr6ne pontifical. Aussit6t la
grand'messe termin6e, Monseigneur a eu la bont6 de
monter aux infirmeries, s'arr&tant paternellement i
chaque lit et disant le bon mot qui console. Apres le
diner, Sa Grandeur s'est rendue a la chambre de communaut6, oiL toutes nos soeurs valides &taient reunies.
A son entree, accompagne d'un groupe nombreux de
pretres distingu6s, nos sceurs chanteuses ont entonn6
une joyeuse cantate disant la joie de ce jour; apres
le chant, une soeur s'est avanc6e pour exprimer, an
nom de la Communaute, profonde gratitude a Sa
Grandeur et amour a notre Mere Immaculee. Monseigneur, aprls une pieuse exhortation sur la foi, 1'esp6rance et la charit6, s'arretant a cette derniere vertu,
qui en est la reine, a aimablement charg6 ma sceur
officiere, a plusieurs reprises, d'offrir . Notre Tres
Honor6 Pere toute sa sympathie, ainsi qu't Notre
Tris Honoree Mere, ajoutant: a M. le Superieur
g6niral est un peu des n6tres, puisqu'il est du diocese
de Montpellier n Une derniere seance aupres de
Jesus Hostie nous rCunissait tous pour les vepres tres
solennelles, apres lesquelles le predicateur du troisieme jour a fait entendre une parole chaude et sympathique aux paroissiens, puisque ancien vicaire tres
regrett6. Puis, debout, dans un mime elan de recon-
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naissance, le Te Deum a terminA ces magnifiques
journbes. Avec l'encens des dernieres prieres, la foule
s'6coula lentement et a regret, ne pouvant se consoler
qu'il n'y eat pas de lendemain.
Si les f&tes de la terre produisent ainsi de c6lestes
impressions, que sera done la vision r6elle et 6ternelle
de la bicnheureuse eternite!
VICHY
LA MAISON DU MISSIONNAIRE

Quelques ann6es encore, et Vichy deviendra un
centre d'6tudes pour les questions coloniales et missionnaires. On peut m&me dire qu'il l'est deji, puisque
dans la Maison du Missionnaire, fondee, en 1922,

par le P. Watthe, lazariste, jadis attache, li-bas, en
Chine, au vicariat apostolique du Kiangsi, plus de
treize cents pretres, venus de tous les points du
monde et, specialement, de tous les points de notre
domaine colonial, ont trouve le repos et retrouvA la
sante. Or, Lpeine ces ap6tres ont-ils senti leurs forces
se raffermir, qu'ils sont impatients de reprendre la
parole, en public, devant les auditoires que Vichy Icur
offre; et dans la saison de 1929, il n'y eut pas moins de

cinquante conferences donnees par des missionnaires,
arrivant parfois de chez les sauvages, aux civiisss de
Vichy. J'ai sous les yeux le programme de ces entretiens, dans le compte rendu annuel de la Maison du
Missionnaire que vient de publier le P.Watthe, et j'ose
dire qu'un baigneur de Vichy qui aurait suivi tout le
cycle en aurait rapport6 des informations tres riches,
en meme temps que tres pittoresques, sur -notre vaste
domaine exotique. Mais cela ne suffit pas atl P. Watthe,
et, si ses vceux se r6alisent, cette precieuse oeuvre
d'enseignement, rapidement improvis6e dans une ville
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thermale, se compl6tera par la creation d'une bibliotIhque de vulgarisation missionnaire et

coloniale a

'usage du public. Une ceuvre qui, il y a huit ans seulement, dans des circonstances trbs :pineuses, se
cr6ait pour procurer a de pauvres prktres fourbus le
b6nifice des C,1estins et de Grande-Grille, se r6vble
ainsi, pen A peu, comme une auxiliaire de la science
et comme une auxiliaire de la ccplus grande France n.
Quel somptueux avenir pent etre augur6 pour une
telle fondation ! Un instant, naguere, les specialistes
de l'ethnographie et de la pal6ontologie prenaient
volontiers la route de Vichy, pour engager entre eux
des joutes sur I'~nigmatique terrain de Glozel; et
puis ils s'en fatiguerent et, pen & pen, ne reviorent
plus. Mais laissez passer quelques annies. Le Masie
des Missions, que le P. Watth6 joint a sa maison,
s'enrichit si rapidement, que vous verrez reparaitre
les ethnographes et les paleontologistes, et,cette fois,
c'est & Vichy qu'ils s'attarderont, comme visiteurs du
Mus6e. Car, a tons ses confreres qui viennent a Vichy
soigner lear foie, le P. Watth6 ne demande pas an
sou, la cure est gratuite, c'est A la charit6 francaise
d'en faire les frais. Mais il les sapplie d'apporter avec
eux, ou de l-i exp6dier ensuite, nombre d'objets
curieux provenant de leurs territoires de mission.

Science de races, 6tudes historiques sur les peuples
lointains recueilleront, sous les vitrines de ce Musee,
de fort importants timoignages; et, grace A l'initiative du P. Watth6, les missionnaires feront ben usage
de ces maladies m&mes qui les ranmbent en ETrope;
ils deviendront, par les dons memes qu'ils laissent, les
aun liaires du labeur scientifiqe ; ils nous aideront
' approfondir le passe de ces peuples que noas civilisons et dont I'histoire actuelle s'itsere dans I'histoire meme de la France.
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Et si, deux fois d6ji, l'Academie francaise, en
s925, puis en 930o, a couronni la Maison du Missionnaire, c'est parce que, dans ce Vichy, oh tant de coloniaux portent leurs pas, I'esprit d'entreprise du
P. Wattlb a su 6tablix entre l'id6e coloniale et l'idee
naissionnaire le plus f6cond des contacts.
Georges GOYAU,
de I'Academie franmaise.
(Annales coloniales, 26 juillet. 93o.)

ITALIE
Gloire, amour, reconnaissance a notre toute bonne
Marie Immacule. de la M6daille miraculeuse, qui se
montre toujours la Mere des pauvres pecheurs! En
voici encore une preuve.
Un professeur, nevea de deux pritres, 6lev6 reli-gieusement dans sa jennesse, 6tait entre, apres leua
mort, dans la franc-maconnerie et en 6tait mnme
devenu un des membres principaux. Depuis quarantecinq ans, il appartenait a cette malheureuse secte. Mais
Ie bon Dieu jeta sur son ame un regard de misericorde.
Ce pauvre professear, atteint d'un cancer a la vessie,
souffrait terriblement. Une dame de la Charite allait
le voir de temps en temps pour i'engager k la risignation et k la confiance en Dieu; elle ignorait son
titre de franc-macon. Un jour, le voyant plus souffrant
qu'A l'ovdinaire, elle lui dit: a Monsieur, vous consnltez plusieurs m6decins et plusieurs specialistes,
pourquoi ne vous adresseriez-vous pas A mon m6decin
et ne prendriez-vous pas ma m6decine ? Le malade
demanda qui etait ce medecin et quelle 6tait cette
midecine. La dame rdpondit : a Le m6decin, c'est le
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pretre ; et la medecine, c'est la sainte Eucharstie..
Elle lui donna une Mbdaille miraculeuse pour la
mettre a son con, et en plaqa une autre sons son
oreiller.
Le lendemain, le malade demandait le pr&tre ; sa
confession dura trois heures et demie. Deux temoins
furent appel6s pour recevoir sa r6tractation; un ami,
franc-macon comme lui, et la dame qui le visitait charitablement. Le professeur, une fois r&concilie avec
le bon Dieu, pleura de joie, jusqu'a mouiller l'oreiller
de ses larmes. 11 communia et fut confirme.
A quand le tour de son ami ? La Vierge Immacule
de la M6daille miraculeuse ne s'arr&tera pas en si
beau chemin.
LA MORT DE LA MtRE MARIE MAURICE

A l'hospice de Sainte-Marthe, oi, de tout temps,
tant de pMeerins recurent 1'hospitalit6 et oi tant de
malades furent soignis avec les d6licatesses les plus
exquises de la charit6 et de la bonte chretiennes, la
Rev. Mere Marie-Josephine-Augustine Maurice a pieuserpent rendu son Ame & Dieu, entour6e de ses
devoubes et pieuses compagnes, qui gardent d'elle le
plus vif regret, et r6confort6e des saints sacrements
de l'lglise et d'une benediction spiciale du Saint-Pre.
La pieuse religieuse eut une attaque de coeur
vendredi passe et le coup fut si violent qu'il ne laissa
point d'esp6rance de guirison.
Sa Saintet6, comme nous l'avons dit, des qu'elle fut
informie de la grievetl du mal, envoya, par Sa Grandeur Mgr Borgongini, une binediction sp6ciale;
M. Alpi, pr&tre de la Mission, administra la malade,
qui mourut hier soir, lundi. La nouvelle desa mort fut
apprise partout avec le regret le plus vif.
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La Mere Maurice, nee a Pont-A-Mousson (Meurtheet-Moselle) le 9 novembre 1853, entra parmi les Filles
de la Charite en janvier 1874. A la Maison-MWre, elle
fut aussit6t attach6e a l'office de l'Iconomat. Cinq ans
apres, le 3 janvier 1879, elle prononca les saints
vceux. En 1884, on I'envoya a la Maison centrale de
Turin avec la charge de secr6taire de la Visitatrice de
la province. Elle demeura A Turin jusqu'a 1912, lors
des elections g6nerales dont la Mere Maurice sortit
Superieure g6nerale de la Compagnie. Elle tint dignement la charge pendant les deux triennats d'usage et,
apres, vint a Rome, en 1918, en qualit, de Visitatrice.
A l'hospice de Sainte-Marthe, comme d'ailleurs
dans tous les emplois pric6demment exerc6s, la Mere
Maurice d6ploya ses qualit6s d'esprit et de coeur et se
prodigua avec la charite la plus g6nbreuse et inlassable,en provoquant I'admiration et la reconnaissance
de tous ceux qui la connaissaient ou qui furent l'objet
de ses soins maternels.
Parmi les nombreuses formes de son inlassable activit6, il. nous plait de rappeler la longue assistance
qu'elle donna a l'ceuvre du lait condens6 pour les
enfants du quartier qui ont besoin de pareille nourriture.
L'ceuvre commenca en 1921, sur l'initiative de
Mme Dula Rae Drake; le Saint-Pere Benoit XV l'encouragea. Elle consiste Adistribuer, sons la sage direction du Dr Prosperi, du lait Dryke en poudre A cinq
cents enfants auxquels le lait maternel manque. La
distribution a lieu deux fois la semaine; en profitent
chaque annee pros de cinq cents enfants, qui s'en
trouvent fort bien.
La Mere Maurice donna tout de suite son concours
avec enthousiasme en prenant avec sollicitude les dispositions n6cessaires pour le local, l'assistance aux
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meres et la vigilance maternelle aux petits enfants.
Elle institua, pour les mamans, 1'ceuvre de la retraite
annuelle a Piques, 6tablit une distribution de cadeaux.
pour leurs petits, le 6 janvier, jour de l'Ipiphanie.
A cause de cette oeuvre, elle mirita l'l1oge de S. S.
Pie XI, qui voulut bien continuer avec un constant
inter&t les augustes encouragements de son pridicesseur.
La vinrable religieuse laisse done un souvenir de

benediction au dedans et au dehors de son institut,
ainsi que partout oi elle d6ploya son activite et porta
le parfum de sa charite et de sa boati.
Les fun6railles auront lieu le vendredi, & la chapelle
des Pretres de la Mission, au College Leoniano; y
prendra part la Mere G6nerale, qui va arriver de
Paris.
Pendant que nous exprimons nos condoliances les
plus senties aux zilbes religieuses de Sainte-Marthe,
nous les assurons aussi de nos prieres et de celes de
nos lecteurs pour l'ime b6nie de la pieuse defante.
Cet iloge de la regrett6e Mere Maurice est extrait de
VlOsservatore Romano (22 octobre 1930); ajoutons cet article
du journal la Croix (4 novembre):

Elle est morte le 20 octobre, dans cet hospice de
Sainte-Marthe, si connu des pelerins de Rome, oi elle
&tait venue en 1918, an lendemain de ses six annmes
de sup6riorat gineral. Le R. P. Verdier, alors vicaire
gen6ral des Pr&tres de la Mission et des Filles de la
Charite, I'avait priposie, en m&me temps, comme
visitatrice, aux tres nombreuses maisons des Filles de
la Charit6 & Rome.
Durant douze ans, la Mere Maurice allait s'acquitter de ses doubles fonctions de superieure locale et
de visitatrice, avec un tact, une intelligence et une

-£3-bonte incomparables. Ele avait &6t une coop&ratrice
z616e des initiatives de charit6 du Pape Benoit XV;
elle le fut parillement
I'eigard de S. S. Pie XI.
Comme toutes les ames vraiment animmes de 1'esprit
de Dieu, elle avait au plus haut point la divotion an
Vicaire de Jesus-Christ; il lui 6tait tres doux de
vivre A 1'ombre de Saint-Pierre, dans le voisinage
immediat du palais des Papes. Elle arua remerci6
Dieu de mourir dans la Cite du Vatican, apres avoir
re u, par l'interm6diaire de S. E. Mgr BorgonginiDoca - qui a les Filles de la Charit6 pour collaboratrices dans la section feminine de l'Oratorio SanPietro - une sp6ciale binediction du Saint-Phre.
Elle avait tout pros de soixante-dix-sept ans, puisqu'elle tait n6e a Pont-A-Mousson le g novembre 8$53,
et sa sant6 6tait devenue trbs frele depuis une pneumonie qui avait failli 1'emporter ii y a queiques
ann6es. Ses sceurs, qui savaient mieux que personne
quel tr6sor elles poss6daientenune pareilesuperieure,
s'ingniaient a la preserver contre de funestes rechates,
et elles ont r6ussi, A coup sfr, i prolonger cette vie
pr6ciease. Pour elle, nmee aux heures oi ses forces
physiques la t:ahissaient, eile n'iaterromp:it jamais
1'apostolat essentiel, ceui d'Wne direction qu'eclairait
le plus lumineux bon sens et qu'embaumait une exquise
charit6. Doue au plus haut point de 'esprit d'arganisation et tres ouverte aux formes les plus nouveHes
de l'assistance charitable, ele avait pourvu a la distribution du lait Dryke en poudre aux meres indi-

gentes du quartier de Saint-Pierre qui ne pcuvaient
nourrir leurs enfants elles-m&mes. Cette euvre, due

A

1'initiative d'tue Amricaine, Mnme Dala Rae Drake,
n'a cess6, depuis 1921, de se ,dvelopper : on &valuea
cinq cents le sombre des enfants qui en beneficient
chaque annie.
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Mais ce n'itait 1l qu'une des manifestations du zele
charitable de la Mere Maurice. R6a!isant avec une
rare perfection l'iddal de la Fille de la Charite, on lni
voyait 1'esprit toujours en 6vell pour elargir la sphere
de son d6vouement. Quelque misere qu'on lui fit
connaitre, quelque initiative qu'on lui exposit, elle
comprenait tout, tout de suite; elle s'interessait a
tout, et, quand on l'avait quitt6e, elle cherchait et,.
presque toujours, elle trouvait le moyen de donner un
concours efficace. Ce qui valait peut etre mieux encore
que ses oeuvres personnelles, c'6tait la bont6 que
traduisait un 'ourire toujours jeune et d'une bienveillance merveilleuse. Ses cinquante-six ans de vie charitable ne l'avaient ni lass6e ni blasie. Elle aura rencontre quelquefois l'ingratitude chez ceux qu'elle
avait secourus, mais son bonheur intime n'en 6tait
point alter6, ni son elan brns6. La lumiere de son beau
regard candide, comme la joie paisible qui 6manait
d'elle, r6velaient a quiconque 6tait un peu averti des
choses de la vie spirituelle le grand amour divin qui
l'animait tout entiere.
Elle est partie rejoindre l'Immaculie, en cette
annee du centenaire de la Midaille miraculeuse,
qu'elle aura tant contribu ha propager, quelques mois
a peine apris avoir fait k Paris son plerinage en
cette pieuse chapelle de l'Apparition, a la rue du Bac,
dont les embellissements 1'avaient ravie. Elle se sera
ditque, mourant au service du Pape, apres cinquantesix ann6es pass6es dans l'alligresse du don total
d'elle-meme, rien ne manquait a la joie supreme de
sa derniere journ&e, et c'est le sourire aux levres que
cette vraie fille de saint Vincent sera passbe de la
Cit6 du Vatican a la Cite du ciel.
B. SIENNE.
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PORTUGAL

SANTA QUITERIA
LE TRIDUUM DE LA MEDAILLE
En voyant dans le catalogue du personnel de la
Congregation qu'd y a i Santa Quiteria une maison,
on se demandera avec raison: Mais, ces confreres, que
font-ils done l&-bas?
Eh bien! Ils font des missions.
Ils sont les aum6niers de l'6glise de Santa Quiteria,
avec un mouvement religieux tres considerable.
Ils out la direction de trois grandes associations
de pres de huit cents personnes chacune, savoir les
Enfants de Marie et les Meres chretiennes et, pour
les hommes, I'Association de Saint-Joseph. Et les
trois premiers dimanches de chaque mois, ces pauvres
gens viennent nous demander de les soigner spirituellement.
Et comme ils n'ont avec eux que deux freres, I'un
invalide, !'autre occup6 i la cuisine, et que les finances
ne leur permeitent pas de prendre des employes au
dehors, ils ajoutent a leurs fonctions sacerdotales,
celles, plus manuelles, de sacristain, m&canicien,
peirtre, lingere; je devrais plut6t dire linger; mais je
remarq ue que linghre, dans le sens entendu ici, n'a
pas de masculin. La langue francaise est parfois bien
embarrassante. Mais ce n'est pas le detail de ces
oeuvres que je me propose de faire aujourd'hui. Je
viens vous rendre compte des solennites du premier
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centenaire de la Manifestation de la Medaille miraculeuse.
Les missionnaires de cette maison, qui existe depuis
1868, batirent sur les hauteurs de cette montagne un
monument a la Vierge de la Medaille miraculeuse en
1904, a l'occasion du cinquantieme anniversaire de la
proclamation du dogme de l'Immacule Conception.
A Santa Quiteria revenait done l'honnenr de commencer en Portugal les f&tes du premier centenaire,
qui se c6l1bre cette ann6e. Et nous l'avons fait les 3,
9, xo et ii mai dernier.
Ce fut notre fete a nous, missionnaires de Portugal.
Les confreres de Lisbonne, Viseu et du s6minaire
de Santa Teresinha, nos s6minaristes, nos eltves de
l'6cole apostolique, toute la famille de saint Vincent
au Portugal s'est reunie & Santa Quiteria. Seul manquait a cette reunion de famille M. Souza-Borba, qui
aurait bien voulu etre present, lui aussi, mais ne fut
ici que de coeur. Oh comme il serait heureux de
revoir cette belle statue, que lui-meme a couronnae, le
Io juin 1906, en montant sur une fragile echelle a
9 metres de hauteur!
Pour que cette fete fit tout a fait la fBte de famille
des enfants de saint Vincent, nous avons eu la consolation de voir parmi nous cinq de nos sceurs, avec leur
cornette, le dernier jour de ces solennites.
Et comme le bon Dieu a bien voulu nous donner
l'occasion de mettre en pratique collectivement la
regle que. nous a laiss6e saint Vincent, nous avons
exhorti ardemment les externes, selon notre pouvoir, a
ce qu'ils rendent avec nous l'konneur et le service que
notre bonne Mkre mirite.
Ont r6pondu & notre appel : i" Mgr Antoine Auguste de Castro Meireles, notre &vlque, qu'ont bien
voulu accompagner son chapelain et deux chanoines

-87

-

de la cathedrale. 20 Des membres de nos trois associations; si toutes avaient pu venir, nous en aurions eu
plus de deux mille; mais certaines sont a cinq heures
-de marche. 3' Tous les cur6s des paroisses des environs du departement avec leurs associations et leurs
bannieres. 4° De nombreux directeurs des associations
d'Enfants de Marie, de Sainte-Agnss, avec leurs asso-ciations et leurs ktendards. 5° Enfin, une foule nombreuse, qui, tous les jours, se pressait a I''glise
paroissiale de Felgueiras, et qui, le dimanche 11 mai,
s'est elevee au moins a vingt mille personnes.
Lessolennit6s avaient lieu le matin a Santa Quiteria;
le soir A 1'6glise de Felgueiras, notre paroisse, A
cause de la multitude que notre 6glise n'aurait pu
contenir.

Les exercices du matin, presque exclusivement pour
nos associes, se faisaient a notre 6glise de Santa
Quiteria. La grand'messe, avec exposition du Saint
Sacrement, sermon, salut et cantiques a la sainte
M6daille, voilU le r6sum6 des exercices du matin, qui,
le 9, vendredi, se cl6tura par une r6ception d'Enfants de Marie, et le ro, samedi, par une admission
d'hommes dans I'association de Saint-Joseph.
L'apres-midi, 1'eglise paroissiale de Feigueiras 6tait
pleine; la foule d6bordait; et c'est du dehors qu'un
bon nombre de fidles assistaient aux c6r6monies
liturgiques.
Par c6r6monies liturgiques, j'entends les vepres
auxquelles nous avons donne toute la solennit6 possible. Au Portugal, le peuple ne connait pas cet exercice, comme en France.
Les vepres solennelles, avec leurs chapiers, out

excit6 la curiosite et l'6dification de ce bon peuple;
nous, missionnaires, nous nous sommes crus transportes i la Maison-MWre et & Notre-Dame-du-Pouy,
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car, depuis notre s6jour i Paris et a Dax, nous n'avions
jamais assist iaces solennites.
Mais les vepres les plus solennelles furent celles du
samedi Io mai; Mgr l'6veque de Porto etait i son
tr6ne, assist6 de deux chanoines de la cath6drale.
Les vepres furent, chaque jour, suivies du sermon.
MM. Machado et Guimaraes precherent les deux premiers jours; le troisieme fut r6serv6 a Monseigneur.
Nous avons tous admire 1'6loquence de ce maitre dans
la pr6dication.
L'exposition solennelle du Saint Sacrement, le salut
et des cantiques a la Vierge de la Medaille terminerent
I'exercice ordinaire du soir.
On avait annonc6, pour le mercredi soir, 1'admission
de tout ;e monde dans I'association de la M6daille
miraculeuse, et I'imposition de la Medaille a toutes les
personnes pr6sentes. Personne ne manqua.
Le vendredi 9 mai, eut lieu ce que notre programme
appelait la Vigile des Associts de la Midaile miraculeuse; un hommage solennel JIfsus en union avec Marie
sa Mkre.
Comme cette adoration nocturne a du atre agreable
i Dieu et i sa tres Sainte Mere!
A dix heures, le Tres Saint Sacrement fut expose
sur un tr6ne l6ev6, comme c'est I'usage en Portugal.
L'eglise, assez vaste, 6tait remplie de fiddles, qui,
pieusement, accompagnaient les prieres du pr&tre, et
6coutaient, 6mus, les pieuses pens6es sugg6rees par
un autre pr&tre. Apres minuit, avec permission de
Rome, furent c61ebrees plusieurs messes, et la sainte
communion fut doanee a une partie des assistants.
Vraiment 6difiant cet hommage i J6sus, qui finit vers
deux heures de la nuit!
Le samedi Io mai, fut le jour des grands enthonsiasmes. L'arriv6e de Mgr de Porto et la marche aux
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flambeaux attirerent une foule immense aux solennites

du jour.
Nous avions invit6 notre eveque, Mgr Antoine
Auguste de Castro Meireles, a venir prisider notre
fete; il est venu volontiers.
La petite ville de Felgueiras, chef-lieu du canton,
rebut avec pompe le pr6lat qui, recemment nomm6, y
faisait sa premiere entr6e.
11 6tait a peu pres six heurts du soir quand le feu
d'artifice et les cloches annoncerent I'arrivee de Monseigneur. Le clerg6 tres nombreux, le corps municipal,
le corps judiciaire, toutes lesautorit6s civiles, des mdecins, des avocats, les pompiers avec leur fanfare,
tous en grande tenue et avec leurs 6tendards, une
foule immense, attenidaient Sa Grandeur a la porte de
I'H6tel de Ville; il y fut harangue officiellement par
les repr6sentants du peuple, les autorites civiles et les
magistrats de la justice.
Une seance solennelle eut lieu, sous sa pr6sidence,
dans la salle des reunions du conseil municipal. II fut
salu6, au nom de la population, par le pr6sident du
corps municipal. Dans sa r6ponse, Monseigneur fit
remarquer que cette salutation au nom du peuple,
faite par une autorit6 officielle a l'autorite eccl6siastique, c'6tait l'alliance des deux pouvoirs pour le bien
du peuple.
Apres cette seance, Monseigneur rev6tit, dans un des
appartements de l'Hotel de Ville, ses ornements pontificaux pour aller processionnellement faire son entree
solennelle dans l'6glise paroissiale.
Accompagn6 de ses deux chanoines, eux aussi en
habits de chceur, et, avec, comme garde d'honneur, la
corporation des pompiers, Sa Grandeur se placa sous

le dais port6 par les autoritbs civiles et les principaux
de la petite ville, qui n'ont pas d6daign6 de prendre,
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a cet effet, une robe de confrerie. II arriva ainsi it
1'eglise paroissiale, oii, apres les c6r6monies du rituel,
Monseigneur monta en chaire; il assista ensuite aux
vepres solennelles.
La retraite aux flambeaux sortit de l'eglise vers
dix heures du soir.
Neuf mille personnes parcoururent les rues de la
petite ville de Felgueiras. Toutes les maisons 6taient
illumin6es. Bien 6difiants furent la pieti et l'eothousiasme de ce bon peuple et du clerg- dans ce pieux
hommage a la Vierge de la M6daille miraculeuse.
Le dimanche 11 mai, nous ffimes riveilles par le son
des cloches et les feux d'artifice.
De tris bonne heure, les chemins se remplirent de
fiddles, tous en route vers I'6glise de Felgueiras. U1s
voulaient communier, assister a la grand'messe, voir
leur 6veque si6geant sur le tr6ne, entoure de ses chanoines.
Au loin, des camionnettes arrivaient, amenant les
associations, avides de rendre hommage a la Vierge
de la M6daille.
A huit heures exactement, commenca la grand'
messe. L'6glise regorgeait de fidkles. Mais tout d'un
coup, 6 surprise! sur tous les visages se reflftent la
joie et 1'6tonnement: cinq de nos sceurs, venues de
Gandarinha, entraient dans 1'6glise, apres un voyage
de pres de 1oo kilom&tres en camionnette. Elles.
n'avaient pas paru dans la paroisse depuis leur expulsion d'octobre 1910.
Vers la fin de la grand'messe, arrivent d'autres
camionnettes; elles viennent de bien loin et portent
des personnes qui veulent se joindre A nous pour le
pelerinage, au haut de la colline de Satta-Qaiteria,
pres du monument de la Vierge de la Medaille miraculeuse.
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Ces bonnes gens chantent pieusement dans les

camionnettes, tout en preparant leurs hannieres.
C'ktait un beau spectacle. Tout le monde se sentait
saisi d'une impression surnaturelle.
Apres le Te Deum, nous nous pr6parons a parcourir les 2 3oo metres qui nous s6parent du monument
ýlev6 en lhonneur de la Vierge.
La procession se met en mouvement. Les associations d'Enfants de Marie ouvrent la marche avec leurs
6tendards. Les dernieres portent, sur un petit brancard, la statue de la M6daille, environnee d'un ovale
avec l'invocation de la M6daille en lettres dories; ce
qui faisait un bel effet. Monseigneur les suivait a pied.
Vingt mille voix chantaient la bonne Mere de la
Medaille miraculeuse!
Le temps, malheureusement, n'6tait pas favorable.
Un brouillard tres dense mouillait comme la pluie.
-On se mit en route quand meme, tout en se demandant
s'il serait possible, comme le programme le demandait, de c6Clbrer la sainte messe en plein air, pres du
monument. Comme par miracle, le soleil apparut
presque subitement quand on arriva au sommet de la
montagne de Santa Quiteria. Et tout le monde, dans
un elan d'enthousiasme indescriptible, chanta avec
plus de ferveur la Vierge si bonne qui recompensait de cette facon la ferveur d'une foule heureuse de recevoir les caresses de leur bonne Mere du
ciel.
La sainte messe fut c6l6br6e sur un autel improvis6,
adoss6 a la colonne du monument. La foule remplissait presque completement 1'esplanade comprise entre
le monument et 1'6glise Santa Quiteria, c'est-a-dire
pres de 5ooo metres carrhs.
Pendant la messe, un pretre, sur une chaire improvis6e, priait et chantait avec le peuple.
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Monseigneur donna la benediction papale, accordie
express6ment pour cette solenniti, et binit le peuple
avec le Saint Sacrement.
Tres pieuse encore et trbs solennelle fut la procession du Saint Sacrement du monument a 1'6glise de
Santa Quiteria. Monseigneur, sous le dais, portait en
triomphe Jisus-Hostie, marchant tres lentement au
milieu de cette multitude, qui acclamait avec une pi6t6
et un enthousiasme indescriptibles le bon Dieu cach6
sous les voiles eucharistiques.
II etait deux heures et demie. Tout ce monde se
retira, avec, dans le cceur, un amour plus grand pour le
bon Dieu et la sainte Vierge.
Les indiff6rents eux-memes 6prouvaient je ne sais
quelle consolation que les reunions mondaines sont
impuissantes a donner. Ils s'6criaient, comme les
autres : ( Je n'ai jamais vu une si belle fete religieuse
dans ces contr6es! n,De fait, jamais Felgueiras n'avait
vu aussi belle manifestation.
Manuel Auguste MONTEIRO.
i. p. d. 1.m.

ASIE
CHINE

Lettve de M. LEGRIS, prilre de la Mission
& M. LE SUPIRIEUR GENERAL
Shanghai, le 6 aoat 1930.
MONSIEUR ET TRkS HONORE PARE,

Votre bixdiction, s'il vous plait!
Les journaux nous apprennent que la situation dans
la Chine du Sud, le Ch6kiang except6, n'est pas gaie.
Nos confreres du Kiangsi se voient de plus en plus
cernis dans les quatre grandes villes, qui, elles-memes,
sont le point de mire des communistes. Les petites
villes sont a leur merci, et c'est ainsi qu'Ila fin de
juillet, Chanshu, chez Mgr Mignani, et Koan, chez
Mgr Fatiguet, sont tomb6s, au moins pour un temps,
entre leurs mains; temps suffsant pour mettre tout a
feu et & sang. Je vous envoie le recit que j'ai requ de
M. Paul Teng lui-m6me.
Puiss6-je toujours vous annoncer, mon Tres Honor6
Pere, que vos enfants, qui tiennent si vaillamment
t&te A I'orage, continuent leurs oeuvres charitables qt
qu'ils entrevoient la paix.

-

94 -

Leurs sacrifices, unis a tant d'autres, doivent peser
de ce c6t6 dans la balance divine.
Veuillez nous benir et me croire en Notre-Seigneur
et Marie Immaculee, Monsieur et Tres Honor6 Pere,
P. LEGRIS,
votre enfant humblement soumis.
i.s.c.m.
JOURNAL DE L'INVASION COMMUNISTE DANS
LE VICARIAT DE KIAN 'suite).

Yu-kiang, juillet 1930. - On nous 6crit du Kiangsi
oriental que nos confreres de Y Yang ont recu la
visite des Rouges. M. Sageder, surpris, a tout juste
pu se sauver lui-meme. R6sidence et 6glise pill6es.
II n'a plus rien, manquant meme dt necessaire pour
dire la messe: ornements, calice, linge d'autel, boite
aux saintes huiles, ordo, rituel. II est, en ce moment,
dans la campagne.
Quant a M. Jean Reymers, il n'avait plus rien a
perdre. 11 se trouve a Kweiki avec M. Hermans. Ici,
tous les soirs,nous entendons des detonations de tous
c6tis. Ce sont les villages qui avertissent les tufi qu'ils
sont sur leurs gardes, quitte A fuir a leur arriv6e.
Morts ou vifs, nous finirons par sortir de cette pitaudiere.
Tseou-kia-hou (Wamax), 12 juillet. - Aprbs la
drfaite du 7 courant, qui cokta la vie a quelques
dizaines, au moins, de pauvres malheureux, on avait
esperi que les soldats viendraient de Kanchow pour
r6tablir la situation. D6sormais, it n'y a plus . compter sur le T. W. T. Mais un t6elgramme de Kanchow,
recu l'autre jour, m'annonce que les.deux compagnies,
qui ttaient destinees, A Wanan, furent, retenues, au
dernier moment, par la nouvelle que les fameux communistes t Tchl-Mao n venaient de faire leur apparition dans le Yu-tu.
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Dans le meme tetlgrammue, M. Meyrat me demandait des nouvelles de Kian. Je lui ai &crit aujourd'hui
meme le pen que je savais.
Da c6t6 de Tantze-tsien et en face de Leang-keo,
on s'est bien organis6 contre les communistes. Le
chemin de Kanchow est done libre.
Un chr6tien de Siao-han, neveu de M. Hou, y
monte aujourd'hui mame. II est venu par chemins
detourn~s. II nous rapporte que, a quelques lis de
Siao-han, il y a aussi le siege d'un soviet paysan,
qui traite d'impirialistes les chr6tiens et voudrait les
forcer a l'apostasie. Mais je ne pense pas que ce soit
bien grave.
Chose curieuse. Cette fois le mouvement communiste dans le Wanan n'est pas, du moins ouvertement,
antichretien. C'est un fait qu'ils n'ont pas, jusqu'ici,
molest6 nos chritiens. La Mission non plus (cette
fois-ci) n'a eu encore rien a souffrir que la perte de
Pharmonium. A ce propos, le sous-pr6fet m'a dit qu'il
se charge de me retrouver, un jour, cet harmonium,
qu'il connait. Aujourd'hui, je pars pour Long-tang. 11
est prudent aussi de m'eloigner du sous-prefet, ae
serait-ce que pour faire tomber des faux bruits qui
pourraient nous atre pr6judiciables.
S_ Russo.
Long-tsuen, 22 juillet. - Comme vous voyez, je
sais 14 oi vous me d6sirez. Je quittai Tseoa-kia-hou
(Wan-nan) le i3 courant. Le brave M. Wang m'avait
envoy- sa mule pour m'attendre. Je me rendis d'abord
a Long-tang. Le 17, je montai ici, en ville, oi je
trouve M. Jean-Baptiste Hu et mon vicaire, M. Ly.
Samedi dernier et dimanche, j'ai Ctk aux honneurs,
d'abord parce que c'ait
la fete de notre bienheureux

Pere, ensuite parce que. c'6tait dimanche. Nous
eimes, pour la Saint-Vincent, plus de quarante corn-

-96munions. On gagna l'indulgence toute la journ6e. Le
matin, je me fis un plaisir de parler A ces braves gens
de notre bienheureux PNre. Apres la messe, les chr6tiens offrirent des cadeaux et vinrent nous souhaiter
la fete sclennellement et avec force petards.
Comme vous voyez, malgre la tristesse de l'exil, on
ne s'en fait pas trop. Le bon Dieu m6nage de temps
en temps quelque rayon de joie. Le lendemain, je,
prechai aussi, car j'6tais content du concours des
fiddles.
Ces jours derniers, bien des gens de Tai-ho montent de chez nous; on en compte par milliers. Ils sont
diss6mines le long de la route qui monte de Tai-ho a
Kanchow. 11 en est arrive quelques centaines ici.
D'autres, assez nombreux, montent tous les jours i
Kanchow.
Avant-hier, nous eimes une alerte. Une trentaine
de soldats, prdposds jadis a la garde de la mine d'or
de Nan-gan, s'6taient revolt6s et 6taient venus a
20 lis d'ici; d'oii grand emoi en ville. Heureusement,
on envoya 60 miliciens i leur poursuite et maintena*
tout danger semble ecart6. Nous craignons bien que,
si la chose dure, la vague rouge ne d6ferle aussi sur
cette belle sous-pr6fecture, qui est maintenant an
veritable ilot de salut.
S. Russo.
YoXfong, 24 juillet 193o. - Le matin du 18 courant, les Rouges, annonc6s depuis quatre jours, sont
arriv6s a Yonfong, vers cinq heures, poursuivant le
ming-toan (arm6e du peuple), en passant par la porterie de notre residence, alors que j'6tais encore dans
l'6cole priv&e. Apres quelques coups de fusil, je suis
sorti de la residence par la porte de derriere; puis,
voyant que par lU. il y avait aussi- des troupes rouges
qui venaient au-devant de moi, je me suis d6shabille
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CARTE DU KIANG-SI (1go5).
Ces vicariats, dont le dernier a 64t d6doubl6 en 1920, portent aujourd'hui
les noms de Nantchang, Yukiang, Kian et Kantchow.
4

de la robe longue et je mis la chemise courte noire.
Et ainsi j'ai pu rester jusqu'i ce jour tout pr&s de la
risidence (2 lis). Durant trois jours, ce fut un ddfili
ininterrompu : il

passa bien

2oo00

soldats. On

compte approximativement 5ooo ou 6000 fusils,
16 canons et 20 ou 3o mitrailleuses. Voyant le nombre
des Rouges, naturellement, le ming-toan a di partir
en fuite. Leur se-ling-pou (6tat-major) s'est install&
dans notre residence et ceile des femmes pendant six
heures seulement et ainsi dans toutes les maisonsPuis ils sont partis A I5 lis d'ici; enfn ils sont partis
de nouveau on ne sait oh. M. Jean-Baptiste Tsea
y 6tait aussi. On me recherchait, mais pas moyen de
me trouver. Je me cachais chez un chr6tien, tandis
que toutes les autorites avaient fui bien loin, ainsi
que tous les maitres d'&cole.
Les chefs rouges 6taient Tchu-te, Mao-tche-tong,
Hoang-kon-lio, Louping-hoei, Tcheng-nu et Pan-tehoai. II y avait beaucoup de filles communistes,
habillees en blanc jusqu'aux pieds, mais chaussies de
sandales.
Pendant leur s6jour, ils n'ont pas fait de mistre aui
peuple, quoiqu'ils aient beaucoup menac6; de meme,
pour notre residence. Nous avons perdu la statue de
la tris sainte Vierge de la grotte de Lourdes. Ce sont
les memes qui ont visit& Yongfong au mois de fivrier
de cette ann6e. A la maison des femmes, on a perdu
seize canards et quinze poules. Pas de grands d6gitsLe village de Ting-Kiang a etd bril6 entierement
jusqu'aux cabinets.
Ces Rouges disent que le but de la Mission catholique est le leur aussi : sauver les pauvres, et qu'ils la
protegent. Ils sont a present dans les montagnes, se
pr6parant a recevoir I'armee blanche, qui est annoncee
de Ki-shui, Sin kang, Sin-yu.
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Je n'ose pas encore dire la messe, a cause des
espions rouges. Bonjour et bonne chaleur.

J.

TCHENG.

Chang-shu, de la barque oi je me cache, 26 juillet.
- Les communistes terribles de Tchou-ti et de Maotch6-tchong, n'ayant pris ni Kanchow ni Kian, a cause
des murailles et da grand fleuve, sont entris soudainement dans Chang-shu le 14 juillet au matin.
A la fin de ma messe, un domestique se pr6cipita
dins la sacristie pour me dire que les Toufi (brigands) 6taient arrives. Je pris la fuite, n'emportant
avec mci que mon breviaire et mon chapelet.
Arriv6 a la grande porte, je me vis dans l'impossibilitk de sortir;. car la foule rouge criait : , Cha, cha;
tuez, tuez. , Vite, je snis passe par la porte laterale.
Malgri les balles qui pleuvaient, je pus gagner la
famille de mon chef magon, qui s'etait couch6 par
terre, comme ses ouvriers, pour iviter les balles
pzrdues des communistes et des reguliers, qui se battaient derriere notre r6sidence.
Les reguliers ont reculejusqu'I Feng-Cheng, devant
vingt mille communistes, bien sup6rieurs en nombre.
Ici, dans ma cachette, j'ai pass6 deux jours et deux
nuits, longs comme deux siecles, tandis qu'au dehors
les rouges, enragts, cherchaient et le pr&tre catholique et les pasteurs protestants. Les Allemands protestants avaient quitt6 Chang-shu des le commencement des rumeurs.
Tout de suite, les communistes penserent k 1'argent.
La Chambre de commerce dut payer 6o000ooo doll;a:;
chaque richard fut taxe, celui-ci i i ooo dollars, celuil a 6oo, les autres plus ou moins. Ceux qui n'avaient
pas assez de piastres en espices pouvaient verser de
I'or, comme les ornements des femmes. Quand quel-
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qu'un refusait de s'exicuter, on prenait le chef de
famille, on le tourmentait, on donnait tous ses habits
et meubles aux mauvais sujets.
H1las! la Mission catholique a &t6, aussi, miserablement pill6e! Statues brisees, images dichirees,
autels mis en pieces, vitraux cass6s, meubles emportes
ou bris6s, etc.
Ils commencent a repasser le fleuve vers Kaoan.
J'espere que le Sacrd-Cceur et sainte Therese me sauveront.
Suivent ces mots sur 'enveloppe : Les ind6sirables
sont partis, le pr&tre et les deux religieuses, Filles de
Paul TENG.
Sainte-Anne, ont la vie sauve.
Ling-Kiang, 29 juillet. - Les Rouges descendirent
rapidement par Sin-kang et Chang-shu, et, le long de

leur parcours, ont fait des otages et ont pille. M. Fon
Joseph, de Sin-kang, eut juste le temps de fuir, avec
ses objets, vers San-hou, et vint h Ling-Kiang.
A Ling-Kiang, it y a eu un vrai danger. J'ai pass6
trois journ6es dans une chrdtient6 hors les murs, avec
MM. Fou, Kouo, Liou et Hiu et les trois Filles de
Sainte-Anne.
Nous avons d~ changer de cachette trois fois, ajoute
M. Liou; oh! qu'il etait douloureux, surtout la nuit,
d'etre sans lumibre!
Les Rouges, apres avoir pille les villages de Kinleo et Liou-kou-miao, arriv6rent a 8 lis de Ling-Kiang,
qui fut miraculeusement protig6, car ces Rouges s'approcherent de la ville par differentes voies, mais n'y
entrerent pas. Maintenant, its ont pris la route de
Nanchang, en passant par Jui-chov. Pour le moment,

it y a encore du danger ici H cause d'une autre bande
de l'arm6e rouge qui infeste la campagne a 16 ou 20 lis
d'ici. On dit qu'il y a un groupe de brigands dans la
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campagne qui s'appelle (cCoeur-Noir ,. Prions et confiance en Dieu et en Notre-Dame de Lourdes.

J.

ANSELMO.

Yuenchow, 28 juillet. - A votre martyrologe vous
pouvez ajouter quatre de mes chretiens, dont trois
tubs par les Rouges a Hiuen fong ces jours derniers,
et un tu6 a Wan-tsai. Un cinquieme fut tu6 par les
Rouges vers la troisieme lune, mais je n'en sais pas
le motif.
Ici, en ville, paix relative, mais, a la campagne, pas
moyen de vivre. Heureusement que les nombreux bandits ne se coalisent pas, car ici pas un soldat.
J. VITTONE.
Long-Isuen, 3o juillet. Ici maintenant, nous
sommes sur le qui-vive, bien que, momentan6ment,tout
marche a l'ordinaire. Nous prenons nos dispositions
pour qu'en cas d'une poussee rouge, nous puissions
tous, pr&tres, vierges et refugi6s, nous retirer du
c6te de Kanchow.
Le sous-pr6fet d'ici, que je suis allk voir, m'a promis de m'avertir sans faute s'il devait y avoir danger
pour nous. Le sous-pr6fet de Yong-sin arriva hier ici
avec sa garde. Son collegue de Long-tsuen 1'a invit6
aujourd'hui a diner. M. Wang et moi, nous en ferons
partie. Prions bien les uns pour les autres.
S. Russo.
Kiukiang, i" aoit. les missionnaires ont
pretre s6culier, retenu
en otage; depuis lors,

La ville de Kaoan a 6t6 prise;
pu s'enfuir a temps, mais un
au lit par la firvre, a 6te gard6
on n'a pas de ses nouvelles.
MOREL.

Kian, 2 aout. - Pendant la journie d'hier, des
coups de canon tir6s sur Kian du c6te de Shui-tong;

--

102 -

-tette nuit, canons et fusils ont bien fonctionna contre
Kian, toujours du meme c6te. M. Lo nous apprend la
prise de Tal-ho par les Rouges le 25 juillet, qu'on a
detruit tout de suite les remparts de la ville et que
tous les 6tablissements de la Mission sont au service
des Rouges. M. de Jenlis et M. Lo sont encore au
grand seminaire de Kian et ne pourront pas de sit6t
retourner a Tai-ho.
Vers la soiree, nous avons d'autres details par le
courrier postal, que les Rouges disent de respecter et
qui, de fait, du moins cette fois, nous arrive de Kan-

chow, Wanan, Tai-ho.
Le 25 juillet, le chef rouge a Tseng-pin-tsen ,, fort
de 5oo a 600 fusils, s'avance par Yen-ki-tou ou se

trouvaient les too T. W. T. de Youg-sin (milice locale'.
Ceux-ci perdirent une quarantaine de fusils et s'enfuirent.
De Tai-ho, on demanda secours, an moins sept fois,
au g&neral de Kian. Mais... rien. Alors les miliciens
de Tai-ho 6vacuerent la ville, qui fut prise le meme
jour, 25 juillet.

Ces Rouges ont employ6 tons les paysans a la destruction des remparts de la ville et n'ont pilIl que
deux boutiques. Ils ont presque d6truit le tribunal. Ils
-ont recherch6 les pr&tres et, ne les trouvant pas, ils
ont fortement abim6 les 6tablissements; heureusement
qu'lls n'y ont pas mis le feu. Ils demandent a cette
pauvre ville 28o00o dollars.
En meme temps, on nous dit que ce sont les soldats
de Tchu-te qui ont pris Chang-shu.
Nanchang, 2 aoCt. - Coquin que vous ktes! Vous
vous etes d6barrass6s des Rouges l1-haut et ils sont
tons venus par ici. 11 y a deux jours, M. le provicaire
-d'ici voulait faire une nouvelle emigration au s6mi-
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naire vers Kiu-kiang; mais, apprenant que le chemin
de fer pouvait etre peu sfr, il nous a retenus. Les
soeurs, au moins en partie, devaient aller chez M. Morel, mais elles sont rest6es ici.

BONANATE.

Nanchang, 3 aout. - Savez-vous que Tchut6 et C...
ont failli prendre la capitale (Nanchang)? Ces polissons de pioupious ont refus6 de se battre et nous
allions 6vacuer, quand on nous avertit que le train
etait plus dangereux que le s6jour. TchutL etait a
3o lis d'ici. Mais les pioupious ont recu la solde et
ont marche et Kiu-kiang a envoy6 du secours. Hier, on
entendait le canon et, cc matin, cela semble calme.

Juichow a 6te pilli et M. Hou a 6te enlev6. La ville
est entour6e de fils de fer barbels. Tchut6 ne prendra
pas la capitale, mais va tout ravager. MM. Bonanate,
Abeloos, Pistone et deux Pares Columbans sont iciMM. Tcheng, Vincent et Tseng sont malades a I'h6pital. Kuling en danger.
On a pu racheter M. Hou moyennant 450 dollars.
DOMERGUE.

Kishui, 4 aotft. - A Hoa-chou-hia, les Rouges ont
pris treize chr6tiens et demandent 2000 dollars pour
leur rachat, a condition cependant de donner leursC. BREUKER.
noms a la secte rouge.
Nanchang, 7 aoft. - A Kiu-kiang, il n'y a presque
pas de commerce; la plupart des bateaux de Shanghai
font leur route, mais ils n'ont pas de cargo, ou presque
pas. Le 24 juillet, j'eus le plaisir de m'embarquer sur
une jonque trainee par un vapeur, et, au lieu d'un jour
complet, j'ai joui de deux jours de travers&e. Arriv6 a~
Jaochow, je suis rest6 l1 huit jours, attendant nn bateau
one
pour Nanchang. J'etais encore 1• quand je requs
lettre de Mgr Fatiguet, qui propose de diviser le semi-
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naire en deux categories : philosophie a Yukiang, avec
MM. Meijer, Bonanate; theologie a Kiukiang, avec

MM. Vernette, Brulant et Losch. C'est ce projet qui
va, sans doute, se realiser. Hier, je suis revenu a Nanchang, oh il n'y a pas actuellement de danger. Le
grandissime chef de cette province a voulu, la semaine
derniere, partir pour Kiu-kiang avec son 6tat-major,
mais il n'avait pas d'argent pour acheter un billet de
chemin de fer. II en demanda a la Chambre de commerce, qui ne voulait endonnerque si le grand homme
restait. Pendant ces d6bats, Tchute, avec trois mille
fusils et quinze mille vauriens, etait a 3o lis de Nanchang (Seng-mi-kiai). On a tel6graphi6 a Nanking,
d'ou on a r6pondu que Lou-ti-ping pourrait etre dicapite ou pendu, s'il abandonnait Nanchang. Alors il
est rest6. La Chambre de commerce a donn6 200 ou
3ooooo dollars pour ses menues d6penses et on a
envoy6 des soldats vers Sen-mi-kiai. A leur approche,
Tchute est alle piller Kao-an et Feng-sin. 11 ne serait
pas loin de Toukia-pou en ce moment, dit-on. M. Reij-'
mers est d'abord alle de Fen-sin a Toukia-pou, puis,
comme Tchut6 a pris aussi cette direction, il est alle
i Kiu-kiang. Je ne sais pas ou il ira, si Tchut6 vient a
Kiu-kiang.
La plupart des Europeens et pas mal de Chinois sont
descendus de Kuling a Kiu-kiang, sur l'ordre du consul anglais. Mais Mgr Fatiguet, MM. Monteil, Brulant, Zigenhorn et Theron sont encore lA.
Je dois attendre ici quelques jours, jusqu'i ce que
les vapeurs ne soient plus retenus Nauchang(environ
vingt-cinq vapeurs inactifs an port), puis je partirai
pour Yukiang, oii je dois d'abord e'pulser des soldats
du nouveau niu-tang, puis preparer des meubles pour
installer les siminaristes et philosophes, environ dixhuit disciples d'Aristote.

MEIJER.
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Loxg-tsuen, 7 ao~t. - Vers le 20 juillet, le T. W. T.
de Wanan subit une douloureuse d6faite & Mien-tsin,
a3o lis en amont de Wanan. Presque la moitie d'une
compagnie fut surprise, la nuit, par les Rouges, qui
avaient reussi a passer le fleuve. Apres, fiers de ce
succes, ils firent une incursion dans la ville de Wanan,
qui, cette fois-ci, cofta plus cher aux habitants et a
nous.
Une douzaine de ces pauvres malheureux furent
tu6s a coups de couteau au port du a Si-men ,.Le chef
meme des Rouges, un ex-officier de la fameuse 6cole
du ( Wan-pou n, faisait le bourreau. Apres les avoir
achev6s, il leur donnait un coup de pied et les poussait ainsi dans le fleuve. D'aucuns furent tues avec
une barbarie raffinee: on leur brilait le dos, puis on
y versait de I'eau froide, qui enflait les chairs r6ties
et, apres, on les rapait avec de gros peignes de fer
ou de bois.
Comme il pleuvait, ces Rouges 6taient mouill6s et,
pour se s6cher, ils brfilrent notre autel de la chapelle domestique, quelques bancs, les barres de bois
des fen&tres et de la loge de I'6tage; on m'a rapport6
que, dans 1'6glise, il n'y eut pas de dommage.
Hier, notre sous-prefet voulut tenter un supreme
effort avec le T. W. T. et d'autres: ou vaincre ou
S. Russo.
mourir. Esp6rons bien.
Ki-shui, 9 aoit. - Avant-hier, vers sept heures du
soir, les Rouges d'en face nous tirerent quelques
dizaines de coups de feu (balles explosives qui font
beaucoup de tapage). Les soldats restlrent sur le quivive toute la nuit. Puis il n'y eut rien. On a attrape
C. BREUKER.
pas mal d'espions.
Kian, 12 aott. - Notre situation est toujours la
m6me: paix en ville et dans le march6; brigandage,

communisme dehors. De temps en temps, les Rouges,
de l'autre c6te du fleuve, tirent sur Kian. Avant-hier,
les soldats ont fait une sortie dehors et rapport6 deux
bannieres rouges, six Rouges et six fusils. Mais c'est
une goutte d'eau prise a la mer Rouge.
Kian (Ps-tang), 13 aoft. m'ecrit:

Notre vieux portier

t Les Rouges sont entr6s a Tai-ho vers midi, le
25 juillet, et, le soir du meme jour, il sont entr6s dans

la residence. Ils m'ont lie et voulaient me forcer a
dire pit se trouvaient les gens de la residence. Je
r6pondis: a, Pou-scia-te n (je ne sais pas); alors ils

m'ont frappe jusqu'au sang, me suspendant par les
pouces des mains, et ensuite ils me conduisirent au
bureau de l'etat-major pour me fusiller. Heureusement qu'en chemin, des commerqants s'entremirent en
ma faveur; je fus mis en libert6, mais on me d6fendit
de retourner a la residence et, present, je loge dans
une auberge, aux frais de la Mission. La residence
est inhabitable: portes, fenetres, images, statues, etc.,
ont 6t6 brisees; le reste, pill6. ,
P. Lo.
Kanckow, 13 aoit. - Votre lettre g M. Russo, du
28 juillet, ayant pu nous arriver, j'essaie ces lignes

pour vous dire en quelques mots ce qui s'est pass6
ici.

Mgr Dumond, MM. Corbett, Mac Gillicuddy, Mac
Climont et les huit Filles de la Charit6 sont partis, le
31 juillet, pour Ping-lou, Ta-ho-ly, et sont en ce
moment a Hong-Kong.
MM. Cahill et Stauble sont a Ta-ho-ly avec les deux
missionnaires de l1-bas, MM. Erbe et Curtis, et
n'iront pas plus loin, a moins d'y etre forces.
A Kanchow, il y a encore Mgr O'Shea et votre ser-
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Teng,

Tseng, Tcheng et Ye.

M. Jean Tchen est i Ta-ho-ly.
Tout notre orphelinat et la plupart des Kou-kous
ont ite disperses a Ping-lou et & Ta-ho-ly. Elles commencent a rentrer par petits paquets.
Comment cela est-il arrive si brusquement et etaitce une fausse alerte ? Non, car le d6part de la garnison.

6tait definitivement fixe au i" aout. Le general allait
nous forcer i descendre avec lui. Pendant ce temps, lestoufi locaux, avertis, 6taient rassembles de trois c6tis,
presque aux portes de Kanchow. Alors il n'y avait pasA hisiter.
Mgr O'Shea, courageux, d6cida de rester avec moijusqu'a la derniere limite, pour essayer tous les moyens
possibles de retenir les troupes et de sauver les biens,.
qui auraient &tdenvabis instantanement.
Que de d6marches et de t616grammes sans fil! Je
crois qu'on les a tous censures ~ Nanchang, mais ils
ont en de l'effet quand mime sur ce gros Lou-ti-ping,.
que nous avons presque insultd. II nous avait le premier intim6 1'ordre de suivre les soldats, qui allaient
se mettre en route. Heureusement que, la nuit suivante, les Rouges impatients, apres avoir culbut6 tous
les Tsing-Wei-Toan, ont attaqu, la ville m8me. Cela
a sauv6 la situation. Les troupes se sont mises i
l'oeuvre et leur ont donne une rude reponse a coups de
fusils, mitrailleuses et pe-ki-pao. Sortie le lendemain
et rentr6e triomphale avec des tetes coup6es, suspendues ensuite aux portes.
En ce moment, il n'est plus question de kai-tsai
(depart). Les Rouges locaux entourent la ville sur
trois c6tes, a 20 ou 3o lis de distance, attendant renforts.
militaires ou d6part des soldats. Il n'y a plus que la
route de Tang-kiang, Ta-yu ouverte. Maintenant on est
plus sur en ville qu'i la campagne. Voila pourquoi

nous faisons rentrer nos fugitifs. La crise locale semble
passie pour le moment. Nous sommes heureux d'avoir
tenu bon et de n'avoir pas perdu notre position. Deux
points noirs restent: i" rappel possible par voie consulaire et autorirt locale, Acause de la mauvaise situation au Yangts ; 2* retour possible des Hon-Kiun de
Nanchang et de Hou-nan. Mais confiance! le bon
Dieu continuera i nous prot6ger, comme vous-m&mes,
qui aussi en voyez de belles!
Congratulations sinceres i M. Breuker, qui l'a
bchapp6 belle! MM. Russo et Wang vont bien; ils
peuvent venir ici en cas de danger; pourvu qu'lls
puissent venir!

J. MEYRAT.

Ling-kiang, 17 aoct. -

Ici, le

o1 aoilt, nouvelle

alarme. Avec MM. Ko et Hiu, nous passimes deux
jours hors de la ville, pros la chapelle du Bienheureux
Clet, car les Rouges de Tchut6 se trouvaient a 4o lis
de notre ville. Les Filles de Sainte-Anne durent aussi
se rifugier dans unc famille chr6tienne.
Comme ces brigands prirent la route de Wan-tzai,
nous rentrimes tons a la Mission le 12. On nous dit
qu'a Nanchang aussi il y a eu nouvelle alerte et que
des missionnaires et trois Filles de la Charit6 ont df
prendre la route de Kiu-kiang.
J. ANSELMO.
Kian, 19 aoit. -

Notre situation est inchangee.

Jour et nuit les touf, de l'autre c6t6 du fleuve, tirent
sur la ville leurs canons ordinairement inoffensifs et
leurs fusils offensifs. Hors ville et faubourgs, tout est
rouge. Des milliers de r6fugi6s, dont plus de trois cents
a. la Mission catholique, ne peuvent pas retourner chez
eux pour la moisson. Et tant que la guerre dure, cet
6tat durera aussi. Cependant, les santbs des confreres
et de nos soeurs sont bonnes, malgrk une chaleur
extraordinaire, qui a et# la cause de beaucoup de
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morts parmi les enfants, dont beaucoup ont
dondta
nas a la Sainte-Enfance et ont volI au ciel. Parmi nos
r6fugi6s, on a pu en baptiser soixante, et d'autres
nombreuses demandes nous sont faites tous les jours.
A remarquer que la plupart des nouveaux catichumenes sont des lettres affames. Nous leur rendons le
bien pour le mal que les toufi aous font, et espirons
que ces lettres, une foie bien convertis, nous seront la
meilleure aide a convertir les autres.
Quant aux autres districts, les choses n'ont pas
beaucoup change. M. Russo, de son exil de Long-tang
(Long-tsuen), nous &crit, le 12 aoft, que la situation
va empirer de jour en jour et que, si la nouvelle de la
revolte de deux compagnies des soldats de Kanchow
est vraie, il n'aura de route libre que celle du ciel;
quod Deus avertat! De Kanchow, depuis plusieurs
semaines, nous n'avons pas de nouvelles.
Tai ho, toujours aux mains des toufi, ainsi que
Yong-sin, Anfou; ceux qui n'ont pas les toufi en ville,
sont comme nous en Kian. A 3o lis de Linkiang, se
trouve une bande de Rouges, qui ravage la campagne.
MM. Anselmo, Ko, Liou, Hiu et Hou sont tons
ensemble dans cette r6sidence.
Yuenchow est toujours sans soldats et M. Vittone
loge, avec son vicaire Job Liou, a I'enseigne de la Providence.
Long-tang (Long-tsuen), 21 aoft. - Depuis la f&te de
notre M&re et Patronne de Long-tsuen, la situation
s'est empirie dans la sous-pr6fecture de Tai-ho et,
par contre-coup, dans celle de Wanan. Les miliciens
(Tsin-Wei-Toan) de Tai-ho, en s'approchant de cette
ville a Ma-kia-chow, se laissant surprendre par les
Rouges, y perdirent beaucoup de fusils et deux cents
fugitifs; les autres purent s'6chapper vers Yu-tien-shu.

Dimanche dernier, ces Rouges firent on coup semblable dans le Wanan, sur un point tout a fait oppose,
a Tchang-kiao, oh on a arr&t6 une trentaine de personnes appartenant a la milice locale. Sur l'heure, ot
tua un homme sur le grand pont. Notre excellente
chritienne c Nympha , fut liee aussi et passa un manvais quart d'heure; mais fut ensuite mise en libeiti.
Le catichiste, maitre de la r6sidence, eut un sort
semblable a subir. On pilla tout chez nous, mais on a
respect la belle image de la Sainte-Famille, suspendue

au fond de la chapelle.
Maintenant on dit que les Rouges vont envabir le
Long-tsuen, oh nous sommes quatre missionnaires,
quatre Filles de Sainte-Anne et beaucoup de chritiens
refugies. J'en suis bien en peine, car je ne sais vraiment ce qui peut arriver d'un moment & I'autre et a
moi tout d'abord. Enfin, nous nous confions an bon
Dieu et comptons sur le secours de vos bonnes prires.
Youang-choufu, 22 aoit. -

Le bon Dieu nous a vrai-

ment delivres, M. Vittone et votre serviteur, qui
avons dl passer neuf jours dans une maison de paille
sur la montagne. Maintenant encore le danger n'est
pas fini, car, tout autour de notre ville et de Wantzai,
il y a des communistes, deja "meurtriers de quelques
chretiens. Nous nous portons bien tous deux.
Kian, 23 aoat. -

Hier, deux d6l6gu6s de I'ktat-

major du general sont venus s'enquerir combien nous
6tions d'6trangers a Kian; car, pr6voyant le danger,
its ont ordre de nous prot6ger, c'est-t-dire de nous
faire partir avec eux. Quelle mauvaise antienne! Ces
gens-l ne savent pas que nous avons sur nos 6paules
les s6minaristes, les orphelines, trois cents et plus de
r6fugies. Abandonner tout ce monde, avec les aeuvres,
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dans la gueule du loup rouge! Que le Seigneur nous
'd<livre de cette impasse !
Hier, dans la nuit, un millier de Rouges ont essay6
de passer le fleuve, en face de I'h6pital de nos soeurs.
Mais des soldats veillaient. La petite canonnibre y est
all6e et les soldats ont fait feu de notre c6t6. , Je
pensais que c'6tait notre dernier jour ), disait une
sceur. Le p6ril fut cependant &loign6. Heureusement
que beaucoup dormaient le sommeil des justes; ils

4taient tout 4tonn6s quand, dans la journ6e, on se
communiquait le fait de la nuit.
Kishui, 24 aout. -

Les soldats continuent

a rester

dans notre residence, comme dans celle de Changshu.
Les executions se renouvellent souvent; il y en a
presque tous les jours ici au Simen; les soldats ne se
privent pas de manger de la chair humaine; c'est pour
se donner du coeur au ventre. Cette recette ne doit pas se
trouver dans Confucius, je pense.
C. BREUKER.
25 aouit. -

Un chef de bataillon et sa suite, dix-

sept hommes, occupent de force le batiment en face de
la maison de nos soeurs du Jentzetang. On leur montre
le mandat de non-occupation,envoy6 par leur general.
Inutile. Ils voulaient meme la maison des sceurs. Apres
beaucoup de pourparlers, on obtint qu'ils se contenteraient dudit batiment, qui sert d'&cole aux petites
orphelines. Que de patience il faut! Aujourd'hui,
io septembre, ils logent encore la.
Longtang, 25 aoitt. -

Si vous ne m'6criviez de Kian,

je ne saurais presque riendeschoses de ce monde. Hier
et avant-hier, grande peur; les fuyards affluaient de
tous c6t6s; on disait les Rouges So5lis d'ici; maintenant ces Rouges sont descendus vers Tai-ho, et pas
mal de nos r6fugi6s s'en retournent ad proplia.
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Les miliciens de Tai-ho sont all6s renforcer ceux de
Wanan et, s'ils sont victorieux, je pourrai retourner i
Wanan; autrement, bon gr6, mal gre, il faudra prendre
la route de Kanchow.
S. Russo.
Kian, 26 aofit. - Les communistes de Tai-ho,
Yongsin, Shing-Kou, Kishui, Tong-Kou, etc., fortsde
deux mille fusils et de quinze a vingt mille paysans
rouges, armis de lances, arrivent a 5 lis de notre risidence. On y envoie des soldats, qui perdent la bataille;
car, d'une compagnie, cinquante seulement ont pu
s'6chapper. En toute hAte, on y envoie un regiment,
qui reussit A mettre en fuite les Rouges et revient
glorieux et triomphant.
Les Rouges cependant ne se sont eloignes que de
quelques lis et commencent A ncus assi6ger compltement, du nord au sud et de l'est a l'ouest.
29 aofit. - L'investissement se resserre de .plus en
plus et les soldats sont de nouveau obliges de se battre
contre les communistes, qui, en meme nombre que la
derniere fois, veuleut tenter d'envahir la riche ville
de Kian. Cette fois, le g6neral iui-meme est all6 au
front, A peine distant, du c6ti nord, de quelques lis
du grand s6minaire. La bataille dure plus longtemps
et a &t6 en notre faveur cette fois. Deo et Mariae
gratias!
Yaockowfu (Poyan), 31 aoft. - Les ravages des bandits communistes des districts de Kwansinfu et Yaochowfu deviennent plus graves. II y a quelques mois,
ils 6taient surtout A la campagne ; mais, depuis quelque
temps, ils s'attaquent aussi aux villes. Kingtehcheng
a &t6 ranaonn6 en juillet, lyang et Hokow pilles en
juin, Yukiang est pris par eux le i aout, trois cents
personnes tu6es au moins, d'autres disent six cents. La
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Mission catholique a 6t6 sirieusement pillee. Apres le
depart des Rouges, les militaires de Nanchang sont
revenus. Ils y occupaient tous nos idifices. Quand j'y
arrival, le 18, afin de commencer les preparatifs pour
le s6minaire de philosophie, qui doit s'y 6tablir, je ne
pouvais meme pas entrer la maison.
Les brigands ont pris la ville de Loping le 20 aoft,
ont envahi Yaochow (Poyangshien) le 26 et en sont
repartis le 28.
II y avait, a la r6sidence de la Mission, Mgr Sheehan,
MM. Verdini, Meijer, Moore, Teng, Yang et MM. Sen
et Ou Paul. Ces messieurs se sont embarqu6s le 25.
Nous avons err6, durant quatre jours, dans les nombreux canaux qui relient le lac Poyan avec la rivibre.
Le 29, nous sommes revenus a la residence, qui a kt6
pillee. Les toufi ont enleve tout ce qui leur convenait. Mais les d6gits, except6 la mule et quatre chevaux, qu'ils ont enlev6s, ne sont pas plus graves que si
des nationalistes y'avaient sejourn6 quelques semaines.
Le 3o, nouvelle alerte: les toui reviendraient ou un
autre groupe viendrait. De nouveau, on s'est embarque. Cette fois l'alerte est fausse. Des barques pleines
de soldats sont arriv6es. Les uns viennent de Nanchang, d'autres ont quitt6 la r6sidence de Yukiang
pour d6fendre Yaochow. Heureusement, ils ne sont
pas venus dans cette maison. M. Sageder a ete deux
fois en grave danger, d'abord a la prise de Hokow, en
juin, puis recemment au sac de Yukiang. II se tenait
cach6 depuis trois jours dans une piece retiree d'une
maison pauvre. II s'est dirig6 vers Kiukiang et Shanghai, pour ticher d'aller par le Tch6kiang & la ville
de Yushan.
Le serv. :e d'information des toufi semble bien
men6. Ils sont partis le 18 aoft de grand matin, disant
que, vers midi, un aeroplane viendrait de Nanchang &
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Yaochow contre eux; ce qui a eu lieu. Ils savaient que
trois pr&tres &trangers 6taient recemment venus de
Yukiang a Yaochow.
Yuanchowfu, 31 aout. -

J'ai

6td occupe par trois

extremes-onctions successives, suivies de trois enterrements, dans la meme semaine. Notre situation est
un pen meilleure, car on dit que le Tchutb est allk
loin de nous, et la ville de Han-kow le tente plus que
celle de Yanchowfu. Ces Rouges, en passant par
Wantzai, ont tu6 au moins quatre de nos chretiens.
VITTONE.

i" septembre. -

Cette fois-ci, c'est d&cisif, disent

les communistes; il faut a tout prix prendre Kian.
Les Rouges se sont rapproch6s encore de Kian; on
apercoit leurs drapeaux rouges. Les Rouges qui sont
de 1'autre c6te du fleuve tirent des coups de canon a
blanc pour encourager leurs camarades qui nous
entourent au nord-ouest. D6dj, avant-hier, il y eut
un petit engagement, oii nos soldats perdirent une
mitrailleuse. Cela les encourage. Avant le lever du
soleil, ils ouvrent d6ji le feu vers le nord et vers
l'ouest, sur un front de 10 lis. Le bruit que les
communistes avaient d6ja franchi les fortifications
mit la panique dans le march6. On ferma toutes les
portes. On craint qu'ils ne sortent d6moralis6s de
plusieurs d6faites, d'autant qu'ils ne sont pas payes.
Le sous-prefet donne 1'exemple ; avec ses trois cents
miliciens armis, il se jette dans la bataille et encercle
une partie des Rouges. Les autres Rouges se sauvent
A toutes jambes a I5 lis. Nous sommes sauv6s encore
une fois. Deo et Mariegraliasdicamus.
5 septembre. -

M. de Jenlis, qui est au seminaire

da Petang, avec M. Purino, M. Lo, M. King et vingt-

deux s6minaristes, "ous &crit ses impressions sur la
matinee. 4 Oui, les Rouges ont mal choisi leur jour,
aujourd'hui, pour attaquer et prendre definitivement
Kian. C'est le premier vendredi du mois et le Sacr&Coeur nous protege. Ce matin, la bataille a et6 assez
actfie et les drapeaux rouges sont arrives sur les
collines, presque au meme niveau que les fortifications. C'est a n'y rien comprendre. M. Purino, toujours en vedette avec les jumelles aux yeux, s'etonna
et me dit : <(Parbleu! pourquoi les soldats qui sont
dans la tour ne tirent-ils pas ? Regardez, regardez,
mon petit PNre, les Rouges sont tout pros-! Les Filles
de Sainte-Anne ont pr6pare leurs paquets pour fuir.
Les petits s6minaristes vont, deux a deux, prier le
Sacr-Coeur. Et voill que, vers onze heures, nous
n'entendons plus la fusillade et les drapeaux rouges
disparaissent. n Les rfguliers se sont battus bravement et ont tir 6 sept coups de canon, dont un a di
tomber au milieu des paysans rouges, qui se sont
sauv6s, abandonnant leurs morts, mille charges de
paille et une centaine d'ichelles : celles-ci, pour escalader les fortifications, et celles-li, probablement,
pour incendier la ville.
Les n6tres ont eu trois morts et une dizaine de
blesses; les Rouges ont perdu plus de cinq cents des
leurs, sans compter les blesses. Cela se passait au
front nord, oi s'6tait amass6 le gros des Rouges. Au
front sud, quelques coups isol6s seulement; mais les
Rouges n'etaient pas loin; de la.r sidence 6piscopale
on les voyait avec leurs drapeaux. Le gros des Rouges
battu prit la fuite et les autres les ont suivis. Cette
fois encore, le Sacre-Caeur nous a visiblement proteges
de ces innombrables Rouges.
Plusieurs de mon entourage disaient pendant la
bataille de vendredi : < C'en est fini de Kian. , Je
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r6pondais : a Le bon Dieu nous aidera. , Et en effet

le Sacrc-Coeur nous a sauves. Cui honor et gloria.
7 septembre. - Les Rouges se sont lloignds. Le
genaral le sait; ii sait aissi que, depuis deux mois
qu'il est & Kian, il a perdu pros de quatre cents
hommes; aussi fait-il appel a la capitale; et aujourd'hui nous voyons arriver le renfort de deux contingents de miliciens, environ cinq cents hommes. On
parle encore de I'arrivie d'aeroplanes; mais 1'un d'eux
est venu une seule fois, le 31 aout dernier, a survole
Kian et s'en est retourn6 tout simplement & Nanchang.
Depuis hier, le moral de Kian semble un peu
remont6 dans le march6, et pour le moment on peut
respirer, tandis que, en dehors des fils de fer, A 4 ou
5 lis, tout est archi-rouge, et nous restons comme
prisonniers. Aussi le prix des denr6es, huile, bois de
chauffage, qui viennent de dehors augmente.
Le danger n'est pas fini, il serait plus serieux si
Tchut6 et compagnie avaient la vellkit6 de venir vers
nous; car il nous arriverait la meme chose qu'a
Changsha, oa les 6tablissements de la Mission catholique ont &td entierement bruls.
Nous n'avons aucune nouvelle de Kanchow, de
Wanan et de Longtsuen depuis le 13 aout. Esp6rons
que tous nos confreres sont sains et saufs. Nous savons
qu'au loin on prie beaucoup pour Kian, et on ne peut
pas expliquer autrement comment nous pouvons
rester encore vivants cans cette fournaise rouge.
Kian, I septembre. - Apres un mois, nous pouvons avoir enfin des nouvelles de M. Russo, toujours
exile volontaire A Longtsuen, Wanan etant toujours
aux mains des Rouges.
4 octobre. -

Kianfu est pris par les Rouges.
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Skanghai, 26 octobre. -

J'ai longuement convers6

avec les Pries catholiquts de Jenlis et Breuker, qui,
aprbs avoir pass6 dix jours au milieu de l'armie
communiste, furent, avec Mgr Mignani, envoyes par
les Rouges b Shanghai pour n6gocier la rancon des
missionnaires restbs en captivite. Voici ce que les
Peres de Jenlis et Breuker m'ont d6clare.
Depuis plusieurs mois, Kianfu constituait un ilot
ind6pendant au milieu de la province rouge, avec une
garnison de quatre mille hommes, qui avait repousse
d6jA quatre attaques. Kianfu est situ6 dans le Kiangsi, sur la rive gauche d'une large riviere, mais la rive
droite 6tait aux mains des communistes. Le 2 octobre,
le commandant de la garnison riquisitionna tous les
bateaux et sampans pour assurer sa retraite, car il
savait que l'ennemi avait pris Tchang-Cha et approchait de Kianfu.
L'arm6e rouge, commandee par deux colonels de
l'arm6e rigulire, comprenait vingt mille hbmmes
tres disciplines, armbs de fusils et de petits canons,
plus vingt mille paysans dits a lances rouges n, ramassis de toute la lie des campagnes, dont le r6le est de
piller et de rechercher les tsuspects ,.
La bataille commenga A quatre heures du matin et
dura jusqu'i onze heures du soir. Voyant la partie
perdue en raison de ses pertes et de la trahison d'un
r6giment, le commandant de la garnison s'enfuit avec
le reste de scj troupes sur des bateaux qui descendaient
vers Nantchang.
Le lendemain matin, les notables et !a population
de Kianfu, selon la coutume, pr6parerent une r6ception en l'honneur des vainqueurs, qu'ils fatirent a grand
fracas de petards.
.Le chef du gouvernement civil rouge, un ancien.
6tudiant, apres avoir obtenu cent milie dollars de la
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Chambre de commerce, imposait d'enormes contributions ai chaque corporation marchande et ensuite
emprisonnait les principaux notables. Pendant ce
temps, alors que 1'arm6e rouge observait une certaine
discipline, les " lances rouges , visitaient chaque maison, afin de dicouvrir les paysans rifractaires au
regime communiste et r6fugi6s en ville. II y en avait
trente mille. Les , lances rouges ), arretaient les plus
riches; ou ceux dont ils voulaient se venger pour des
raisons personnelles, puis les ex&cutaient. Chaque
jour, environ deux cents r6fugi6s furent ainsi decapit6s. Cinq religieuses europkennes et cinq sceurs chinoises etaient rest6es a L'h6pital, soignant les blesses
sous la direction d'un docteur chinois. Les communistes laisserent les soeurs chinoises, mais envoyerent
les europ-ennes avec tous les medicaments a leur
ambulance, situae de l'autre c6t6 du fleuve, oih taient
rassembl6s six cents blesses. Les " lances rouges n,
fouillant chaque maison, d&convrirent I'&v6que et
cinq missionnaires europiens et les traduisirent devant
leur soviet avec force humiliations et insultes.
Mgr Mignani et son provicaire francais furent attach6s dos a dos et obliges de marcher par les rues sous
les ris6es, les outrages et les coups des a lances
rouges n. Au tribunal sovi6tique, l'6veque fut attach6
an pied d'une grosse table. Quand les autorit6s rouges,
qui n'ignoraient rien de ces scenes, jugerent que la
combdie avait assez dure, elles firent venir l'6veque
et le missionnaire. Le gouverneur. civil, un jeune
homme de vingt-huit ans, leur declara.:
- Nous ne voulons pas de religion sur notre territoire. Nous considerons les missionnaires comme
l'avant-garde des imp6rialistes. Cette fois, nous serons
indulgents. Nous exigerons simplement une ranCon
pour votre libert6. Nous ne sommes pas ennemis des
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puissances 6trangeres. Nous exigeons simplement
qu'elles traitent le gouvernement communiste chinois
sur le pied de l'6galit6.
Un missionnaire chinois fut, pendant ce temps,
decouvert par quelques 4 lances rouges ) du m&me village que lui. Ils exigerent quatre cents dollars du
chritien qui le cachait; celui-ci n'ayant pu rassembler
qmle deux cents dollars, ils prirent 1'argent et couperent la gorge du missionnaire.
Apris plusieurs jours, l'eveque et les Peres de Jenlis
et Breaker furent munis d'un sauf-conduit et envoyes
chez les " imperialistesn pour y chercher rancon.
Les missionnaires font un tableau emouvant des
miseres des paysans soumis aux soviets locaux, qui
se composent de quelques demi-etudiants et de
quelques paysans pen recommandables, et qui partagent les terres, saisissent les recoltes et I'argent,
mettant

a mort tout r6calcitrant. - G. Moresthe.

(Petit Parisien,27 octobre 1930.)
Lettre de M. LEGRIS, pritre de la Mission
4 M. le SUPIRIEUR GENERAL
Shanghai, le 27 octobre 193o.
MONSIEUR ET TRES HONORt PERE,

Votre binbdiction, s'il vous plait!

Peut-etre les journaux vous ont-ils de6j

donn6 les

details sur la prise de nos confreres et de nos soeurs,
mais je m'empresse de vous communiquer le recit assez
exact qu'en a fait hier le fournal de Shanghai.

J'y ai fait une petite correction, car il n'est pas
exact que nos confreres soient employ6s comme infirmieas, mais ils sont detenus dans une petite maison

qui ressemble bien & une prison, sons la garde de la
police rouge.
Seules les sceurs europdennes ont 6t6 emmenbes
dans un h6pital de fortune, ou I'arm6e rouge soigne
ses blesses, et elles sont exposees a subir les changements que n&cessiteront les circonstances, selon que
l'armee reguliere forcera les Rouges a s'6loigner, ou
leur permettra de rbaliser leur plan en se rapprochant
de Nanchang et de Kiukiang. Quant aux sceurs chinoises, elles ont 6te laiss6es dans leur immeuble avec
les quelques malades civiis et vieillards qu'elles
avaient avant i'occupation rouge. Elles sont malheureusement 4 la merci des lances rouges, c'est-A-dire
des soviets locaux ou des communistes paysans.
On attend aujourd'hui ici l'arriv6e de M. le ministre
de France, M. Wilden, qui se rend a Nankin, et nous
esperons que des pourparlers seront engages pour la
delivrance des captifs.
Nos confreres du Yukiang errent on ne sait ot,
Yaochow (Poyang) ayant 6t6 pris par les communistes.
Mgr Sheehan serait a Fouchow, mais il est a remarquer que, maintenant, il est difficile a des Enrop6ens
de rester longtemps caches.
On m'ecrit de Kiukiang que I'on songe s6rieusement A 6vacuer Nanchang, car on ne se fie pas du tout
aux nombreuses troupes qui y sont rassemblees; elles
ne veulent pas se battre. Dans ces conditions, il y
aurait a craindre la rep6tition des tristes ev6nements
de Kian.
On n'a pas encore de confirmation officielle de la
mort de M. Von Arx; mais, helas ! une trbs grande
presomption. Les-rumeurs disent qu'il aurait it6
retenu prisonnier dans son 6cole pendant deux jours
et qu'apres ce temps, les Rouges, selon leur habitude,
6vacuant les lieux, l'auraient emmen6 avec eux; que
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ce confrere, si calme cependant, aurait manifesti Ie
disir de ne pas les suivre et, pour cela, aurait itC
iventre a pen de distance de la ville'.
Dans ce vicariat, quelques petits postes o6 les
Rouges ne sont pas encore parvenus, on dont, aprts y
avoir fait une visite, ils se sont 6loignis, tiennent
encore; mais que de ruines et de craintes!
A Kian, dit-on, les bitiments de la Mission qui
avaient &tCepargn6s par les Rouges ont &tCbombardes
par les avions du gouvernement, car on supposait
que les Rouges s'y 6taient rassemblIs.
Veuillez agreer, Monsieur et Trbs Honor6 Pere, les
sentiments respectueusement devoues avec lesquels je
suis, en Notre-Seigneur et Marie Immaculbe,
Votre enfant humblement soumis,
P. LEGRIS,
i. s. c. m.
EXTRAIT DU « JOURNAL DE SHANGHAI »
a Mgr Mignani, 6veque de Kianfou, et les P. Breaker et de Jenlis, captur6s dans cette ville le 5 octobre dernier, et qui furent rel.ch6s, le 15 octobre,
par l'arm6e i rouge , du Kiangsi, sont arrives avanthier soir a Shanghai, venant de Kiukiang, o l'agence
Reuter signalait leur passage voici quelques jours.
i Comme on le sait, les missionnaires n'ont 6t6
remis qu'en libert6 conditionnelle, simplement pour
venir chercher dans la capitale des « imp6rialistes et
capitalistes 6trangers a le montant de leur ranqon
personnelle et de celle du pr6tre frangais, des trois
pr&tres italiens, des quatre soeurs 6trangeres et des
cinq seurs chinoises que le commandant des troupes
communistes a gard6s comme otages, jusqu'i leur
dollars.
retour avec la bagatelle de 60ooo0

i. Nouvelle d6mentie le lendemain.
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« Nous avons pu joindre, hier soir, a la Procure des
Lazaristes, le brave P. de Jenlis, qui nous a fait le
r6cit des heures tragiques qu'il a v6cues a Kianfou,
avec Mgr Mignani et les autres pretres de l'dvech,.
depuis l'occupation de la ville par les Rouges. On
verra par ce r6cit que la menace communiste dans la
Chine centrale n'est pas un mythe et qu'il est grand
temps que les divisions gouvernementales ddclenchent
leur campagne d'extermination.
t C'est, nous dit le P. de Jenlis, qui, en depit des
souffrances endurees, n'a pas perdu le sourire, le gen6ral Ten Ing, commandant la 13" division gouvernementale, qui assurait la d6fense de Kianfou; il avait
fait creuser de nombreuses tranch6es autour de la
ville. Les troupes communistes firent leur apparition,
sans tambour ni trompette, le 4 octobre, vers quatre
heures du matin. La bataille s engagta aussit6t. On se
battit de part et d'autre avec beaucoup d'acharnement.
Les Rouges ayant rdussi a s'emparer des principaux
ouvrages de difease, les soldats r6guliers battirent
pricipitammnnat el retraite. Nous ignorions au juste
ce qui se passait et ce n'est qu'a l'ultime minute que
nous tentimes de fuir.
u L'v&chi est installe aux portes de la ville. On
venait de nous apprendre que les soldats avaient pris
pour eux-m&mes tous les sampans ou embarcations
disponibles; dans ces conditions, toute tentative de
fuite semblait bien probl6matique.
, N6anmoins, Mgr Mignani ainsi qu'un pr&tre
italien allirent se r6fugier dans le batiment oiu nous
enseignons le catichisme, situi k l'interieur de la
ville; je pus moi-mrme aller me cacher chez des
chr6tiens.
&
« Vers dix heures du matin, les vainqueurs firent
leur entr6e en fanfare dans la ville. Lorsqu'ils eurent
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occup4 tons les points strat6giques, oi ils laissirent
de petits d6tachements, les paysans communistes,
armis de lances, d'oh leur surnom de , lances rouges ,,,
firent leur apparition.
a D'apres ce que nous avons appris par la suite,
ces ( lances rouges

),

sont les d6l6gues de tous les

soviets locaux de la r6gion. Des que les troupes communistes occupent un village, elles rassembient les
paysans pour constituer un

(

soviet ,. Les del6gues

de ce soviet les accompagnent ensuite jusqu'a la
ville la plus proche, pour y rechercher tous ceux de
leur village qui ont fui les a sauveurs communistes ,.
A Kianfou, les ( lances rouges » allkrent vite en
besogne. Elles fouillerent toutes les maisons, qu'elles
pillbrent, bien entendu, par la meme occasion. Tous
les anticommunistes furent impitoyablement massacres.
, Ce carnage dura, d'ailleurs, plusieurs jours, en
raison, en moyenne, de cent cinquante victimes par
jour.

t Queiques heures apres la prise de la ville, les
o lances rouges a visiterent I'h6pital des sceurs. Apres
avoir, sous menace de mort, oblig6 les religieuses europeennes a leur remettre une somme de 3 ooo dollars,
ils les emmenerent au quartier general de I'arm6e
communiste.
, Le g6n6ral ayant ordonn6 de transporter a I'h6-

pital tous les bless6s, qui 6taient environ six cents,
les religieuses furent renvoyees

a l'6v&ch6 et sommses

de faire les pansements.
, Les paysans rouges avaient dicouvert la retraite

de Mgr Mignani.
c Ils se saisirent brutalement de sa personne; apres

lui avoir li mains et pieds, ils le promenerent dans la
ville, en le frappant a coups de barre de fer. Dans la

-

124 -

soiree, Mgr Mignani fut jeti en prison, o6 se tronvaient d6ji rassembl6s pele-m le tous les notables de
la ville et quelques officiers de la 13' division faits
prisonniers. Mgr Mignani, qui portait de graves
blessures aux pieds et aux mains, fut attache. comme
un chien, au pied d'une table. Peu apres, on lui fit
savoir qu'il allait comparaitre devant le tribunal rouge
de Kianfou.'
4 Amen6, en effet, devant le juge communiste,
celui-ci l'apostropha en ces termes: , Nous nevoulons
c pas de religion sur notre territoire; nous ne sommes
apas les ennemis des Puissances, avec lesquelles, an
t contraire, nous sommes tout dispos6s a traiter sur
a pied d'egalit6. Mais nous considirons les missiontt naires comme l'avant-garde des imperialistes et il
a faut qu'ils s'en aillent. Pour cette fois-ci, en guise
a d'avertissement, vous ne serez passibles que d'une
« amende, que nous fixerons. )
« Apres cette harangue, Monseigneur fut conduit
sous bonne escorte A l'h6pital pour y donner des soins
aux bless6s.
« Le lendemain, gr4ce a l'intervention du medecin
chinois, un certain Tcheng, nous pfimes sortir de nos
cachettes et gagner l'h6pital pour y remplir les fonctions d'infirmiers.

a Seul, un jeune missionnaire italien, le P. Purino,
arrive h Kianfou depuis six mois seulement, 6tait
demeur6 en prison. Les it lances rouges n, pour l'envoyer A l'h6pital, exigeaient le versement imm6diat de
20000 dollars, somme que nous etions loin de poss6der. Le i octobre, nous adress&mes une lettre au
( colonel » de la division communiste, pour lui
demander la mise en libert6 du P. Purino. Cette
requite eut pour effet de mettre en fureur le gouverneur militaire, qui, sur l'heure, dipCcha un ditache-
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ment de policiers a l'h6pital, et nous fCmes tous de
nouveau emprisonn6s.
, Ce n'est que le 13 octobre, apres d'interminables
palabres, que fut fix6 le chiffre d6finitif de notre

rancon : 6ooooo dollars.
a Le gouverneur civil, un jeune homme de vingthuit ans, nomm6 Yang, nous fit comparaitre devant
lui, pour designer ceux d'entre nous qu'il chargeait
d'aller chercher la rancon i Shanghai
I1nous fit d6livrer un passeport.
a - Vous trouverez des troupes de Tchiang Kaichek,nous dit le gouverneur Yang avec beaucoup de
politesse,versTchangchow,

environ 240 lis (120 km.)

d'ici. Avec ce passeport, vous ne risquez absolument
rien. Si vous etes arr&t6s par nos d6tachements, vous
n'aurez qu'A le pr6senter et on vous laissera passer.
t Pour votre retour, je pense que vous ne serez pas
oblig6s d'emprunter le meme chemin, car, d'ici 1, je
pense, nous serons maitres de Nantcbang et de
Kiukiang... n
( Le 15 au matin, ajoute notre interlocuteur, nous
descendimes le Kan sur une petite barque de p&che
et, en effet, aux environs de Tchangchow nous rencontrimes des soldats de Nankin.
(, Tout le long de notre route, nous ffmes arr&t6s
par des soldats rouges qui, apres avoir examin6 notre
sauf-conduit, nous laisserent aussit6t poursuivre notre
route. a
Ajoutons que, depuis le d6part de Kianfou de Mgr
Mignani, des P. Breuker et de Jenlis, les sceurs europeennes ont 6t6 amen6es de l'autre c6t6 du fleuve

Kan, pour soigner des blesses dans une ambulance de
campagne, install6e par les communistes, qui, ces
derniers temps, ont subi des pertes s&rieuses.
Les missionnaires sont restes sous la garde de la
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police rouge, et les soeurs chinoises dans leur 6tablissement.

C'est le 14 an matin que les deux Peres chinois Paul
Tcheng et King furent massacres a Kianfou par les
a lances rouges ». De Kianfou a Tchangchow, les

missionnaires ont pu constater que les r6giments
rouges, qui tiennent toute cette region, sont bien
arnis et tres disciplines. Ils ont des mitrailleuses et
quelques obusiers.
La presence de nombreux agents de la 3" Interna,
tionale est, sans aucun doute, le secret d'une telle
organisation.
Lettre de M. BREUKER, pritre de la Mission
4 M. LEGRIS
Fongtcheng, ii octobre 1930.
MONSIEUR LE VISITEUR,

Je suis arriv6 ici, apres six jours de voyage a pied,
de Kishui. Samedi 4, les 6venements

a Kian ont pris

une tres mauvaise tournure. II parait que deux r6giments oak tourne casaque; )l-dessus, confusion indescriptible, car la bataille contre les Rouges durait
depuis un jour. Samedi, dans la nuit, l'&tat-majgr de
la 1 3earm6e arrive chez moi tout d6sempare. Dimanche,
vers midi, depart pr6cipiti vers en has; toute la garnison suit, ainsi que la police et la milice. Il ne, me
rzstait plus qu'a partir a mon tour. On ne voulut pas
m :renseigner sur le veritable 6tat des choses. N'ayant
pas trouv6 de barque, j'ai march6 en compagnie de
quelques chritiens. Les Rouges
presque toute la region jusqu'h
maintenant pass6 le fleuve la-haut
rain abandonne par lestroupes. Je

occupent Kian et
Linkiang. Ils ont
et occupent le tersuis en une inqui6-

tude mortelle sur le sort de la Mission de Kian, mis-
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sionnaires et sceurs. Ils n'ont pas pu songer a s'enfuir; la mutinerie a di 6tre trop subite. Voie fluviale
impraticable avec tant de monde et des troupes
debandees. Que vont-ils devenir? Dieulesait. Puissentils 6chapper au sort terrible qu'on suppose! Voila tout
notre vicariat divaste. M. Anselmo, avec trois pretres
chinois de son district, est arrive a Nanchang. Arriv6
ici, je n'ai pas trouv6 M. Mao, qui s'est retire a la
campagne. Je comple partir demain pour Nanchang
et aviserai avec ces messieurs sur les mesures a
prendre. Priez pour nous et pour le pauvre vicariat de
Kian, qui subit une epreuve sans precedent. Que la
volont6 de Dieu soit faite! Mais qu'il abrege l'6preuve
si terrible! Ici il y a quelques'milliers de soldats, mais
on ne voit pas de renfort pour reprendre aux Rouges
toute la region qui vient d'etre envahie. Que
feront-ils ?
TCHEKIANG
HISTOIRES DE BANDITS

Les journaux parlent beaucoup des exploits communistes en Chine : le Hounan, le Kiangsi sont infest6s de ces bandes rouges. Vous n'avez lu nulle part que
Wenchow eut sa part de miseres, et je ne serais pas
6tonne que vous nous traitiez de farceurs lorsque
nous vous ecrirons que tous les environs de notre
bonne ville sont pratiquement aux mains d'individus
et de bandes disant appartenir a la 13" arm6e rouge.

Quelles histoires! vous dites-vous in petto. S'il y
avait des communistes a Wenchow, les journaux en
parleraient, n'est-ce pas?
Depuis plusieurs mois, nos pauvres paysans sont
sous le pressoir; les pauvres doivent se joindre aux
Rouges, sous peine d'avanies sans nombre; les riches,
ou ceux qui passent pour tels, n'ont que la ressource
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de s'enfuir et de se r6fugier en ville; s'il leur prend
fantaisie d'aller percevoir leurs fermages, il leur faut
une escorte de soldats; pour avoir voulu s'en passer,
plusieurs ont &t6 pris et mis a mort sans autre forme
de procis; heureux itaient-ils lorsqu'ils n'etaient pas
tortur6s avant de recevoir la balle ou le coup de sabre
libirateur.
Nos Rouges se disent done soldats de la I3" arm6e
communiste. Si vous avez la chance d'en rencontrer,
traitez-les poliment de camarades ou de soldats. Tout
pros d'ici, un m6decin chinois rencontre un individu
dans la plaine et lui demande s'il y avait des bandits
dans tel village: la r6ponse fat un coup de couteau.
A Pingyang, une pauvre vieille avait &t6 pillee : elle
essaie d'attendrir les camarades en leur parlant de sa
vieillesse et de sa pauvrete, et fait si bien qu'on lui
rend tout ce qu'on lui avait pris : a Merci bien, Monsieur le brigand! , Une balle dans la tete lui apprit la
politesse. Le chef de ces bandes, qui 6cument surtout
les districts de l'ancienne prefecture de Wenchow,
serait un ancien camarade du g6ndral-pr6sident; ce
dernier l'aurait lIchi, parce que trop rouge. Depuis
plusieurs ann6es,ce monsieur travaille dans la region,
bien aid6, d'ailleurs, dans sa tiche par de s6rieux
arrosages d'argent russe; les syndicats de paysans et
d'ouvriers lui ont &et d'un grand secours; plusieurs
de ses lieutenants sont d'anciens chefs de syndicats.
Lui-m&me ne serait pas partisan de la mani&re forte;

sa tactique serait de s'en prendre aux autorites et aux
richards, ne pas ennuyer le populo, qui serait ainsi
plus dispos6e accepter le nouveau regime. Malheureusement, beaucoup de ces bandes ne sont que nomi-

nalement sous son autorit6 : ce sont de vulgaires
troupes de bandits qui ne cherchent qu'A monnayer

la situation. On pille, on incendie, on ranconne m8me
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les pauvres; des femmes, des enfants sont pris et
emmenes. Au moment de la recolte, ces messieurs
viennent couper le riz, louent des journaliers pour ce
faire et laissent ordinairement une partie du riz au
paysan, A la condition qu'il n'en donnera rien A son
propri6taire.
Les montagnes ont &et6prouvies; je crois qu'on n'y
trouverait pas un village intact; dans certains endroits
les Rouges ont brul5 les maisons des richards; les soldats, venant ensuite, incendiaient les habitations des
brigands ou de ceux qui, pour une raison on une
autre, passaient pour tels. Des villages ont disparu.
Le but des bandits serait de faire une descente en
ville. Que la cit6 soit entre leurs mains vingt-quatre
heures seulement, et beaucoup d'entre eux pourront
se retirer des affaires. Pour le moment, cela leur
serait difficile : les soldats que nous avons ici ne sont
guere valeureux, mais leur peau leur est chore; leur
armement est meilleur que celui des bandits, et cela
suffit A tenir ces derniers a distance.
II est des villages qui se d6fendent contre les incursions des bandits. Certains reussissent A les tenir A
distance; d'autres succombent; Malheur A ces derniers! Fung-ling, gros bourg d'un millier de families,
capitale du Neutchy, a &t6 pill6 A fond et a vu une
bonne partie de ses habitations devenir la proie des
flammes. Dans le Sitchy, treize villages s'6taient Iigues
contre les Rouges; ils purent resister assez longtemps; vaincus, ceux des habitants qui n'avaient pu
fuir furent massacres et leurs maisons incendiees.
Dans le Tsingtien, A Singdjioekao,trois cents families;
reste une maison; tout le reste bruli par les bandits.
La socift6 aussi se defend. Dans certains endroits,
une sorte de garde civique a ete 6tablie et armbe;
beaucoup craignent que ses membres ne deviennent
5
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brigands a leur tour. Les autoritbs fusillent tout ce
qui parait suspect de communisme : en ville seulement, en quatre mois, plus de cent individus ont &tC
passes par les armes apres jugement. En une seule
s6ance, il arrive qu'on ex6cute quinze ou vingt individus; on les met a genoux sur un rang, un soldat
arme d'un pistolet se tient derriere chaque condamn6
et, a un commandement, lui loge une balle dans la
cervelle. Proc6de rapide et 6conomique. On dit bien
que, parmi les fusill6s, quelques-uns 6taient innocents.
A la campagne, les soldats sont tres exp6ditifs. On
parle d'un commandant de bataillon qui fusillait tous
les individus qu'on lui denoncait comme ayant pris
part a des pillages: il suffisait que personne ne se
pr6sentit comme r6pondant pour que le pauvre diable
fit imm6diatement condamn6 et execute.
11 arrive que des rencontres se produisent entre soldats et communistes. Trop souvent, ces rencontres
sont I'effet du hasard. Nous avions, ces derniers mois,
quelques soldats originaires du nord de la Chine,
excellents soldats, sachant bien se battre, bons tireurs.
Mais ils ne voulaient pas se battre; en garnison i
Fungling et a Pielib, ils ne purent jamais se d&cider a
attaquer quelques bandes qui 6cumaient les environs
a 15 ou 20 lis de distance. A Pingyang, ils se battirent
bien, mais leur peau Ctait en jeu; s'ils ne venaient pas
a bout de quelques centaines de brigands qui, par surprise, 6taient entr6s en ville, ils 6taient massacres
jusqu'au dernier. Leur victoire fut cherement pay6e...
par les habitants de la ville; les soldats partirent A la
recherche des bandits vaincus, qui s'6taient caches
dans les maisons; ils trouverent des bandits, mais
aussi des bijoux, de I'argent, des habits, qu'ils mirent
en surete contre un retour toujours possible des
Rouges. La veille, ces vaillants etaient vetus comme
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des gueux; on les vit, le lendemain, avec des anneaux
d'or, des habits neufs et surtout de magnifiques souliers que les commerqants reconnaissaient au passage.
Les soldats qui nous d6fendent actuellement appartiennent a l'armie provinciale du Chekiang; ils sont
peut-etre deux ou trois mille pour une immense rAgion
comptant prbs de cinq millions d'habitants. Comme
leurs camarades du nord, ils estiment leur vie a tres
haut prix et ne l'exposent guere. Ils se transportent
cependant rapidement d'un endroit A l'autre, 1i oi
l'on signale des rassemblements des Roages et empechent ainsi la formation de grosses bandes, qui, a
proximit6 de Wenchow, pourraient etre un danger
pour la ville. Ils ont eu quatre affaires avec les soldats
rouges. Tout dernierement, i Pieli6, ils en ont disperse
quelques centaines, leur tuant, dit-on, une dizaine
d'hommes et faisant quelques prisonniers. Les trois
autres rencontres un peu srieuses ont eu lieu i Odzing.
La premiere fois, quelque trois on quatre cents bandits retranch6s dans ce village mirent en fuite les soldats. La seconde fois, quatre compagnies commencaient a faire leur popote dans ce meme endroit;
quelques coups de fen 6claterent; les soldats tirerent
toutes leurs cartouches et se mirent en lieu sar par
une fuite precipit6e; un officier fut meme tue par ses
hommes, qu'il voulait retenir, quelques minutes apris
leur d6part, cinq brigands descendirent la montagne,o
d'oi ils avaient canard, plus de trois cents soldats, et
se partagerent leurs d6pouilles, aprEs avoir fusille
quelques porteurs, dont le crime 6tait d'avoir aid6 les
soldats. On dit que les soldats viennent d'avoir leur
revanche A Odzing meme : le bruit court qu'ils
auraient dispers, les bandits de la r6gion, brilA les
,deux tiers du village et ramenE une dizaine de tetes
comme trophies de victoire.
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De chaque c6te se passent des horreurs sansnom. On
parle beaucoup, dans certains congris et certaines
revues de missiologie, de la civilisation plusieurs fois
mill6naire de la Chine. Les bons principes ne suffisent
pas cependant a assurer une bonne conduite; timoin,
chez nous, les chr6tiens dont les actions ne cadrent
pas avec les pr6ceptes de l'fvangile. Que messieurs
les missiologues me pardonnent done de dire que l'on
torture les personnes accusees d'etre communistes
pour les amener a des aveux; les soldats font souffrir
les bandits qui tombent dans leurs mains : on les
6corche vivants comme des pores, on les emplit de
p6trole et on les fait ainsi mourir par le feu; on a va
des soldats tremper du pain dans du sang humain et
manger ce pain; on a vu des gens prendre le coeur des.
morts et le manger, et ceux qui n'avaient pas eu leur
part la disputer aux autres. Du c6t6 des brigands communistes, les proced6s sont sensiblement les memes i
1'6gard des richards, ou de ceux qu'ils soupconnent
etre leurs ennemis; ils ont des proc6d6s exquis pour
obtenir par les supplices une bonne rancon des gens
qu'ils ont pris. Pauvre humanit6!
On estime que, depuis le debut des troubles, deux
mille personnes au moins auraient perdu la vie, bandits communistes mis mort
w
par les soldats, ou personnes assassinbes par les brigands. Sur quoi se baset-on pour 6tablir ces chiffres? Les pertes matirielles,
s'il etait possible de les ivaluer, monteraient a de
belles sommes.
Vous me demanderez quelle est notre position au
milieu de tout cela et quelle est Ja r6percussion de
ces 6venements sur notre travail de missionnaires.
Je ne vous 6tonnerai pas en vous avouant que quelques-uns de nos chr6tiens ont flanch6. Certains, par
peur ou parce que forc6s, ont donn6 leur nom & des
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associations communistes; d'autres, des pauvres surtout, se sont enr6l6s dans -des bandes pillardes; l'un
est devenu le chef d'une soixantaine de bandits. II est
si facile de se laisser prendre, lorsque l'on a souffert
de la pauvret6, par le d&sir d'une fortune rapide!
Cela ne rdussit pas a tous; je connais deux jeunes
gens qui sont morts a l'attaque de Pingyang; un
autre chr6tien a t& fusill ici mmne. Quelques-uns
sont en prison.
Nulle part, nos chapelles n'ont eu a souffrir des bandits. (( La Mission catholique fait de bonnes ceuvres;
nous n'avons rien contre e(le ,, disent-ils. Nulle part,
ils n'ont molest6 les chr6tiens parce que chritiens.
Ils sont passes dans des villages oh nous avons des
chapelles; il leur est arrive de loger dans ces chapelles; toujours ils s'y sont bien conduits. Lors de la
prise et du pillage de Fongling, ia residence et l'eglise,
occup6es par un pretre chinois, M. Ling, n'ont pas
&t6 inquietes. Le second jour, un certain nombre de
bandits sont venus loger a la risidence; ils voulaient
occuper 1'etage, alors que M. Ling ne leur donnait
que le rez-de-chaussee. M. Ling fit appeler le chef,
qui vint aussit6t avertir ses hommes de se bien conduire et de ne rien salir. Que nous r6serve l'avenir?
Est-il prudent, sans absolue necessit6, d'aller se jeter
dans les jambes de ces gens-la? Je ne le crois pas
cependant.
D'une manirre genarale, les soldats ne se sont pas
trop mal conduits a notre 6gard. Ceux du nord rel.chaient imm6diatement tout individu porteur de chapelet ou de m6daill's. Les provinciaux seraient plus
infest6s du virus anti-impirialiste, ou soi-disant tel.
A Pieli6, ils ont voulu loger dans notre chapelle, alors
que la place ne manquait pas dans l'endroit: quelques
carreaux casses et de nombreuses traces malodorantes
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de leur passage a ne savoir oil niettre les pieds.
A Odzing, lear conduite fut pire; apres leur Cchec
devant cet endroit, ils sont revenus en force, alors que
les bandits s'6taient transport6s ailleurs; toute la
population s'itait enfuie, emportant tout ce qu'elle
avait de plus pr6cieux; le catechiste, sa famille et
deux chritiens &taient seuls restbs. Ce fut le pillage
imm6diat. Les premiers soldats qui se prisentirent i
la chapelle se retirerent lorsque le cat6chiste lear eut
dit qu'lls se trouvaient a la Mission catholique. D'autres
suivirent, qui ne voulurent rien entendre; accompagn6s de porteurs et d'autres civils, ils pillkrent tous
les effets du catichiste, brisirent les carreaux de la

chapelle, les cadres du chemin de croix, puis renversrrent I'autel, qui a beaucoup souffert; cet autel 6tait
un des plus beaux que nous ayons dans une chapelle
de campagne; tous ses panneaux incrustis de pierre
a savon: il n'en reste pas grand'chose. Indemniser le
cat&chiste et faire les reparations n&cessaires demanderait 3oo on 400 piastres. Je protestai de suite aupres
du colonel qui commande les troupes de Wenchow; il
me fit une reponse polie : promesse d'enquEte et de
punition des coupables. Rien an sujet des indemnites.
Sur quoi, je me demande ce que l'on fait dans les
regions qui sont 6prouv6es par les fleaux du commanisme on du militarisme. Jadis, mais cela remonte
presque aux temps pr6historiques de l'apostolat en
Chine, jadis les autorit6s religieuses s'adressaient aux
consuls de la nation protectrice des missions. J'entends dire que les protestations des consuls n'aboutissent plus g6neralement i rien. Quoi qu'il en soit,
jusqu'ici on peut dire que nous n'avons pas souffert
matkriellement; mais, si cet 6tat de choses persevere
encore quelque temps, n'aurons-nous pas d'autres
pertes plus sensibles A deplorer, qu'elles soient cau-
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sees par les soldats ou par les bandits? Et alors que
devrons-nous faire?
L'avenir ne semble pas s'&claircir. En ville, on craint
toujours uile descente des milliers de bandits qui travaillent les environs. Dans la crainte que des troubles
ne viennent a se produire, je ne recois pas dans nos
6coles les enfants de la campagne, a moirs qu'ils
n'aient en ville des parents chez qui ils puissent se
rifugier en cas de danger. Notre soixantaine d'enfants de la Sainte-Enfance nous est un fardeau suffisant.
Vous demanderez a Dieu la paix dont nous avons
besoin pour travailler un peu. La famine est passee; la
premi&re r6colte fut magnifique; la seconde s'annonce
tres belle. Mais ia lutte qui se poursuit fait plus de
victimes que la disette. A fame et bella, Isbera xos
Domine !

Laissez-moi vous narrer maintenant la conversion
d'un brigand, on plut6t sa soumission aux autoritis
l1gitimes.
Originaire des fonds du Neutchy, M. Tchiou vivait
depuis longtemps de rapines. 1I &tait h la t&te d'une
bande de plusieurs centaines d'individus, et, ces derniers mois, le metier avait bien donne. Le commanisme ne l'int6ressait guere : a quoi bon exposer sa
peau, s'il faut ensuite partager ce que l'on a eu tant
de peine a gagner? Par l'entremise d'amis qu'll avait
en ville, il offrit ses services au colonel : pour obtenir
le pardon de ses peccadilles, il ne demandait qu'! cooperer la destruction des bandits. Apres pas mal de
pourparlers, accompagnis sans doute d'arguments
sonnants, M. Tchiou et sa bande furent admis au
rang de soldats. Le colonel en personne alla leur
remettre uniforme et 6quipement; M. Tchiou fut
nomm6 capitaine. Le voici parti a la chasse des bri-,
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gands, dont mieux que personne il connait les mceurs
et les habitudes. Dans un an on deux, il donnera sa
demission et vivra de ses rentes, sans que personne ose
s'enqu6rir de l'origine de son honnete fortune. Inutile de dire que ses victimes n'ont aucun recours
contre lui.
Je reprends ma lettre aujourd'hui 23 aout.
A Odzing, les soldats ont brfil vingt-huit maisons
sur quarante dont se composait le village. Une dizaine
peut-etre appartenaient a des brigands. Les dipendances de la chapelle commengaient a prendre feu;

un chritien a riussi & l'6teindre. Une heure aprbs le
d6part des soldats, les bandits occupaient de nouveau
le village.
Le 14 aoft au soir, une centaine de bandits communistes sont venus loger a la chapelle de Djioe-o-ka.
Leur chef se rendit d'abord chez le catechiste, auquel
il recommanda de ne rien laisser a la port6e de ses
hommes; il promit de lui rembourser tout ce qu'on
lui volerait. II alla ensuite haranguer ses hommes
loges dans la chapelle : ( D6fense d'aller dans la
chambre du catichiste. D6fense de prendre quoi que
ce soit. Quant aux objets qui sont dans la chapelle,
attention A ne rien abimer. Tout cela appartient a
Dieu, et c'est lui qui doit nousprot6ger! )Le lendemain,
devant l'avance des soldats, ces messieurs se retirbrent, sans avoir commis le moindre d6gkt, ou volI
quoi que ce soit. Depuis, les soldats occupent la chapelle. En sera-t-il de m&me?
J. PROST.
(Extrait du Petit Messager de Ningpo, juillet-aoit i93o.)
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SYRIE
NOTICE HISTORIQUE SUR LA PROVINCE DE SYRIE (suite)

II. Alep. - Alep, comme on l'a vu, fut le premier
etablissement des J6suites en Syrie, et aussi le premier occup6 par les Lazaristes. Les missionnaires qui
y furent envoyds cherchaient a se rendre utiles aux
6v&ques et aux fid~les. Sans vouloir parler de tous ces
saints missionnaires qui se montrerent dignes de leur
Pfre saint Vincent par leurs vertus, leur zele et leur
charite, qu'il nous soit permis de saluer en passant la
belle figure de M. Nicolas Gaudez, qui fut calomni6 et
pers6cute d'une maniire injuste et indigne. Les Notices
de la Congr6gation nous conservent de trbs belles
pages sur la vie, les ceuvres et les souffrances physiques et morales de ce heros du zele ap-stolique,
ainsi que sur celles de son illustre successeur, M. Francois Amaya, pages que les jeunes generations pourront mediter pour en faire leur profit.
Devant les difficultes et les entraves de tout genre
que rencontraient les confreres d'Alep dans l'exercice de leur ministere, les superieurs majeurs deciderent la fermeture de cette Mission et son transfert &
Akbes. On etait en 1870. M. Jean Pinna, alors superieur d'Alep, devint le premier supirieur de cette
nouvelle Mission. La maison d'Alep demeure propriete de la Congr6gation.
A A'kbs, les confreres avaient un vaste champ
ouvert a leur zele : paroisse, ecoles, missions, dispensaire, etc. C'etait une des missions les plus interessantes de la province, et les missionnaires qui y furent
envoy6s op&rbrent un bien r6el. Mais vint la guerre
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de 1914, la mission fut ferm6e, la maison pill6e et
les biens confisques par les Turcs.
Apres la guerre, impossible de, rentrer a Akbes. Le
haut commissariat de la Republique francaise en Syrie
et au Liban offrit a M. le v-iiteur ;n vaste terrain
domanial a Kinik-Khan, pres Alexandrette, pour 6tablir la nouvelle mission. M. Paskis r4unit alors ses
ouailles et partit avec eux dans cette localit6 pour les
y installer.
II d6signa a chaque famille un morceau de terrain
suffisant pour bAtir une maisonnette et avoir un petit
jardin, et installa la r6sidence des missionnaires non
loin de la, sur une petite el6vation C'i6ait en 1923.
En 1926, M. Malaval arriva; en 1928, il bitissait la
residence definitive des missionnaires et l'6glise, qui
fut benite en 1929.
M. Malaval est mort et les J1suites ont repris leur
ancienne mission d'Alep, transferee . Kirik-Khan.
III. Damas. - Quand les Lazaristes prirent possession de la maison de Damas, il y avait une petite
6cole, qui fut fermre plustard a cause du malheur des
temps, puis rouverte en I83i par M. Tustet. Depuis
lors, cette &cole marchait normalement et donnait,
avec celle des filles, les fruits les plus consolants.
En 1860, arriverent les terribles massacres. Dans
cette bourrasque, tout devait sombrer. Les oeuvres, les
6coles, la maison meme, tout fut d6truit. Apres ces
6v6nements, M. Najean se mit avec zele a relever
toutes les ruines, et, en I865, il pouvait rouvrir les
ecoles. Plus tard, il fit Clever l'aile centrale, parallile
a 1'6glise, acheta toutes les maisons qui longeaient la
facade du couvent, et sur leur emplacement s'ileva,
en I88, l'aile o~ sont actuellement les deux 6tudes.
A M. Najean succ6da M. Crouzet, actuellement
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vicaire apostolique a Madagascar. II fonda le pensionnat, fit elever les bitiments qui dominent I'entrie
actuelle de la maison, ainsi que les deux tourelles.
En 1886, le colltge comptait des pensionnaires, des
demi-pensionnaires et des externes, qui venaient de
l'Ncole grataite moyennant une 1eghre r6tribution.
Mais, le nombre des pensionnaires augmentant, M- Cl&ment (1888-1894) dut construire deux dortoirs.
Quant a l'aile nord -est qui fait face aux etudes, elle
fut batie, le rez-de-chauss6e, partie par M. Laurent
(19goi-1o5), partie par M. Romon (19o5-o197). L'6tage

fut construit sous M. Albisson (9gog-19t9). II comprend
le theitre et quelques classes. M. Gayraud, qui succeda a M. Albisson (1919-1927), construisit I'aile du

fond, ou se trouve la grande salle du cercle fond6 par
M. Lacquiize (1907-1909) et le cabinet de physique.

M. Vessiere, successeur de M. Gayraud, continua
l'ceuvre de ses pridecesseurs. Ce college compte
actuellement deux cent cinquante 6lves, et la jeunesse
damascaine trouve dans cette maison des connaissances conformes aux exigences des temps modernes.
M. Vessiere amiliora l'ktat de la maison de campagne du Ham6, bourg situi h une heure de Damas,
oi les confreres vont se reposer de leurs fatigues
pendant les vacances. 11 vient d'acquirir un terrain
situ6 au-dessus de cette propri6td, pour 6viter tout
voisinage importun.
Parlons maintenant des transformations operies par
les pretres de la Mission dans la province de Syrie.
Nous commencerons par Antoura.
Aitoura. - Lorsque les Lazaristes prirent possession d'Antoura, cette maison n'etait qu'une petite
residence de missionnaires. Ii n'y avait qu'un rez-de-
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chauss6e et un 6tage, qui comprenaient huit chami
brettes ou cellules et une petite chapelle, dediee i
saint Joseph. C'est la partie voitee qui existe encore
maintenant. M. Salihge, en bUtissant le college, a fait
encadrer cette vieille r6sidence dans les nouveaux
bitiments pour la conierver comme souvenir du
passe.
Maintenant Antoura est un des plus beaux et des
plus vastes ktablissements, et, comme internat, le
premier, car ii renferme le plus grand nombre d'internes du pays. Voici ce qu'en disent les chroniques.
La mission des Lazaristes, fonde en 1783 a Antoura,
fut constitute en college vers 1834. L'tablissement
est situe dans la partie centrale du Liban, district de
Kesrowan, A deux heures environ de Beyrouth, a mic6te descollines qui forment les contreforts maritimes
de la chaine libanaise. La vue s'tend, au nord et a
l'ouest, sur la mer; au sud et a l'est, sur une premiere
couronne de montagnes, peupl6es de villages pittoresques. Sa position, qui le protege contre les vents
violents de l'ouest, les bois de pins qui le dominent,
l'drdonnance r6guliere des bitiments, 1'eloignement
des centres populeux, tout realise, au college d'Antoura, les conditions d'hygiine, de beaut6, de caline,
si favorables au d6veloppement physique et moral
des eleves.
Antoura est le premier itablissement francaisd'6ducation fond6 en Syrie. Ses d6buts furent modestes.
Les consuls de France et autres personnages de Beyrouth prierent les missionnaires quel'age et les fatigues
de leurs courses dans la montagne condamnaient au
repos de la residence, de vouloir bien se charger de
I'instruction de leurs enfants. Les archives du college
ont conserve ces premiers noms: Alphonse Guys, fils
du consul de France a Beyrouth; les fils de M. Jorelle,
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chancelier du meme consulat; les fits de M. Lorella,

consul d'Autriche, Michel M6dawar, Yacoub Tabet,
et le fils d'Abou-Francis. 11 faut y joindre quelques
jeunes eZlves-consuls, qui viennent, pendant un an ou
deux, prendre pension a Antoura, pour s'y familiariser avec la langue arabe. Ces jeunes gens vivaient
avec leur directeur, M. Teyssere (1834-1837) et les
missionnaires dans une simplicit6 toute familiale; on
passait six mois de I'annee A Antoura et six mois
dans la fraicheur de la haute montagne, a Reyfoun,
oiL M. Leroy, supirieur de la Mission (1829-1840),
avait fait I'acquisition d'une petite propridte.
Le nombre des 6lMves s'accrut lentement: dix en
1835, dix-sept en 1837, cinquante en 1838; le reglement s'organisait, en meme temps que le programme
d'etudes se d6veloppait; la premi:re distribution
solennelle des prixeut lieu, le 31 juillet i838, pendant
le court directorat de M. Basset (1837-1839).
Vinrent l'insurrection libanaise de 1840 et les massacres de 1841, qui ensanglanterent la montagne. La
prudence de M. Laderriere (1839-1852) et I'ascendant
moral de M. Leroy assurerent, non seulement au collIge, mais encore a quatre-vingt-treize maisons religieuses indigenes, une neutralit6 respect6e de tous
les partis. A l'ombre du drapeau franqais, le collfge
demeura ouvert et servit d'asite a de nombreux rdfugigs, notamment t plusieurs cheiks, qui lui durent

leur salut. Mais la rentrie de 1841-1842 accuse une
sensible diminution d'lekves. La guerre de 1845 entre
Druses et chr6tiens obligea par deux fois les missionnaires et leurs 6elves a se rifugier i Beyrouth, dans
des'maisons de louage. Puis, le calme revenu, le college reprit sa marche ascendante. C'est en 1847 que
les missionnaires, devant les instances de M. Cros,
superieur (1846-1849), abandonnerent l'ceuvre des mis-
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sions, jusqu'alors adjointe au college, pour se consacrer exclusivement au soin de la jeunesse.
En 1856, le chiffre d'6Alves depassa la centaine et
M. Depeyre, superieur (1852-1866), songea a rebitir le
college, devenu trop 6troit. Maisla guerre ensanglante
de nouveau le Liban : insurrection de la noblesse
contre le pouvoir central en 1858; revolution democratique en 1859, que devaient clore les terribles
massacres de 186o. A la nouvelle des atrocitis commises dans le sud do Liban, les el6ves furent, pour
la plupart, rendus a leurs families; les autres furent
dirig6s sur Alexandrie. Les quelques missionnaires
restis & Antoura furent pourtant respect6s. L'expedition franqaise de 1861 ramena la confiance, et la
g6n6rosit6 de la France s'efforCa de soulager la misere
et de relever les ruines accumulbes dans le pays.
Antourareut, des mains de I'abbi Lavigerie, soixantedix enfants, que les recents massacres avaient faits
orphelins, et, au debut de I'ann6e scolaire 1862, cent
quatre-vingt-donze 61eves vinrent occuper le nouvel
edifice. En meme temps et dans la meme proportion,
le niveau de la discipline et des 6tudes monta avec
une progression sensible. Deja, en 1859, d'illustres
visiteurs, le comte. de Paris et le duc de Chartres,
avaient constat6 I'excellente tenue du college; en
1861, les g6n6raux Beaufort d'Hautpoul, Ducros et
leurs etats-majors, et, depuis, tant de Franqais 6minents qui passerent par Antoura lui ont d6cern les
6loges les plus flatteurs. Les risultats, en effet, &taient
consolants, et M. Depeyre pouvait 6crire: a Combieu
reoois-je de lettres oi l'on retient d'avance nosjeunes
gens pour leur r6server des postes de confancel,
L'instruction donn6e 6tait skrieuse et durable; elle
faconnait P'intelligence et le cceur; elle priparait surtout des travailleurs, et les situations brillantes que
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tant d'Antouristes out su meriter attestent la valeur de
la direction de M. Depeyre et expliquent la reconnaissance 6mue de ses fils. Aprss quatorze ans de rude

labeur, M. Depeyre, fatigu6, dut se retirer provisoirement.
Ses successeurs: M. Cauquil (1866-1872),M. Romaud
(1872-1873),M.Destino(1873-1 8 76 ),maintinrent laforte

discipline, le serieux du travail et la vie de famille,
traditionnelle a Antoura. Durant son court superiorat,
M. Destino entreprit l'agrandissement des locaux,
pour abriter les deux cent trente internes que compta
I'annie 1875. A son retour, M. Depeyre (1876-1879) crat
pouvoir enfin achever l'ceuvre si bien lance ; la mort
ne lui en laissa pas le temps; il succomba en plein
travail, dans un acte supreme de d6vouement, un soir
oh la tempkte faisait rage et ou le Pere, inquiet, allait,
sous la pluie et le vent, constater si ses enfants, eux,
ne souffraient pas du froid. Son successeur, M. Saliege (1879-1911), devait mourir, de meme, a la tfche,
apris une courte maladie, prise dans des circonstances
analogues. Son superiorat de trente-deux ans fut
fecond; aucun v6vnement exterieur n'en avait trouble
la paix. Le Liban, terre priviligiee, est soustrait a
toutes les agitations politiques; le collge d'Antoura
binficie de cet avantage et le chiffre des l66ves se
maintient gen'ralement a trois cents internes; les
bitiments sont enfin acheves sur un plan r6gulier,
dont l'ensemble forme une masse imposante et harmonieuse. M. Saliege y ajoute une vaste gglise de
style gothique, une tour qui rehausse la facade du
bitiment central, de vastes parloirs, une salle de fetes
provisoire, et enfin trace une large route carrossable
du college a la route nationale qui borde la c6te. Son
ceuvre mat&rielle fut done consid6rable, mais elle
n'approche point de son ceuvre morale, plus 6teadue
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que les bornes d'Antoura. D'une activit6 sans cesse
en mouvement et tres exp6rimentee, tres vigilant dans
son contr6le, M. Saliege sut a la fois maintenir an
college une discipline ferme, une valeur de travail
tres appr6cibe, et exercer an dehors une influence tres
considerable, en m&me temps que son d6vouement
faisait le bien sans bruit et d6veloppait 1'esprit de
famille, qui demeure la note caract6ristique de l'education a Antoura.
Dans sa longue carriere, M. Saliege eut a vaincre
des dificultbs qui eussent decouragA une ame moins
active et moins courageuse; il les oubliait devant les
resultats de son cuvre: un college parfaitement am&nagS, un programme rajeuni, conforme aux plus
recentes exigences de la science contemporaine ; dans
le passe, une generation de huit mille anciens el6ves,
disperses dans le monde entier, fideles aux principes
d'honneur et de travail puises a Antoura, qui portent
tres haut le renom de leur vieux college, aiment &le
revoir et gardent avec lui d'affectueuses relations de
sympathie et de reconnaissance; autour de lui, nombreuse jusqu'a imposer encore au college de nouveaux
agrandissements, une jeunesse ardente, confiante,
avide de s'instruire et d'arriver.
En 191 , M. Saliege mourait et M. Sarloutte lui
succbdait. Le premier soin du nouveau superieur fut
de bitir un nouveau dortoir de cent 6elves, mais la
guerre mondiale n'allait pas tarder a 6clater. Le collIge fut ferm6, pris par les Turcs, pill et saccag6.
En g919, il fallut tout recommencer: vitres, meubles,
literie, chapelle, sacristie, bibliotheque, etc. Du college il ne restait que les murs.
En 192o, fut install6 l'6clairage 6lectrique et, en
1921, on fit de n6cessaires agrandissements et d'utiles
ameliorations a la maison de campagne de Reyfoun.
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En 1922, eut lieu la construction de la salle des
fetes.
En 1923, on agrandit les dortoirs, on transforma
completement le materiel hygienique, selon les conditions modernes, et on construisit une saillie a l'aile
est, oi l'on 6tablit le laboratoire de chimie, la salle
de physique et la grande lingerie.
En 1924, transformation de l'aile est, oui tout ce
qui 6tait en bois a 6t6 fait en ciment arm6. En cette
ann6e aussi, le college a recouvr6 la propriete du
s6minaire Saint-Elie d'Antoura, que M. Leroy, visiteur de la province, avait c6d6 au patriarcat maronite,
fatigu6 par ses revendications et ses reclamations.
M. Sarloutte a des desseins sur ce petit ktablissement.
I1voudrait faire venir des religieuses de France, les
mettre dans cette maison et leur confier le soin du
materiel de son college.
En 1928, on a bUti, sur l'emplacement de l'ancienne
salie des fetes, les. salles de dessin et de musique.
Par lA, on volt que le z2le de M. Sarloutte ne se ralentit pas. Il veille sur le d6veloppement intellectuel et
materiel de son college pour le maintenir au niveau
exig4 par les temps modernes. Pour le refaire, il a
mis pros de trois millions.
Cette maison compte actuellement environ quatre
cents tl6ves.
Aprbs des debuts si modestes et -es efforts de
progression mesuree, le collfge francais d'Antoura
est aujourd'hui une ceuvre stable, d'un complet d6veloppement, A qui sa r6putation, la confiance des families, le nombre et I'honorabilit6 de ses anciens
6leves, et ses principes traditionnels de travail, de
discipline et de cordialit6 r6servent un bel avenir de
d6vouement et de prosperit6.
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Ditails ritrospectifs

Avant l'itablissement des Lazaristes en Syrie, c'estA-dire en 1763, sur l'indication du cardinal Spinelli,
le pape Cl6ment XIII nomma le vicaire apostolique
et consul de France a Alger, M. Arnould Bossu,
vicaire apostolique aAlep, pour mettre fin au schisme
de la Communaut6 grecque melchite, caus6 par I'ilection des deux patriarches, Mgr Athanase Jaouhar et
Mgr Theodose Dahan. II lui donna trois brefs et de
plus une bibliotheque, que M. Tissot evalue a
i ooo 6cus. Par le premier bref, il est constitu6 vicaire
apostolique du Pape et du Saint-Siege a Alep et dans
toute l'6tendue du patriarchat d'Antioche, de Jerusalem, de ceux des Maronites et des Arm6niens. Le
second lui donne la puissance d'administrer le sacrement de la Confirmation, et le troisieme d'accorder
la b6nediction in articulo morris. Le Saint-PNre aurait

voulu le sacrer 6veque, mais il fit tant d'insistances
pour rester simple missionnaire que le Pape renon'a
.a l'Nlever i l'ipiscopat.
Le Superieur general donna a M. Bossu deux
compagnons de voyage: M. Victor-Jacques Julienne,
qui, alors simple diacre, requt l'onction sacerdotale
avant son depart, et le frere Louis-Pierre Piorette.
M. Julienne, n6 ht Tours, le 17 septembre 1738, et recu
au s6minaire a Paris, le 25 septembre 1761, fit les
voeux a Saida (Liban), en presence de M. Bossu, et
mourut 5 Amiens, le Io octobre 1793.
M. Bossu arriva, avec ses deux compagnons, dans
le courant de l'annee 1763. Apris plusieurs demarches, ils finirent par s'installer i Saida, par ordre de
la Propagande. Grice k son tact, a sa sagesse et a
son experience, M. Bossu fit cesser le schisme et
obtint du Saint-Siege la confirmation de Mgr Th6o-
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dose Dahan comme patriarche, a la satisfaction de

tous. En 1773, sa mission 6tant terminbe, il revint k
Paris, oi ii mourut le 12 dicembre 1774.
En 1769, le pape Climent XIII mourait, et un religieux mineur conventuel le remplacait et prenait le
nom de Climent XIV. Assailli des lors par les
demandes des Cours, il signait, le 21 juillet 1773, le
bref Donmius ac Redemptor, publiC le 16 aoft, qui

supprimait la Compagnie de Jesus.
Les Lazaristes ayant accept6 de leur succider dans
les Missions d'Orient, le P. Jacquier, alors Superieur
g6neral de la Congregation de la Mission et des Filles
de la Charitb, envoya M. Pierre-Franaois Viguier,
prefet apostolique d'Alger, avec dix-sept missionnaires destines aux missions d'Orient. La Syrie eut
sa part de ces ouvriers Evangeliques.
An moment de la suppression de la Compagnie de
Jbsus, il y avait vingt et un jesuites en Syrie, r6partis.
dans les quatre missions djiL cites : Alep, Damas,
Tripoli et Antoura. Dans un rapport du 16 novembre
1779, M. Viguier ne trouve plus que onze anciens
jesuites, huit pr&tres et trois frires, la plupart avances
en age. De ces j6suites, nous ne counaissons que
deux: le P. Michel Simiot et le P. Pierre-ttienne
Virot. Dans une lettre de M. Amr,
consul d'Alep, Ie
ces
lignes
: ( Je ne doute
3 juin 1783, nous lisons
pas que le P. Simiot ne se range volontiers avec les
nouveaux missionnaires, a qui il sera de la plus.
grande utilit& dans le principe de leur tablissement. n C'est ce P. Simiot qui, devenu missionnaire
apostolique, attendait avec la plus grande impatience
I'arrivie des Lazaristes. M. Merle le remplaaa i Alep,
tandis que M. Joseph Gandolfi remplacait le P. Virot
k Damas et que M. Joseph Cordier prenait possession de la maison d'Antoura et de celle de Tripoli.
*.
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venus en Syrie. M. Virot, jesuite, se trouvait a Damas
quand arrivala suppression de son Ordre. Lorsque les
Lazaristes arriverent en Syrie, il entra dans notre
Congr6gation. Renu a Damas le i3 aoit 1784, il y
mourut en i8o5. II 6tait n6 le to janvier 1732 et etait

en Syrie depuis 1766. On le connaissait A Damas sous
le nom d'abouna Boutros; il fit jusqu'd sa mort la
classe aux enfants et remplissait dans la maison
l'office de procureur.
M. Merle-Vasserot (Jean-Laurent), nei Saint-Pierre,
diocese d'Embrun, le 20 novembre 1754 et recu au

s6minaire & Lyon le 2 janvier 1775, mourut & Smyrne
en administrant les pestiferes, victime de son zele et
de sa charite, le 4 aoft 1786.
Quant a M. Joseph Cordier,il etait ne a Montot, diocese de Besancon, le 15 avril 1752, et avait commenc6
son s 6 minaire A Paris le 17 f6vrier 1774. Sa residence
etait Antoura, mais il faisait un peu l'office de visiteur. II allait tant6t & Alep, tant6t & Damas ou A Tripoli pour soutenir le zele de ses confreres et les
aider de ses conseils. Le reste du temps, comme il
avait appris l'arabe, il l'employait a parcourir les
villes et les villages, pr&chant, confessant, cat,;- isant et faisant le bien comme son bienheureux Pere
saint Vincent. II mourut en juillet 1787, a l'Age de
trente-cinq ans, regrett6 de tout le monde.
Apres ces premiers missionnaires, d'autres sont
venus les rejoindre et continuer leur oeuvre. Ils
sont
pros de quatre cents, ceux qui sont venus se devouer
dans cette province de Syrie. Vouloir parler d'eux
et
du bien qu'ils y ont fait serait trop long et
I'on
s'exposerast a rep.ter ce qui a etA deji dit de la plupart d'entre eux, soit dans les Annales, soit
dans les
Notices, soit encore dans les Circulaires.
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Avant l'annbe 1833, la mission de Syrie et celle de

l'Asie Mineure etaient sous la juridiction d'un seul et
m6me prCfet apostolique, r6sidant a Constantinople.
Mais, a cause de la distance des lieux et des difficult6s des correspondances, on jugea necessaire la
s6paration de ces deux missions. A la sollicitation du
Sup&rieur geniral, la Propagande, par decret du
31 aofit 1833, Rtablit une nouvelle prefecture pour les
maisons de la mission de Syrie, et, le 14 septembre
de la meme ann6e, elle nomma prefet apostolique de
la susdite mission M. Antoine Poussou, supbrieur de
Damas.
Cet &tat de choses dura jusqu'en iS38. Alors les
Superieurs jugerent A propos d'6riger en province
autonome la mission de Syrie, et nommerent visiteur
de cette province le meme M. Poussou.
Voici les noms des visiteurs qui se sont succ6d6
dans la province :
MM.
I
2
3
4
5
6
7

Antoine Poussou (1838-1841);
Jean T,;z'et (1841);
Francois Leroy (1841-1860);
Louis Bel (devenu Mgr) (I86o-i865);
Jean Bajet (1865-I869);
Augustin Devin (1869-1888);
mlle Bouvy (1888-1907);

8 tmile Romon (1907-1919) i
9 Joseph Albisson (1919-1920);
o1 Louis Richin (1920-1921) ;
i
Henri Heudre (1921).
(A suivre.)

J. ALOUAN,
Pritre de la Mission.
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ABYSSINIE
TRANSFERT DU GRAND SWMINAIRE DE GOALA A ALITIENA
Lettre de M. PAUL GIMALAC, pritre de la Mission,
i M. LE SUPERIEUR GENERAL
Alitiina, le

20

septembre i93o-

MO0-'EUR ET TRES HONORC PERE,

Votre binidiction, s'il vous plait .
Je dois vous donner quelques nouvelles au sujet du

s6minaire d'Alitiena; je veux aussi vous raconter
I'affaire triste, curieuse, de la s6questration de la clef
de 1'6glise d'Alitiena.

Aux premiers jours de d&cembre 1928, M. Edouard
Gruson, supirieur de la Mission, d6cida le transfert
du grand seminaire de Gouala a Alitiena. Plusieurs.
motifs expliquent cette d6cision :
I" La separation du grand et du petit s6minaire est

bonne en principe; a Gouala, grands et petits s6minaristes logent dans les memes salles et forment une
seule et meme maison ou communaut ;
2" Alitiena est un lieu de retraite, une solitude; on

ne pent en dire autant de Gouala;
3° Le local a Aliti6na est mieux adapt6, plus favorable a l'oeuvre, a la discipline;
4° Les petits s6miharistes faisant les memes Ctades
et separ6s en deux groupes, groupe d'Alitiena, groupe
de Gouala, seront d6sormais r6unis & Gouala;
5° Les d6penses sont les memes;
6" Pendant les dernieres ann6es de Gouala, le seminaire avait perdu sept ou huit grands 61kves; il restait quatre grands le1ves.
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Des le debut de la premi:re annie d'Aliti6na (19281929), nous e:sayons, M. de Wit et moi, quatre exer-

cices de piet6 nouveaux ou une maniere nouvelle de
les faire: 1° meditation i !'oratoire du s6minaire, en
d<ehors de 1'eglise paroissiale, et spiciale aux siminaristes; 2° lecture spirituelle quotidienne et en debors
-de la classe; 3* lecture quotidienne d'un chapitre du
Nouveau Testament; 4* retraite du mois; ce dernier
exercice est manifestement gout6 et appr&ci : ce qui
est nouveau plait facilement.
L'ann6e suivante (1929-1930), le nombre des l66ves

monta de quatre A six, 16gere hausse qui attinuait an
pen les inconvinients du petit nombre. Mais cette
seconde annie d'Alitiina a &t6 contraribe par une
&pid6mie de typhus 6thiopien, moins grave que le
typhus ordinaire : quatre 6lves sur six furent malades, trois mois chacun; aucun n'est mort; un seul
rebut l'Extreme-Onction.On assure que i'6tat sanitaire
a &t4 meilleur dans le passe, qu'on n'a jamais d6plore,
depuis trente ans, la mort d'un l66ve d'Alitiena.
Sous le rapport de la pi&t6, il semble que ces seminaristes sont tels qu'on peut l'espirer, si on considere
d'ot ils viennent. Is viennent de loin; cinq sur six
ont eu le m6rite de quitter le schisme et doivent
resister plus ou moins a leur famille; et dans un pays
A organisation ancienne, oh la famille, la tribu, forme
un cadre social tres puissant, il leur manque et il leur
manquera l'appui du cadre familial.
Ces s6minaristes s'appliquent a l'atude de maniere
satisfaisante. Ils ne manifestent pas d'inclination
pour les etudes profanes. Le seminariste 6thiopien
doit apprendre des sciences spiciales : une apolog6tique appropriie, le droit ethiopien, quelques Pares
de l'fglise d'Orient, les cer&monies et le chant du
rite 6thiopien, I'amharique, le gheez, le comput
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6thiopien, l'histoire et la geographie de l'Lthiopie: la
calligraphie, litt6rature et versification ithiopiennes;
programme, il est vrai, plus beau sur le papier que
dans la r6aliti.
Quelques-uns des grands seminaristes d'Alitiena
commenceront, en decembre 1930, leur quatrieme et
derniere annee de theologie. L'ann6e scolaire s'ouvre
en decembre et finit en septembre. La derniere ann6e
scolaire (1929-193o) a et6, pour M. Gruson, particulierement lourde ; notre admirable sup6rieur a fait
face au travail avec l'absolue abnegation qui lui est
habituelle. L'6cole-petit seminaire de Gouala a trentequatre 616ves. Le recrutement est aisk : M. Gruson
choisit dans l'afflux des demandes un petit groupe de
privil6gi6s.
Monsieur le Superieur a fait ordonner en tout vingtdeux pratres indigenes. Le bien-etre, la vie molle et
aisbe de la r6gion sud de la Mission y rend difficile
le recrutement des seminaristes. Dans notre montagneux et rude Tigr6, les mceurs moins relach6es, la
foi plus vive, plus combattive, favorisent davantage
l'iclosion des vocations eccl6siastiques. M. Sournac
m'a 6crit a ce sujet: u Pour ce qui est de la vertu, les
pays amhara et plus bas vers lI'quateur ne sont en
rien comparables au Tigr6 sbrieux. Ici ce ne sont,
d&s l'adolescence, qu'unions passagbres et libres;
jamais un mariage r6gulier... , En 1873, M. Duflos,
missionnaire, avait fait une remarque de ce genre
dans une lettre adressie & M. Chinchon.
Voici quelques details au sujet de l'affaire de la
clef de l'4glise d'Alitiena.

M. Gruson, sup6rieur de la Mission, quitta Alitiena
vers 1924 et emmena la plupart des 6l~ves a Gouala.

Les Irob-Boknaito n'acceptbrent pas ce qu'ils consideraient comme l'abandon moral d'Alitiena. Ils firent
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plusieurs fois serment d'exercer contre les pretres
d'Alitibna des s6vices et mesures de contrainte : enlever le troupeau de chevres, 1'herbe pour les mulets,
le jardin; empecher nos domestiques de travailler,
refuser les transports et approvisionnements : eau,
bois, denr6es du march6, courrier. En reunion, ils
designerent- des mandataires, qui, chacun dans sa
parent6, veilleraient a l'execution des consignes.
Les Irob voulaient vider leur amertume et en cherchaient l'occasion. A la fin de mars 1930, M. Gruson
d6cida que la retraite des 6leves se ferait a Gouala et
non & Alitiena, ou il y avait quelques malades. Les
Irob le prennent mal; le 27 et le 31 mars, deux fois,
1'eglise est ferm6e et la clef subtilis6e. La second€
fois, M. De Wit, cure d'Alitiena, fait crocheter la
porte ext6rieure de la sacristie. Nous remarquons
derriere cette porte un simulacre de barricade; tristement, nous portons le Saint Sacrement a l'oratoire de
la Mission. Le dimanche suivant, la clef n'ayantjpas
encore &t6 rendue, 1'eglise resta ferm6e. 11 faut convenir que l'injure faite ; Dieu, aux pretres, A la communaute catholique 6tait grave. Or, la communaut6
catholique est responsable de la s6questration de la
clef; elle a ferm6 I'6glise pour se plaindre de son pretendu abandon. Les Irob n'ont pas pens6 a l'injure
faite & Dieu, a la deconsid6ration dont ils seraient
l'objet, au scandale donne par une population catholique.
ic M. le Supbrieur nous abandonne, dirent-ils; nos
pretres nous abandonnent. M. Gruson nous a promis
tel nombre d',lives, tel nombre de sceurs, de pr&tres,
Nous manquons de pretres; nous manquons d'l66ves
pour le chant des offices et des enterrements. Les
pretres ont commence A fermer I'eglise; nous achevons
de la fermer. S'il y avait des catholiques, une paroisse
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a Gouala, nous serious heureux que le superieur de la
Mission s'y installat. Nous ferions des mariages avec
cette nouvelle tribu catholique; mais combien sont-ils
de catholiques a Gouala! x
N.-B. - (Sur 6 catholiques de la Mission d'Abyssinie, la proportion donne plus de 5 aux Irob, un pen
morns de i a tons les autres catholiques pris ensemble.)
Je remarquai, dans ces r6unions, des visages irrites,
des yeux on ne pent plus charges de colire froide.
Nous nous attendjons a quelque mauvais coup; le cas
ech6ant, un petit domestique, qui n'itait pas de la
tribu Irob, nous aurait aides a tenir; nous pensions
aussi qu'une mesure violente ne durerait pas, surtout
au milieu d'une population qui n'a pas de chef depuis
plusieurs ann&es. Bref, nous 6tions resolus a rester.
Les notables etaient absents au moment du vol de
la clef; its soutinrent et approuvirent autant que
personne les r6clamations de la tribu; mais dans l'easemble ils reprouverent le vol de la clef. Ils ne
voulaient pas pousser les choses a l'extr&me, au point
de faire partir les pr&tres europ6ens. Hanta Hagos
nous aida particulierement a faire trainer les conversations, i ajourner la reponse de M. le Superieur.
Dans cette r6ponse que M. Atsbaha apporta et lut a
l'assemblee des Irob, M. Gruson faisait remarquer
entre autres choses : i"avant lui, aucun supirieur de
la Mission d'Abyssinie n'avait r6side habituellement a
Alitibna; 2° a son arriv6e, Alitiena possedait seulement

deux pr&tres indigenes, dont un invalide, tandis qu'aujourd'hui les Irob ont six pr&tres valides : quatre k
Alitiena, un cinquiime & Aiga, un sixieme a Aouo;
3' la mort avait &claircidouloureusement les rangs du
clergY; 4* les grands 6ltves sont, malgri leur petit
nombre, plus utiles pour le chant.
Les Irob avaient demandi des promesses : a Pro-
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mettez des pretres, des el6ves. n M. Gruson et
M. Atsbaha, son porte-parole, ne promirent rien.
L'6pid6mie nous contraignit a licencier pour quelques
semaines les blives d'Alitiena. Les esprits se caimerent.
Qui pourrait affirmer que I'affaire est liquidie? J'entends dire autour de moi que vraisemblablement nos
<hers Irob-Boknaito ne feront pas d'exc6s et se resigneront tant bien que mal. Dans cette douloureuse
affaire, la conduite de M. de Wit. cure d'Alitiena, a
-t6 mesur6e, prudente, particulibrement patiente.
Je vous prie d'agreer, Monsieur et Tres Honor6
Pere, mon tres obeissant et trbs filial respect en saint
Vincent.
Paul GIMALAC,
i. s. c. m.

Lettre de M. BRINGER, pritre de la Mission, . M. VERGES
Dessie, le 27 ao^t 193o.
CHER ET VENERE MONSIEUR LE VISITEUR,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Votre bonne lettre di 26 juiliet m'est arrive. hier:
grand merci pour les encouragements que vous m'y
prodiguez et les marques d'attention paternelle que
vous daignez nous y t6moigner.
La petite communaute de Dessi6 continue, depuis
trois mois, son petit train de vie. Le nombre des 61eves
va toujours augmentant. Nous en avons eu parfois.de
quarante-huit A cinquante. Ce beau chiffre serait
sirement depassi si les professeurs indigenes et
curop6ens 6taient en plus grand nombre et le local
mieux aminage. En attendant, nous devons remercier
le bon Dieu de la binediction qu'il donne a notre
entreprise.
Jusqu'd present, nous n'avons pu encore acquerir
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aucun lopin de terre. La Providence, nous l'esp6rons
fermement, nous viendra en aide. Le detjach Emerou
a permis & Abba Jossief Gh6bran d'acheter un terrain
de 30 metres carr6s. L'acquisition en sera faite, trbs
probablement, la semaine prochaine. Nous aurons de
la sorte, sinon un pied-a-terre, du moins un refuge et
un petit cimetibre. II nous tardait, en effet, d'avoir
surtout ce dernier, les catholiques itant sujets a la
mort, aussi bien que les musulmans et les schismatiques.
Si les circonstances le permettent, nous comptons
reprendre le chemin de la capitale vers la mi-octobre.
Nous pourrons ainsi assister, le 2 novembre, au couronnement de Sa Majest6 Hail6-S61assi6 I"', faire
notre retraite annuelle et feter, avec les confreres
d'Addis-Ab6ba et les Filles de la Charit6, le centenaire de 1'Apparition de la Vierge Immaculie. Au
d6but de decembre, nous reprendrons le chemin du
retour.
Depuis un mois, la sant6 de notre pretre indigene,
Abba Jossief Gh6bran, nous a fortement inqui6tes.
Atteint, pour la troisibme ou quatriime fois, d'une
pleur6sie, il a 6t6 oblige de se rendre i l'h6pital tenu
par les protestants cawentistes amiricains. Ceux-ci,
le m6decin tout sp6cialement, lui ont prodigu6 les
meilleurs soins. C'est un acte de justice et de reconnaissance h leur rendre. Aidez-nous surtout a remercier
le bon Dieu et la tres sainte Vierge de nous avoir
proteg6s et secourus en cette circonstance.
Pendant la saison des pluies, depuis fin juin jusqu'a
fin octobre, il est tres difficile de sortir. Les chemins
sont impraticables cu a pen pres. On parle toujours de
construire des voies carrossables. Au mois de juin
dernier, deux ingenieurs hollandais et deux ingenieurs
hongrois sont mxme venus h Dessii dans ce but. Ils
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sont charges par le Negus de faire le trace des voies
Assab-Dessii et Dessi6-Borou Mieda. Ce n'est qu'un
projet. On a 6galement permis aux Americains de
construire une route carrossable allant du lac Tsana
a Addis-Abeba et passant par Dessie. Ces derniers
ingenieurs ne sont pas encore arriv6s a la capitale.
Nous ne perdons pas espoir toutefois. Une fois mont6
sur le tr6ne imperial, le N6gus actuel aura heaucoup
plus de force et de libert6 pour faire executer ses
projets. Matheureusement, le pays est peu riche encore.
II est vrai qu'il n'a pas de dettes. Il lui sera difficile
toutefois de faire face aux difficult6s qui proviendront
de la construction, de l'entretien et de I'amelioration
des nouvelles voies. Pero speriano sempre.

Grice a l'habilet6 et a la douce fermete du detjach
Emerou, notre contree est tranquille. Les petites
revoltes ou brigandages sont severement rdprimes. 11
y a trois semaines environ, le postier venant d'AddisAbeba a 6t6 d6valis6 par les brigands d'Addi-Quourith
(pays du froid), localit6 situee A une demi-journke de
Dessi6. Ceux-ci, n'ayant pas trouv6 d'argent, ont tout
jet6 dans la riviere.
Lundi dernier, quarante habitants de cette region
out recu chacun, en plein marchb, devant deux ou
trois milliers de spectateurs, quarante coups de fouet.
Deux ou trois d'entre eux ont ite condamn6s, au surplus, a deux ans de retraite forc6e. Le detjach a promis
a celui ou a ceux qui les imiteraient de leur couper
les deux poignets et de faire pendre les plus coupables,
le jour du march6, done coram populo. Beaucoup, nous
I'esperons, ne s'amuseront plus k inquieter les pauvres
postiers.
Le frere Blandeau se porte bien, grace a Dieu. II
me prie de vous presenter ses respectueuses salutations -

de m&me Abba Jossief Gh6bran -

et de vous
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remercier pour les deux visites que vous avez daignt
faire aupris de ses deux scurs, Filles de la Chant6.
Veuillez me permettre, cher et ven&r6 Monsieur le
Visiteur, de vous chanter le meme refrain de reconnaissance, et croyez-moi toajours, en l'amour de J6sus
et de Marie Immaculie, votre trks humble et respectueux confrere,
BRINGER,
p. d. 1. M.
UN VOYAGE EN ABYSSINIE (suite)
9 dicembre. - En nous eveillant, nous apercevons
au loin les c6tes brt•l6es de la Somalie et l'on annonce
-i'arrv6e
a Djibouti pour neuf heures et demie. Deo
gralias! car vraiment la vie devient penible a bord i
cause de la chaleur
Je fais mes adieux N mes compagnons de route;
nous echangeons des souhaits et des promesses de
pri.res et je prepare les bagages pour la descente a
terre.
Une vingtaine de passagers doivent s'arrter &
Djibouti; parmi eux se trouvent le prince Sixte de
Bourbon et le comte de Bearn, qui ont fait, I'an passe,
la travers6e du Sahara, et qui vont, cette ann6e, visiter
1'Etitiopie.
Vers dix heures, le Sphinx jette I'ancre dans la
rade; l'itat du port ne lui permet pas d'avancer plus
loin. Aussit6t, toute une flottille de pirogues, de
barques et m&me de canots a vapeur, vient comme
i'assaut du paquebot.
Chaque embarcation est remplie d'indigenes Somalis, A la peau noire, luisante, aux cheveux ressemblant
a de la laine, n'ayant pour costume qu'un petit calecon
de bain, ou une sorte de serviette noune i la
ceinture.
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Pareils a des grenouilles effray6es qui se jettent a
l'eau, ils plongent les uns apres les autres, et nous.
donnent le spectacle, cent fois decrit, de ces nageurs
qui vont au fond de la mer, saisir la petite piece qu'on
lance du bateau. Ils sont vraiment habiles et curieux
a voir, dans ce melange grouillant de tktes, de bras et
de jambes, naviguant, sans se heurter, au milieu de
toutes ces barques qui vont et viennent.
Pour moi, je cherche a distinguer parmi les arrivants quelque visage connu, ou tout au moins quelque
costume, qui me fasse reconnaitre le confrere envoyt
a ma rencontre. Mon attente n'est pas longue et je
vois bient6t appara;tre une sorte de g6ant, d6passant
tout le monde de la tete, portant une belle barbe
blonde et vetu d'une ample soutane blanche. C'Atait le
bon M. Kieffer, venu d'Addis-Abeba pour me servir
d'ange Raphael durant la seconde partie du voyage.
Nious nous embrassons cordialement, et, au milieu du
tumulte et des cris des porteurs, nous descendons a
terre et nous allons demander l'hospitalitk au P. Marcellin, capucin de la province de Toulouse, a qui est
confi6c la paroisse de Djibouti.
L'accueil est simple et cordial, comme il convient
entre religieux et compatriotes. Nous en jouissons
pleinement pendant deux jours, car le train qui doit
nous emmener a Addis-Abeba ne partira que mercredi
prochain Ii d6cembre.

Ce d6lai nous permet de nous reposer un peu, de
remplir quelques formalites indispensables et de jeter
un coup d'oeil sur la ville.
II y a quelques ann6es, Djibouti n'itait qu'un petit
village d'indigenes sans aucune importance. M. de
Lagarde, un Francais intelligent et habile, comprnt le
parti qu'il en pouvait tirer pour 'mnfluence et le commerce de son pays. I1 s'y 6tablit, et, par son tact

parfait, riussit peu a peu a en faire une colonie francaise. Aujourd'hui, Djibouti est une ville importante,
en plein essor, et dont le d6veloppement s'accroit
chaque annie. Son port, admirablement place sur la
route de Madagascar et des Indes, est un point de
reliche oi s'arritent a peu pres tous les navires qui
entrent dans la mer Rouge ou qui en sortent. Un
chemin de fer franco-6thiopien met Djibouti en communication avec Addis-Abeba, et c'est par cette voie
que se fait tout le commerce avec 1'int6rieur.
Le climat y est reput6 l'un des plus chauds du
monde; de fait, nous en sommes en ce moment a la
saison d'hiver, et le thermomitre marque 30 degres
centigrades, a l'ombre et en plein courant d'air. Pendant l'tte, il atteint, toujours a 1'ombre, So, 53 et
meme 6o degr6s. II n'y a pourtant pas beaucoup de
paludisme, ni de maladies sp6ciales dangereuscs. Le
plus grand ennemi, c'est le soleil, auquel un Europien
ne doit jamais s'exposer tite nue, sous peine d'insolation et de mort souvent immediate.
La ville indighne n'est qu'une grande agglomeration de cases ou huttes de forme circulaire, faites de
branchages ou de murs de torchis et couvertes de
chaume. Elles sont petites, n'ont qu'une seule piece,
oi gens, b&tes et ustensiles divers s'entassent pelemele; la porte est l'unique ouverture, servant a la fois
de fenetre, de chemin6e et d'entree.
Dans la ville europ6enne, les maisons sont bities
dans le style mauresque, avec terrasse au lieu de
toit; on se croirait & Alger, a Tunis ou A Suez, avec la
note orientale plus accentube. On trouve quelques
automobiles, quelques voitures a chevaux, mais on en
voit beaucoup plus qui sont train6es par des chameaux
on m6me par des hommes, dont l'un tire par devant et
les autres poussent par derriere.
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La grosse majorit6 de la population est indigene;

a peine rencontre-t-on quelques rares blancs francais,
anglais, grecs et arm6niens. Le costume est des plus
primitifs; beaucoup, parmi les pauvres et les bommes
de peine, vont les jambes et le torse nus, avec, a la
ceinture, une sorte de voile, descendant jusqu'aux
genoux. Les plus riches portent un pantalon itroit,
une chemise flottante, et, par-dessus, une veste, ou
plus souvent, une sorte de manteau, appelk chamma,
form6 d'une ample piece de cotonnade rectangulaire,
croisee sur les 6paules, le tout d'6toffe tres l6gere et
de couleur blanche. Les femmes musulmanes ne sont
pas voilees elles portent une robe longue, descendant
jusqu'au talon, g6ndralement de couleur voyante.
Elles aussi se drapent avec la chamma.
Djibouti a une 6glise catholique assez belle et tres
bien tenue. Je m'y rendis a la fin du jour, pour remercier Dieu d'avoir beni cette premiere partie de mon
voyage. Les enfants de la Mission, une quinzaine environ, s'echelonnant de sept A quinze ans, y vinrent
aussi faire leur priere du soir. Je ne pus r6primer un
sursaut quand je les entendis crier littbralement, en
chantant leurs formules, comme on dit que le font
6galement les Chinois. Bien entendu, je ne compris
rien i ce qu'ils disaient; mais quelle ne fut pas ma
surprise lorsque, la priere termin6e, deux des plus
grands el6ves s'avancirent vers I'autel, et, comme les
prkchantres a Saint-Lazare, entonnerent, sans-hesiter,
le cantique du temps de I'Avent, qui a berc6 mon
enfance :
Venez,
Sauvez
Venez,
Venez,

divin Messie,
nos jours infortunds !
source de vie,
venez, venez!
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Tout le groupe reprenait le refrain a pleine voix.
Tous les couplets y passbrent jusqu'au dernier.
Les artistes a l'oreille delicate auraient pu trouver
que ce chant manquait un pen de nuances, que la note
n'etait pas toujours juste. Mais j'avoue que j'6tais un
peu 6mu devant le spectacle de ces petits noirs, hier
encore sauvages, chantant pieusement, en notre
langue, les m&mes cantiques que nous chantons en
France, pour'exprimer la meme foi chretienne.
zo dicembre. - Apres une nuit chaude encore, mais
incomparablement plus reposante que celles passees
sur le bateau, je vais a l'6glise c6lbrer la sainte
messe. Les enfants de la Mission y assistent; deux
d'entre eux me la servent aussi correctement que des
s6minaristes de France; la plupart communient, ainsi
que six religieuses franciscaines et deux ou trois
laiques. Le divin Maitre trouve des fideles,pour le
servir et l'aimer, sous toutes les latitudes et chez
tous les peuples.
It dicembre. - A quatre heures du matin, nous
sommes debout, M. Kieffer et moi; il faut dire la
sainte messe et faire nos preparatifs pour la derniere
6tape du voyage, dont le terme est Addis-Abbba.
Depuis quinze ans a peine, un chemin de fer relie
Djibouti a la capitale de l'Ithiopie. II met trois jours
pour franchir les 8oo kilometres qui s6parent ces
deux villes, car il ne marche pas la nuit. Mais quel
progres r6alise! Autrefois, il fallait un mois entier et
davantage pour faire ce voyage, et Dieu sait au prix
de quelles fatigues! II i'y avait pas de route carrossable, pas de voitures, presque pas de moyens de se
ravitailler en chemin. C'est A des de mulet ou de
chameau qu'on devait marcher, emportant ses provisions de route, a travers le desert, sous un soleil
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brliant, parmi des tribus inhospitali&res, en suivant
des pistes a peine reconnaissables et souvent coupses
par des torrents. C'ert dans ces conditions difficiles
qu'ont voyage nos premiers missionnaires qui sont
venus & Addis-Abeba: MM. Coulbeaux, Griuson et le
frere Le Priol, en 1897.
A six heures et demie, nous quittons Djibouti, v&tus
de la soutane blanche et coiff6s du casque colonial
pour nous prot6ger contre la chaleur, qui sera forte au
milieu du jour. Aucune description ne peut donner
l'id6e du pays aride et d6sold qu'on traverse durant
cette premiere journ6e. C'est le d6sert dans toute son
horreur, d'abord d6sert de pierres inormes, chaotiques, toutes noircies par un soleil implacable, puis
desert de montagnes pelees et brilles, sans la moindre
trace de v6egtation, enfin d6sert de sable blanc ou
gris comme au Sahara. Ce qui est plus triste encore,
c'est de voir, aux rares stations situ6es le long de la
voie ferr&e, le spectacle d'hommes et de femmes,
reduits a 'etat squelettique, presque nus sons leurs
sordides haillons, qui viennent mendier un morceau
de pain on une piece de monnaie. Les enfants sont
complktement nus jusqu'& dix ou douze ans, on ne
portent qu'un petit pagne a la ceinture. Eux aussi
sont d'une maigreur extreme, qui dessine tous les os
de leur corps. C'est, je crois, le dernier degre de la
misere auquel peut descendre une cr6ature humaine.
Cela se comprend du reste, car I'homme n'est pas
port6 au travail sous ces climats torrides; et que peut-il
trouver, pour son bien-etre, dans ces deserts, oi il n'y
a pas la moindre culture? Tel est le paysage que nous
aurons sous les yeux. pendant plus de 6oo kilometres,
presque jusqu'a la fin du voyage.
Les rares habitants de ces contr6essont des Somalis
-nusulmans; les indighnes Abyssins, chrktiens schis-
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matiques pour la plupart, n'apparaissent qu'un pen
plus loin, a 3oo kilometres environ de la cote. On les
reconnait, d'ailleurs, a leur air moins miserable et aux
armes dont ils font parade. Aux arrats du train, nous
les voyons qui nous observent, une longue lance a la
main et le fusil sur l'epaule. L'Abyssin est essentiellement guerrier; son orgueil est de porter les armes et
de montrer, a sa ceinture, une belle rangie de cartouches.
Vers douze heures, on s'arrate en plein desert et
I'on descend pour dejeuner. La Compagnie du chemin
de ferfranco-6thiopiena construit la voie ferree et fixe
son horaire, de maniere que les voyageurs puissent
prendre leur repas au milieu du jour, et s'arreter,
le soir, pour manger et passer la nuit. Elle a pr6vu
pour cela des buffets et des h6telleries, g6neralement
confis k des Grecs et oh l'on trouve une nourriture
et des chambres convenables.
Apres le repas nous repartons sous un soleil ardent,
a travers le desert morne, oii pourtant nous apercevons
de temps en temps des gazelles et quelques troupeaux
de chevres. On se demande de quoi ces animaux peuvent vivre.
Enfin nous voici &l'etape oh nous devons passer la
nuit : c'est Dirre-Daoua, premiere localite un peu
importante que nous rencontrons depuis Djibouti, a
310 kilometres de cette ville. Les Capucins francais
ont 1a un poste de mission. Is viennent nous chercher
a la gare, car nous les avions pr6venus, et ils nous
donnent la plus fraternelle hospitalit6. Ecce quam
bonum et quam jucundum habilare fratres in uxum !
12 dicembre. - Apres avoir c61br6 la saiinte messe,
nous partons, six heures et demie, avec le P. Pascal.
un veteran de la mission des Capucins en ces contr6es,
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Sa compagnie nous est particulierement agriable,
d'abord pour le charme de sa conversation trbs int6ressante et aussi pour les services qu'il nous rend
pour nos bagages. Tres connu, ayant des amis ou des
anciens bleves dans toutes les stations, il nous facilite
beaucoup le reste du voyage.
C'est toujours au milieu du desert que nous avanCons, a travers des plaines immenses, oi 1'on voit, Fg
et lA, quelques buissons, de maigres arbustes 6pineux,
et des touffes d'herbe dess6ch6e, rappelant l'alfa de
l'Alg6rie. Le P. Pascal, 6rudit et connaissant A fond
le pays, nous parle de sa faune, de sa flore, et des
moeurs de ses habitants.
La faune de la region est tres riche. II y avait
encore des lions, des pantheres, des leopards et des
elephants A Dirr6-Daoua, quand il y est arrive, il y a
trente ans. Ces animaux ont disparu aujourd'hui et se
sont refugi6s dans les montagnes de iFinterieur, surtout dans le sud. Au bord des lacs et le long du fleuve
Aouache, que nous traverserons ce soir, on trouve des
hippopotames, des crocodiles et des rhinoc&ros.
Les serpents abondent, m&me le terrible python;
beaucoup sont venimeux, surtout dans les regions
chandes de la c6te. Mais la Providence a mis A c6t6
d'eux un oiseau, grand comme la cigogne, qui les
d6truit sans piti6 et en fait sa nourriture. On I'appelle
pour cela serpentaire. Le P. Pascal nous en montre
quelques-uns an passage; ils sont noirs et vivent toujours par couples.
A peu pres toutes les b&tes sauvages, sauf le tigre
et l'ours, se rencontrent en Abyssinie, et quelquesunes en tel nombre qu'elles sont un vrai danger. Les
singes vont par troupes et ravagent les recoltes,
comme les sauterelles. Parmi eux, une vari6t6 de
petite taille, appelee a colobe
ou
u n gorieza ,, au

poil long et soyeux, de couleur blanche et noire, donne
des fourrures tres recherchees en Europe. Les riches
indigenes font, avec la queue de ces animaux, des
chasse-mouches de luxe.
Les hyenes, aidees des vautours et d'autres oiseaux
de proie, se chargent, fort heureusement d'ailleurs,
du service de.la voirie, inexistant dans toute l'Abyssinie. Ce sont des carnassiers qui divorent et font
disparaitre pendant la nuit toutes les immondices et
les b&tes mortes, jusque dans l'interieur des villes.
Les oiseaux sont plus nombreux qu'en Europe : on
les k voit tous, depuis 1'aigle jusqu'au colibri. Leurs
couleurs sont plus 6clatantes et plus variees. Nous en
apercevons, en effet, de toutes sortes et de toutes
tailles an cours du voyage. Le P. Pascal nous fait
rume admirer des nids innombrables, vraies merveilles de construction, suspendus a l'extr6mit 6 des
branches. Dans la region de I'Aouache, oi. la v6g&tation devient un peu fournie, nous rencontrons de
grandes troupes de pintades, vivant a I'Ftat sauvage
et nullement effrayses par le bruit de la locomotive.
Dans ces conditions, on comprend que l'Abyssinie
soit le paradis des chasseurs. Le gibier de poil et de
plume y surabonde. Le vicomte de Poncins, qui y est
venu chasser r6cemment, disait a M. Gruson:
u L'Ethiopie est comme une basse-cour : il suffit de
sortir avec son fusil; apres une demi-heure, on revient
avec quelque bonne prise. ) On y trouve, en effet, en
grand nombre les orix, les sangliers, les antilopes,
les gazelles, grandes et petites, les libvres, les digsdigs, sorte de chevreau sauvage, qui rappelle l'isard
des Pyrenees. Les faisans, les coqs de bruytre, les
perdreaux et autres pieces de gibier a plume y sont
extrmnement communs.
Les indigenes que nous croisons aux rares stations
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du train pr6sentent, ý nos yeux d'Europiens, des
particularit6s curieuses. Leur costume, quand il ne
se reduit pas a un simple pagne, est celui de Djibouti.
Beaucoup d'hommes ont la tete complitement
ras6e, d'autres portent les cheveux coupes a l'europeenne. Ces cheveux sont laineux et frisks comme la
toison d'un agneau. Malgre les ardeurs d'un soleil
de feu, hommes et femmes vont tte nue comme ils
vont nu-pieds, a part de rares exceptions chez les
chefs.
Au moins dans les r6gions que nous traversons, le
travail a peu pros exclusif auquel se livrent les
hommes est l'ilevage des troupeaux de chameaux, de
moutons a queue large et plate, de chevres blanches
a tete noire. Sur les hauts plateaux de l'interieur, ils
font aussi de l'agriculture et cuitivent le blW, 1'orge,
le millet, le sorgho. L'industrie est a pen pros nulle
et se reduit au tannage des peaux, a la fabrication de
tapis et de que!ques ouvrages de bourrellerie et de
sparterie. L'Ethiopie, dans son ensemble, est un pays
tres fertile, oh l'on peut obtenir deux recoltes par
an; mais tout est a faire au point de vue de l'agriculture et de l'induitrie rationnelles.
Les femmes ont les cheveux courts comme les
hommes. Le comble de 1'6l4gance est, pour elles, de
les graisser avec du benrre, ce qui les rend luisants.
Le beurre fond et coule au soleil, et, aprbs quelque
temps, d6gage une odeur que notre odorat, mais non
le leur, trouve insupportable. Elles portent aux bras
et aux pieds des bracelets plus on moins prkcieux
suivant leur condition. Autour du cou, elles ont des
colliers de perles grossieres, le plus souvent de conleur varine. A leurs oreilles et parfois a leur nez,
pendent de larges anneaux d'or ou d'argent.
Les meres portent leurs petits enfants derriere le

dos, dans une sorte de tablier ramen6 par devant et
nou6 sur la poitrine. Elles ont ainsi les deux mains
libres pour travailler. Le bebe, dont on ne voit guere
que la tete, s'accommode fort bien de cette position
et, quand la mere fait des mouvements brusques, il
s'agrippe de toute la force de ses petites mains pour
ne pas tomber.
C'est a peu pros de la meme maniere que les femmes
portent sur le dos la cruche de forme ronde avec
laquelle elles vont chercher I'eau, parfois a deux et
trois heures de distance. Aller a la corv6e d'eau,
piler le grain d'orge ou de millet dans un mortier, le
moudre entre deux pierres, cuire de rudimentaires
aliments, c'est, en somme, toute leur occupation. II
est presque inoui qu'une femme abyssine sache lire
et ecrire; c'est une esclave qu'on maintient dans
l'ignorance et la d6gradation, car le mari la rxpudie
sous le moindre pritexte.
Jusqu'a I'age de sept, huit et m6me dix ans, les
enfants ne sont generalement vytus que d'un rayon de
soleil sur leur peau noize. Is trouvent cependant,
eux aussi, le moyen d'avoir leur coquetterie et de
satisfaire leur vanite. C'est ainsi qu'ils portent souvent quelgue grossier collier de verroterie et I'inevitable sachet qui contient les amulettes. Mais c'est leur
t&te surtout qui fait l'objet des soins sp6ciaux qu'on
leur donne.

Chez quelques-uns, elle est rasee jusqu'i la racine
des cheveux, et apres qu'on lui a fait subir cette douloureuse operation, on l'entoure d'une sorte de lait

de chaux, qu'elle conserve jusqu'a ce que la sensation
de brilure soit calmie. D'autres n'ont qu'une touffe

de cheveux, qu'on leur laisse comme une aigrette,
soit au-dessus du front, soit au sommet de la tete.

Quelques-uns portent-l'une et I'autre de ces aigrettes.
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J'en ai vu un certain nombre dont les cheveux 6taient
completement rases, sauf une ligne droite, partant
du milieu du front et allant par le sommet de la tete
jusqu'au bas de la nuque. C'est le cas de dire : De
gustibus non disputatur!
Les fillettes sont soumises aux memes tortures pour
suivre les m6mes modes. Mais il existe, pour elles,
une maniere de se-coiffer plus 616gante. On leur laisse
les cheveux de la longueur de 20 a 30 centimetres
environ. On les partage en deux parties egales par le
milieu de la tete et on en fait de nombreuses tresses,
semblables a de petites cordelettes,qui retombent de
chaque c6te. Quand une bonne couche de beurre a
complete ces ornements et a rendu thte et cheveux
luisants comme une glace, la toilette est parfaite et
a Mademoiselle)) a atteintle supreme degri de l'elegance.

Quand nous nous arretons aux gares, tous ces
enfants, garcons et filles, viennent nous demander
l'aumo6e. Ils emploient pour cela divers moyens. Les
uns imitent le cri des animaux, en particulier celui
du dindon. D'autres chantent en cadence des airs
6tranges, qu'ils accompagnent de gestes qui ne
manquent pas de grace. On devine qu'ils sont intelligents; mais ils ne peuvent pas apprendre; les icoles
manquent partout, meme dans les villes. Au t6moignage de M. Gruson, missionnaire en Abyssinie depuis
plus de trente ans, il n'y a pas en ce pays cinq personnes sur cent qui sachent lire. Quel 6norme travail
reste I faire parmi ce peuple,fig dans sa routine s6culaire!
Tout en causant, le temps avait passe et, vers dixhuit heures, nous etions arrives a l'Aouache, derniere
etape avant Addis-Abiba. La, pas de mission catholique, pas de religieux d'aucun ordre pour nous donner
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l'hospitaliti. Nous descendons a l'h6tellerie de la
gare, que le P. Gruson a plaisamment surnommee
a H6tel de la Patience P, a cause des multiples ennuis
que nous y avons rencontr6s. II n'y a pas de chambres
pour tous les voyageurs et nous devons coucher trois
dans un petit r6duit. Nous prenons notre mal en

patience; ne sommes-nous pas en mission, an pays du
-vnarable Justin de Jacobis et du bienheureux Gh6br&Michael, qui ont souffert plus que nous?
13 dicembre. -

Pas de messe ce matin, faute

d'4glise! Nous partons a sept heures, guides par Ie
P. Pascal, qui nous continue ses bons offices.
Nous voyageons toujours dans le desert, mais nous
sommes dej giune certaine altitude, et la vegetation,
quoique maigre, est plus abondante. De nombreux
petits c6nes, de 2 metres de hauteur environ et d'une
circonf6rence a peu pres.gale, semblables aux tas de
foin que 1'on fait, le soir, en France, au temps de la
fenaison, attirent mon attention. Je les avais deja
remarqubs,la veille,dans les plaines de sable qui precedent I'Aouache et j'en avais &t4 intrigue.
Le P. Pascal et M. Kieffer m'expliquent que ces
c&nes sont l'ceuvre des termites, grosses fourmis particulibres aux pays chauds, dont elles sont l'un des
fliaux, car elles rongent le bois et le riduisent en
poussiere. Malheur aux maisons et aux constructions
en bois, si les termites soot & proximite! Apres
trois on quatre ans, elles tombent et s'ecroulent. C'est
pour 6viter ce grave inconvenient que la Compagnie
du chemin de fer franco-6thiopien n'a pose, pour
-construire sa voie, que des traverses m6talliques.
Les termites creusent de profondes galeries souterraines; ils en rejettent la terre A la surface et forment
ainsi les c6nes dont j'ai parle. Cette terre, imprbgn6e
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du suc visqueux qu'ils scretent, devient dure comme
du ciment et resiste aux pluies les plus violentes.
Apres trois heures de marche, le train s'engage dans
une region etrange que les indigenes appellent, parait-il, Sodome et Gomorrhe. C'est un terrain volcanique, oiu l'on volt encore, apres des siecles, les couches
tnormes de lave noire vomie par les crateres. Ces
couches s'itendent a perte de vue pendant de longs
kilometres, vagues incandescentes qui ont couru les
unes apres les autres et qui se sont arr&etes en se solidifiant, dans un d6sordre chaotique. Elles interrompent absolument toute vgeitation, et ce paysage
noir, tout convuls6, 6voque l'idie de 1'enfer et de
'infinie puissance de Dieu.
La plupart de ces volcans sont aujourd'hui 6teints;
l'un d'eux pourtant lance encore de legires fumerolles, que l'on apergoit, le matin, par temps clair.
Nous passons tout pros de lui et nous nous sentons
bien petits & c6t6 de cette masse 6norme.
Apres l'arr&t du midi, nous quittons enfin le d6sert
et nous entrons dans la r6gion des hauts plateaux. La
voie monte sensiblement, puisqu'i Addis-Abiba, oi
nous arriverons ce soir, nous serons a 2400 metres
d'altitude. Aussi le paysage change-t-il & vue d'oeil.
La vegetation devient touffue, les cultures apparaissent, des villages surgissent, et la vie humaine,
primitive sans doute dans ses manifestations, mais
intense, se montre I nous. Nous voyons enfn le vrai
visage de 1'Ithiopie, qu'il faut bien se garder de juger
d'apres I'affreux desert que nous venons de traverser.
Ce qui m'itonne le plus, c'est l'6tat de la campagne.
J'avais laiss les champs de France et d'Algerie
comme endormis dans Ie sommeil de l'hiver. Ici, la
moisson bat son plein. Des orges sont coupses et mises
en meules, attendant le d6piquage, qui se fait au pas
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lent des z6bus foulant les 6pis; d'autres vont 1'6tre
incessamment. D'autres enfin, semies plus tardivement,
le seront dans quelques semaines. Pour l'instant, elles
reposent agr6ablemer.i la vue en nous apparaissant
comaie un immense tapis d'6meraude. Les mais
viennent d'etre cueillis et les epis de sorgho sont
murs pour la recolte.
Le train monte toujours en courbes savantes et multipliees. La temp&rature fraichit, car le soleil baisse,
et, aprbs avoir souffert de la chaleur, voila que nous
sentons le besoin de nous couvrir. Dans le lointain,
dans un cirque immense de montagnes et un panorama
grandiose, on distingue Addis-Ab6ba. A cette distance, c'est moins une ville qu'une foret, car la capitale de 1'I~thiopie se cache sous les eucalyptus, comme
-Arcachon sous les pins. Mais, peu a peu, les d6tails
se precisent: les maisons sortent de 1'ombre et les
indigines se montrent au seuil de leur porte. A dixsept heures, nous entrons en gare.
Nos confreres sont li, au grand complet, pour nous
recevoir : M. Gruson, le chef v6nbr6 de notre mission d'Abyssinie, venu pour saluer la mission pontificale de Mgr Marchetti aupres du n6gus THferi;
M. Granier, superieur de la maison d'Addis-Ab6ba,
Abba Tesfa-Sl6assi6; le frere Paul; deux pretres indi-

genes. Nous nous embrassons avec effusion et nous
prenons le chemin de notre r6sidence, situee a une
heure environ. Avant d'y arriver, une surprise nous
attend. Les blanches cornettes des Filles de la Cha-

rite et leurs enfants, qui n'ont de blanc que les yeux,
les dents et la ( chamma , dont elles s'enveloppent,
apparaissent soudain et nous souhaitent la bienvenue.
On se salue fraternellement et l'on remet an lendemain les longues causeries sur le voyage, surla France

et la Communaute.
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14 dicembre. - Nous sommes B peine arriv6s que
dbjj il faut penser aux visites a faire; le temps sera
court et la besogne chargbe.
Des que nous sommes un peu repos6s, nous allons,
MM. Gruson, Granier et moi, presenter nos devoirs
aux diverses communautes de la ville et a son Exc.
M. de Reffye, ministre de France. Celui-ci nous
recoit avec beaucoup de cordialit6 et nous retient A
d6jeuner. C'est un catholique 6prouv6, d6voui aux
missions et qui fait honneur A son pays.
Plusieurs communaut6s religieuses sont installees &
Addis-Ab6ba. Les PP. Capucins francais de la province
de Toulouse sont charg6s de la paroisse catholique,
qui n'a encore qu'une bien modeste dglise, couverte de
chaume. Il est question d'en bitir prochainement une
autre, qui sera plus digne de Dieu et des 16gations
europeennes repr6sentees a la capitale.
Les PNres de la <Consolata n, de Turin, ont un bel
etablissement de procure pour leurs religieux qui se
rendent i leur mission du Kaffa, i l'interieur, ou qui
en reviennent. Is y ont annexe une 6cole florissante
et un dispensaire avec un medecin traitant. Mgr Barlassina dirige cet 6tabliasement avec un succes toujours grandissant.
Les Frires francais de Saint-Gabriel, dont la
maison-mbre est & Saint-Laurent-sur-Sevre, ont aussi
une ecole, que soutient (( 'Alliance francaise >. Ces
Freres sont 6galement 6tablis
.Harar et & Dirr&Daoua. Us dirigent, dans cette derniere ville, une
importante 6cole d'arts et m6tiers. Ces bons religieux
remplissent une ceuvre bien m6ritante au point de vue
catholique et national.
La r6sidence des Lazaristes a d'abord 6te 6tablie
comme procure pour traiter sur place, aupres du roi,
les interets de la mission. Le bon M. Sournac en a
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construit lui-meme la chapelle, tres convenable, et la
premiere maison d'habitation. A la procure, on a
ajoute, depuis, une 6cole, o l'on enseigne le franjais,
le gheez et I'amarigna.
Cette ecole a rCussi an dela de toute esperance.
Elle compte une bonne centaine d'61•ves, la plupart
externes, et, malgr6 son 6loignement du centre de la
ville, malgr le mauvais 6tat des chemins qui y conduisent, c'est la plus estim6e. J'ai recueilli a cet 6gard
plusieurs t6moignages significatifs, qui montrent le
bien que l'on y fait.
Les 6lives form6s dans les 6coles des missions

catholiques deviennent giniralement catholiques
eux-memes; grace a l'instruction qu'ils acqui&rent, ils
obtiennent d'excellentes places dans les diverses
administrations, oi ils rendent aux missionnaires, le
cas 6ch6ant, les plus signales services. L'un des
6lves de M. Granier a un emploi A la cour du roi
Tef6ri; c'est un ami dans la place.
La procure lazariste d'Addis-Abeba est sur le territoire de Mgr Jarosseau, vicaire apostolique de
Gallas. Mais elle a permis i nos confreres de s'6tablir
sur leur propre territoire, dans la province du Choa.
De nouveaux postes ont 6te cri6s r6cemment. M. Baetemann a longuement raconte, dans le Camoufti du
bon Dien, comment il a penetre a Mendida en igz5,

deguis6 en meunier. Aujourd'hui il y a, a Mendida,
un groupe de catholiques avec une eglise, une ecole
et deux pretres, dont l'un europeen.
La station de Dessie a 6t€ etablie en 1929, avec un
pretre indigene, qui a ouvert une ecole, groupant deja
trente elves. M. Bringer va s'y rendre incessamment,
ainsi que le frdre Blandeau, avec la mission de bitir
une 6glise. Dessie est la seconde ville de 1'empire;
son avenir s'annonce comme tres important, h cause de

-

175 -

sa situation au centre du pays et de la route deji
commenc6e, qui doit la relier a Assab, sur la mer

Rouge.
On demande des pretres catholiques en divers licux,
notamment i Aman et a Ankober, autres localites
consid&rables. II est done permis d'esplrer qu'avec la
libert6 que donne le roi TUferi, notre mission da sud
de l'Abyssinie ira en se diveloppant rapidement.
C'est meme la, a n'en pas douter, que sont les plus
grandes esp6rances pour 1'avenir.
Trois communaut6s de femmes sont installies a
Addis-Ab6ba. Les seurs italiennes de laa Consolata,,,
dZ Turin, ont ouvert une &cole et un dispensaire.
Leur maison sert aussi de procure pour leurs compagnes de l'intirieur.
Les Franciscaines de Calais tiennent I'h6pital de
" Minelik u et un pensionnat, oi elles recoivent des
eleives internes et externes, particulibrement les enfants
d'Europbens. J'ai eu l'occasion de saluer, a Djibouti,
ces sceurs Franciscaines de Calais et d'admirer l'oeuvre
de devouement horoique qu'elles y remplissent sous
un climat de feu.
Les Filles de la Chariti, arriv6es en 1927, ont
ouvert, elles aussi, un dispensaire, qui soigne une bonne
cinquantaine de malades par jour, et un internat pour
les files indigenes, qui peut recevoir cinquante
-enfants. Elles en ont actuellement quarante, dont
plusieurs ont recu le baptame et fait leur premiere
communion. Leur maison est admirablement situee,
en bon air, au milieu des eucalyptus g6ants, et tris
convenablement amenagee, grace au dtvouement de
M. Granier, de M. Kieffer et du frire Paul.
Malheureusement, les missions protestantes sont
aussi 6tablies a Addis Abeba et en divers lieux de
i'Abyssinie, A Dessii, A Gondar, a Harar, etc. II y en
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a trois, rien que dais la capitale abyssine, 1'une suedoise, une autre allemande, la troisieme amiricaine;
elles se livrent a une propagande dangereuse pour la
foi catholique.
Ces diverses visites aux communautes m'ont permis
de parcourir un pea la ville et de m'en faire une id6e.
Addis-Abiba, (c la nouvelle fleur n, capitale, d6sormais definitive, des rois d'Ethiopie, compte, dit-on,
cent mille habitants, diss6mines sur une superficie
plus grande, m'a-t-on assure, que celle de Paris. Elle
ne ressemble en rien a une ville d'Europe, ni mnme
aux villes d'Orient; il faut I'avoir vue pour s'en faire
une idee exacte, et les descriptions ne rendent pas la
realite. A proprement parler, ce n'est pas une ville,
mais une agglom6ration, sans aucun ordre, de petites
cases ou huttes, couvertes dechaume, tellesque je les
avais d6ja vues dans le voyage, et qui presentent un
aspect si miserable. On commence, il est vrai, a bitir
quelques maisons g 1'europ6enne, dans un alignement
r6gulier .et avec des 6tages, mais c'est et ce sera
longtemps encore l'exception.
Les rues ne sont pas empierrees, ou ne le sont qu'a
1'6tat rudimentaire: routes et chemins sont d'invraisemblables casse-cous, oh I'on ne s'engage qu'avec
frayeur et en se fiant a l'instinct de son mulet. Car,
ici, il faut aller a mulet, d'abord a cause des distances
et aussi a cause de la dignit6. 11 n'est pas admis qu'un
< chef ,, un < personnage,
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aille a pied. I1 est meme curieux de consid6rer les
groupes qui circulent. L'on voit, au milieu, un chef
se prl6assant fibrement sur son mulet, un chassemouche a la main; de chaque c6t6, une escorte.1'accompagne a pied, le fusil sur I'6paule. Plus l'escorte
est nombreuse, plus le chef est important.
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Les canalisations d'eau, 1'6clairage Mlectrique ou
au gaz sont encore

choses inconnues, sauf dans

qqueques palais ou maisons particulibres, oa les Europ6ens ont introduit ce luxe. Les indigenes vont
chercher l'eau au puits, comme R6becca et la Samaritaine; pour s'6clairer, ils allument un feu de bois.
Ainsi faisait-on au temps d'Abraham !
Ce qui fait la beaute d'Addis-Abeba, c'est sa for-t
d'eucalyptus, dans laquelle elle se cache et se drape
comme dans un splendide vetement. Cette foret est,
d'ailleurs, de creation ricente. C'est un Francais,
M. Mondon-Vidaillet, qui a importe ces arbres, autrefois inconnus en Ethiopie. Trouvant un climat et un
sol favorables, ils se sont multiplies de facon prodigieuse et couvrent aujourd'hui un grand nombre
d'hectares. Ils atteignentune hauteur de trente metres
et davantage, donnant a profusion du bois pour le
chauffage et les constructions, des branchages pour
les toitures et les cl6tures des cases, et r6pandant par
surcroit, dans tout le pays, des senteurs agr6ables
autant que bienfaisantes.
Le climat d'Addis-Abeba est sain; c'est un prin-

temps perp6tuel. Le thermomktre oscille entre 15,
20 et 22 degr6s dans I'int&rieur des maisons. Au
dehors et pendant la nuit, aux mois de d6cembre
et de janvier, ii descend parfois a zero, mais il
remonte, des le lever du soleil, pour atteindre 3o
degr6s et davantage au milieu du jour Ces brusques
changements de temp6rature sont a surveiller pour la
sant6. Les indigenes eux-m&mes contractent souvent
des pneumonies, la c grande toux ,, comme ils disent,
contre laquelle il n'y a d'autre remade, selon eux, que
de se laisser mourir.
Ii n'y a que deux saisons, la saison seche et la saison des pluies ; elles ont une dur6e 6gale, d'environ
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six mois chacune. La temperature est la meme pendant l'une et 1'autre; mais, pendant la saison des
pluies, il est difficile de sortir de chez soi et surtout
d'entreprendre de longs voyages. La violence des
eaux est telle qu'on est tremp6 en quelques instants.
Les chemins deviennent de vrais torrents, et il y
aurait danger a circuler seul. La pluie n'est pas continuelle, mais elle tombe chaque jour par violentes
averses. II pleut beaucoup moins dans le nord.
Parmi les visites que les convenances nous oblig&rent de faire, quelques-unes m&ritent d'etre sp6cialement mentionnees.
La premiere est celle que nous rendimes, MM. Grason, Granier, Abba Tesfa-Selassie et moi, le dimanche
I" decembre, au ministre des Affaires etrang&res du
roi T6feri, son Excellence le Bilaten-Ghikta H&rouy.
C' -st un homme de cinquante a soixante ans, tres
intelligent et au courant des choses d'Europe. II
aime les questions religieuses et historiques; luimnme a 6crit, en gheez, une histoire succincte de
1'Abyssinie, dont il nous a fait hommage.
II nous recut avec une parfaite courtoisie, Ala facon
orientale, ý la fois solennelle et simple. Il nous
t6moigna une particulibre bienveillance et promit sa
protection, au cas ou des difficult6s viendraient a surgir dans nos postes de mission.
En signe de singulibre estime, il nous invita a
dejeuner chez lui, au jour que nous choisirions nousmemes. Nous y allimes le samedi 21 d6cembre. Je vis,
en cette occasion, quelque chose du c6r6monial abyssin, un pen modifi6 par les usages europeens. Le ministre elait plac6e un bout de la table ; a l'autre extr6mit6 se tenait son fils, age de vingt-deux ans, avec la
charge de servir a boire aux convives. Entre les deux,
de chaque c6t4 de la table, les invites 6taient places
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dans 1'ordre de leur dignit6. Le personnel entier de
notre maison s'y trouvait, y compris le frere Paul et
le pretre indigene Abba Jossief-Gh6bran.
Le repas fut servi a l'europeenne, mais avec la note
abyssine, comme il convenait. A c6tt du pain blanc,
nous avions la galette molle de millet usit6e dans le
pays et pli6e en triangle,A la facon d'une cr&pe. Cette
galette n'a pas mauvais goit: elle sert aux indigenes
pour manger le ( berbeb6 n, qui est le plat national.
Ce t berbib n,est une sorte de sauce brune, composie
surtout de piment rouge, de ce piment qui met le feu
a la bouche et aux entrailles. J'en ai pris un pen par
politesse, mais la sueur m'en venait au visage, tandis
que son Excellence, a c6ti de moi, se r6galait. D6tail
a noter, qui peint bien l'hospitalit6 orientale: pendant que nous mangions, on faisait manger aussi nos
domestiques. Ainsi le veut 1'6tiquette abyssine.
Nous avions demandi une audience particuliereau
negus Teferi. Elle cut lieu le mardi soir, 17 dicembre,
i dix-sept heures. Nous avionts pour introducteurs et
interpretes un catholique, Ato Tesfai6, et notre confrere Abba Tesfa-S61assi6, que le roi honore d'une
particuliire estime.
Nous fames introduits dans une vaste et belle salle,
meubl6e A. 'europienne avec de riches fauteuils sculptes. Le roi se tenait assis sur son tr6ne, place sons
un baldaquin dor6 et orni de tentures de velours
rouge. A ses pieds 6tait 6tendue une splendide peau
de lion avec la tete encore entiere. 11 nous recut avec
une bienveillance qui fut remarqu6e, et, d6tail significatif, il fut le premier Ase lever pour nous tendre la
main, tant au commencement qu'I la fin de l'audience.
Je lui offris les f61icitations de M. le Superieur
general et des confreres de son royaume, europ6ens et
indigenes, A l'occasion de son avenement au tr6ne.
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Puis, je lui pr6sentai les trois volumes de l'histoire
d'Abyssinie, 6crite par M. Coulbeaux et r&cemment
publiee par M. Baeteman. Sa Majest6 daigna en
t6moigner sa vive satisfaction. L'audience se poursuivit pendant une longue demi-heure. M. Grusun
assura le roi du d6vouement des fidles et des pr&tres
catholiques, dont Abba Tesfa-Sl6assi est un exemple
qui fait honneur a sa patrie.
- Je connais le merite et les services d'Abba TesfaSl6assie, repondit le roi; mais c'est vous autres surtout que je tiens a remercier, parce que c'est vous qui
l'avez rendu capable de tels services.
- Majesti, continua M. Gruson, j'espere envoyer
prochainement deux missionnaires francais A Dessie,

oiu un pr6tre indigene, Abba Jossief-Ghebran, a deji
ouvert une 6cole. Abba Tesfa-S61assi6 aura ainsi plus
de temps pour travailler a la traduction du Code francais dont vous l'avez charg6.
- Cette nouvelle m'est tris agr6able. dit le n6gus.
Le ven6r6 sup6rieur du vicariat d'Abyssinie n'eut
garde d'oublier les Filles de la Charit6,ni les intir&ts
de sa mission. II demanda la protection royale pour
les seeurs, pour les 6coles, pour toutes les oeuvres
i
catholiques.
- Oui, oui, dit le roi, je vous aiderai.
En quittant le palais, nous nous sentions l'ame
joyeuse ; la reconnaissance d6bordait de nos ceurs.
( C'est la premiere fois depuis trente et un ans,declarait M. Gruson, que nous avons eu une audience si
favorable. C'est la premiere fois que je vois un chef
se lever pour saluer des Europ6ens. Il y a quelque
chose de chang6 en 1-thiopie ! L'6re des persecutions
a cessi ; c'est celle de la libert6 qui commence. Que
Dieu conserve le roi THf-ri et qu'il envoie des
ouvriers a notre chbre mission ! a
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Une autre visite inthressante fut celle du mercredi
18 d6cembre, que nous fimes au directeur des Affaires
int6rieures, le Bl1aten-Ghi6ta Oueld6-Mariam. Ce
personnage est catholique, ainsi, d'ailleurs, que le
maire d'Addis-Abeba et plusieurs autres notabilit6s
qui occupent des postes importants dans l'administration royale. II venait de perdre sa nice, morte a
Dirr6-Daoua. II etait de notre devoir d'aller lui pre-

senter nos condol6ances ou, comme disent les indigenes, d'aller c pleurer avec la famille ),.
On nous introduisit dans une assez grande piece,
autour de laquelle itaient assis par terre, a la mode
abyssine, une quinzaine de personnes, les hommes
d'un c6te, les femmes de 1'autre. En notre qualit6
d'Europ6ens, on nous offrit des chaises. Nous pr6sentimes nos condol6ances au maitre de la maison,
de l'unique maniere qui nous parut convenir, avec une
profonde inclination, un serrement de main et quelques bonnes paroles, parmi lesquelles on m'avait
recommand6 de glisser celle-ci, qui est comme sacramentelle : ( Dieu vous console ! , Puis, nous nous
assimes en silence.
D'autres personnes arrivaient pen a pen, qui suivaient un cir6monial bien different. Elles s'asseyaient
a terre et, avec de grands gestes des mains et de tout
le corps, commenqaient les lamentations d'usage :
Pourquoi nous as-tu quittis? - H61as! H61as I
Toi, la lumiere de nos yeux

-

H4las ! Helas I

Toi, la rose de notre jardfn ! - Helas I H6Cas I
Toi, la joie de notre cceur 1 - H-las I Helas I
Quelque chose te manquait-il? - Hilas I Hilas I
Manquais-tu de pain?
Manquais-tu d'hydromel?

- HOlas! Hilas!
- Helas Hl6as I

Manquais-tu de chamma ?

- Hl6as I Hdlija

-

La m6lop6e se poursuivait sur ce theme,qui se pr&te
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a de faciles d&veloppements. Un homme, sans doute
plus cultivi, disait la phrase servant de couplet et le
reste de l'assistance reprenait comme un refrain:
H1las i Hilas !
II parait que ces lamentations funmbres revktent
une trbs grande solenniti quand il s'agit de la mort
d'un chef important ou d'un tris proche parent. Elles
durent alors un mois entier, pendant lequel tous les
parents, amis, serviteurs et connaissances du d6funt
viennent chanter ses louanges et pleurer son depart.
La melop6e se fait en phrases rimbes qui disent ses
exploits, le nombre d'hommes qu'il a tubs, les victoires qu'il a remporties, les vertus qu'il a pratiquees.
Les femmes, en signe de denil, se labourent le visage
jusqu'au sang et s'arrachent littiralement les cheveux
en poussant de grands cris. Mceurs 6tranges, qai
nous aident a comprendre ce que racontent le livre de
Job et I'Avangile lui-m6me A propos de la r6surrection de Lazare et de a fille de Jaire.
Si nous fimes un assez grand nombre de visites,
nous en regimes aussi qnelques-unes; je mentionnerai
les deux suivantes.
Le jeudi 19 decembre, le fils du Dedjaz SCbat vint
dejeuner chez nous. C'est un jeune homme de vingtcinq ans, i la figure avenante et distingu&e; son
pare a &t6 prifet de 1'Agami6 ; il I'a 6et lui-mrme,
malgr6 sa jeunesse, et le redeviendra sans doute, car
sa famille est puissante dans le pays. II arriva k
l'heure dite avec une escbrte de dix hommes, arm6s
de fusils. Avec beaucoup d'aisance, il prit part a la
conversation et fit honneur a notre menu europeen.
II s'interessa particulibrement aux questions d'aviation et resta emerveill6 quand on lui montra, sur une
carte d'Afrique, la place qu'occupent son pays,
l'Algerie et 1'empire colonial de la France.
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Apris le repas, le frbre Paul le photographia en
plusieurs poses, d'abord avec nous, puis seul. II partit
enchante; notre Mission possede en lui un ami sincere.
Le lendemain, vendredi 20 d6cembre, fete du
Patronage de saint Vincent de Paul, ce fnt le prince
Sixte de Bourbon-Parme qui vint visiter notre maison,
en compagnie da comte de BWarn. II se trouvait &
Addis-Abeba pour rendre officiellement la visite que
le n6gus T6feri avait faite, en 1926, a sa belle-sceur
la grande-duchesse Charlotte de Luxembourg.
Ce prince Sixte de Bourbon cut son heure de cl6brit6 pendant la guerre mondiale, quand ii s'entremit
aupres de M. Ribot, alors president du Conseil en
France, pour proposer une paix sipare avec l'Autriche. C'est lui aussi qui fit partie, en 1928, d'une
mission scientifique frarnaise qui traversa le Sahara
en automobile.
Je l'avais d6ji rencontre et salu6 sur le Sphinx, &
l'occasion de la messe du dimanche, a laquelle il
assistait pieusement avec le comte de Bearn. Ce fut
done une agriable surprise que de nous retrouver. Le
prince fut parfait de bonne grace et de simplicitY. II
voulut visiter la maison jusque dans ses moindres
d6tails, s'int6ressant a tout et ne tarissant pas d'6loges
sur les services que rendent a la France les Missions
catholiques.
De notre residence, ii alia voir celle des Filles de
la Charit6, situee a peu de distance. II eut, pour les
sceurs, des mots pleins de delicatesse et d'estime,
exaltant Jeurs oeuvres de d6vouement, qui les font
aimer dans le monde entier. Passant a la cuisine, il
voulut goiter A la galette des enfants, ainsi qu'au
t berbbre ) qu'on Atait en train de cuire. Le prince
Sixte de Bourbon et le comte de B6arn nous laisse-
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rent sous le charme de leur amabilit6 et de leur profond amour de la France.
22 dicembre. -

Avec ces diverses occupations et la

mission que j'6tais venu remplir, le temps avait pass6
rapidement. J'aurais 6t6 content de voir Mendida et
surtout Dessie, mais il fallut songer A repartir sans
retard, afin de profiter du bateau postal italien qui
touchait a Djibouti le 27 d6cembre et se rendait a
Massaouah. Si je manquais ce bateau, j'6tais bloqu6
pour un mois. Nous partimes done, M. Gruson et moi,
le dimanche 22 decembre, A neuf heures, pour nous
rendre a Djibouti et, de 1l, A Massaouah et an Tigr6.
Nous avions pour compagnon de route un 6leve de
M. Granier, qui venait au grand seminaire d'Alitiena
achever ses 6tudes en vue du sacerdoce.,
Pourquoi ce grand d6tour ? pensera-t-on peut-etre
en voyant sur la carte qu'Addis-Ab6ba est au sud et
le Tigr6 au nord. N'ett-il pas &t6 plus simple et plus
court de remonter par l'interieur? La reflexion serait
juste en Europe, ou les moyens de communication
abondent; elle ne 1'est pas pour 1'Abyssinie, oi il n'y
a pas de routes carrossables ni de chemin de fer
autre que celui qui relie Djibouti a Addis-Abeba. Le
voyage par l'int&rieur ne peut se faire qu'a dos de
mulet, par des chemins difficiles et peu sirs, ou I'on
rencontre encore des tribus hostiles, qui d6valisent
les voyageurs et meme les assassinent. De plus, il
dure un bon mois en caravane, seule maniere pradente de l'entreprendre.
Force nous fut done de refaire en sens inverse le
long et p6nible voyage de trois jours, A travers le
desert, que j'avais d6ji fait une premiere fois avec
M. Kieffer et le P. Pascal. Le mardi soir, 24 d6cembre, veille de Noel, nous 6tions A Djibouti.
(A suivre.)

P. VERGES.

AMERIQUE
COLOMBIE

Lettre de Mgr LARQUERE a M. le SUPERIEUR GENERAL
Belalcazar, Io juillet 1930.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,
Votre binediction, s'il vous plait !
En d6cembre de 1'ann6e 1926, nous efimes I'honneur
de poss6der, pendant huit jours, I'Illustrissime et
R6v&rendissime Mgr Xavier Mufioz, archeveque de
Guat6mala, nomm6 par le Saint-Siege visiteur officiel
des Missions de Colombit. La mort ayant surpris
l'illustre pr6lat quelques jours apres sa sortie de
Tierradentro, il ne put mettre la derniere main an
rapport qu'il devait envoyer A Rome ; ce fut pour les
Missions d6ja visitees un grave inconvenient.
ttant a BogotA, en juillet 1929, i l'occasion de la
ben6diction de la chapelle de la Maison centrale, je
profitai de la pr6sence de Son Exc. le nonce apostolique, Mgr Paolo Giobbe, pour l'inviter A venir
connaitre notre Mission de Tierradentro. L'illustre
pr6lat accepta volontiers mon invitation, mais il
fallait attendre une occasion favorable pour organiser
ce voyage, qui lui demanderait au moins quinze
jours. Mgr Potier fit la meme invitation, et la visite
de Chita put avoir lieu dans la seconde moiti6 du
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mois de mars dernier, et j'ai su de bonne source que
Son Excellence est revenue agr6ablement impressionn6e de cette tourn6e a Chita et a La Salina.
Appele A Bogota en mai dernier, pour assister A la
conference 6piscopale, je profitai de ma visite A Son
Excellence le nonce apostolique pour lui renouveler
mon invitation de juillet 1929. II fut convenu que le
voyage aurait lieu au commencement de juin, mais, en
examinant de plus prbs son carnet d'obligations
diplomatiques, le nonce s'aperqut qu'il devait, le 6,
presider la fete d'Angleterre, et le depart dut 6tre
reporte au lundi 9 juin. Sur cette base, je dus organiser l'itineraire : depart de Bogota, le 9, retour le 25.
Dans ce cadre, il fallait faire rentier la visite a
Tierradentro et a Garzon; d'accord avec Mgr Lopez,
nous fimes les parts a peu pres 6gales. Grice A la
bonne volont6 de tous, l'itineraire s'est accompli a la
lettre. Son Excellence, avec une patience et une amabilit6 exquises, s'est pret6e a toutes les exigences du
programme. Elle aurait pour compagnons de voyage

Mgr Lunardi, auditeur de la nonciature; Mgr Andris
Restrepo Saenz, vicaire gienral de Bogoti; et votre
serviteur, nomm6 officiellement chef de l'exp6dition.
A Bogota, il fallait preparer et emballer les elements
necessaires au voyage A cheval, selles, manteaux de
caoutchouc, etc., preparatifs rendus faciles grice au
devouement de notre excellent procureur provincial
M. Francois Pehau. Tous calculs faits, nous aurions
cinquante-deux heures a cheval.
Le 8 au soir, tout itait pret ; grAce A la bienveillance du ministre des Travaux publics et des gerants
des divers chemins de fer, nous pouvions compter sur
un compartiment special jusqu'a iirardot, et de
Girardot A Villavieja, point terminus du chemin de
fer. A Huila-Caqueta, un auto-ferro etait mis Ala dis-
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position de Son Excellence pour l'aller et pour le
retour.
Pour s'absenter un temps si long, Son Excellence
devait avertir le cardinal-secr6taire d'Etat pour avoir
son consentement au moins tacite; un cible fut, a cet
effet, envoye h Rome, il resta sans r6ponse, et en vertu
du principe a qui ne dit rien consent n, le depart resta
fix6 au lundi matin. Le samedi, 6tant all A la nonciature pour savoir le dernier mot, Son Excellence me
dit en riant: t De Rome, rien, mais quelle deconfi-

ture si, d'ici demain matin,je regois l'ordre de laisser
ici mon secr6taire, pendant mon absence I Mgr Lunardi ne fut pas de cet avis, car, mis en app6tit par
le voyage & Chita, il ne voulait pour rien manquer
celui de Tierradentro. ( En tout cas, ajouta le nonce:
Pere
N
Larquere, vous prenez toute la responsabilit6.
- Oui, Excellence, je prends toute Ia responsabilite, d'autant plus que ce voyage est une consequence
de vos fonctions; vous &tes notre superieur imm6diat; done, avec - comment dirai-je ? - obligation
de visite. n
Nous sommes au 9 juin. De boqne heure, je me rendis
a la gare pour presider a l'embarquement des bagages;
beaucoup de monde sur les quais, et aussi pas mal de
curieux, et voici pourquoi. Au sujet de ce voyage du
nonce, les journaux avaient donn6 libre cours a leur
fantaisie, toujours en qu&te de nouvelles a sensation.
Or, plusieurs avaient affirm6, et cela avec preuves a
I'appui, 4 que le nonce allait organiser deux nouveaux dioceses, et qu'avec le d6membremenLt de celui
de Garzon, ii allait donner la moiti6 aux Capucins du
Caqueta et I'autre moitie aux Lazaristes de Tierradentro , ni plus ni moins. II va sans dire que ces journaux, plus ou moins teinths de rouge, profitaient de
l'occasion pour signaler les ambitions des mission-
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naires strangers. Son Excellence me montra les
journaux qui avaient lance cette grande nouvelle. Je
lui dis : a Ne vous ktonnez pas si, a votre retour, ces
memes journaux publient que vous avez mis dans votre
poche le nevado del Huila, haut de 5 700 metres. n
Comme tout est possible en ce monde, la nouvelle de
la creation de deux nouveaux dioceses avait fait son
chemin ; et meme plusieurs cur6s, m'affirme-t-on,
avaient avale le canard, a tel point que le brave e6vque
de Garzon se vit dans l'obligation de dementir officiellement I'affirmation des journaux.
On dit bien que les journaux susdits avaient en
cela une arriere-pens6e, celle de contrecarrer les
grandes manifestations qui se pr6paraient pour recevoir le representant du Saint-Pere, en indisposant les
populations par cette menace de demembrement au
profit des etrangers. La farce n'a pas reussi.
A deux heures du soir, nous 6tions a Girardot.Nous
laissons le wagon pour prendre place dans l'autoferro, v6hicule plus commode et qui laisse aux voyageurs toute libert6 pour jouir des paysages. A la
sortie de Girardot, nous traversons le fleuve Magdalena sur un magnifique pont en fer, inaugur, en
decembre dernier. Les entendus dans la matiere
disent que c'est une oeuvre d'art; avec ses structures
d'entr6e et de sortie, il mesure 400 metres de long.
A peine le pont passe, nous sommes en pleine campagne; 1'auto-ferro roule a toute vitesse; le deplacement d'air qu'il produit nous empeche de sentir la
chaleur, qui est cependant tres forte. A quatre heures
exactement, nous arrivons au Guamo. Toute la population est sur pied pour recevoir les illustres voyageurs; le cure, an Allemand, brave et saint homme,
qui a le talent de transformer, spirituellement et
materiellement, les paroisses qui lui sont confiles, se

pr6sente, entour6 du maire et du conseil municipal,
pour nous souhaiter la bienvenue. Le cortege se forme
imm6diatement, musique en tete, et nous nous engageons dans la magniique avenue de palmiers qui
conduit au presbytere. Sur le seuil de la porte de la
maison, une fillette, au nom de la population, salue
Son Excellence et ses compagnons de voyage, et
ensuite commence la ceremonie du baisement de
l'anneau. Tout ce monde se precipite ; c'est une bousculade silencieuse, mais quel esprit de foi chez ces
braves gens ! Le nonce se prkte en souriant A cette
c&rimonie, pinible a cause de la chaleur; le thermometre marque 29 degr6s a l'ombre. Au bout d'une
heure, je crus de mon devoir de faire &cartertout ce
monde et d'enlever le nonce, presque de force, pour
I'enfermer dans la chambre qui lui 6tait destin&e. Son
Excellence m'a rendu le temoighage que j'avais bien
rempli ma mission de protecteur et d'excitateur. Chaque jour, a quatre heures, j'allais frapper a sa porte
pour le riveiller; il devait dire la sainte messe a cinq
heures et demie, afin de pouvoir partir a six heures et
demie. Le lendemain, des quatre heures, l'6glise, une
belle et immense cathbdrale de trois nefs, 6tait bondie
de monde, bonne occasion pour tous ces braves gens
d'entendre plusieurs messes; il y en eut sept ce jourl3. Si mes compagnons et moi avions voulu entendre
les confessions, nous aurions passe toute la nuit au
confessionnal, mais il fallait compter avec les fatigues
du voyage. Le d6part ne put avoir lieu qu'I huit
heures, car il fallait laisser la voie libre au train de
voyageurs qui remontait vers Bogota. Au signal donn6
par les conducteurs, nous prenons place dans 1'autoferro et nous nous engageons dans les plaines
immenses du Tolima, .dserts arides, brills par le
soleil ; nous faisons une halte de cinq minutes & Nata-
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gaima pour nous assurer que la voie est libre, et, i
onze heures, nous sommes a Villavieja, point terminus
du chemin de fer Huila-Caqueta. UL nous attendent
les Commissions de pretres et de laiques venus de
Neiva pour recevoir Son Excellence. Parmi les laiques: le secr6taire g6ndral, reprisentant le gouverneur
absent; le secr6taire gendral de l'Instruction publique
et le senateur Don Ignacio Andrade. Arriv6s au presbytere, nous trouvons le dejeuner servi et des mieux
soigns ; une Commission de dames 6tait venue de
Neiva sp6cialement a cet effet. A deux heures, nous
prenons place dans les automobiles qui doivent nous
conduire a la capitale du d6partement; ce sera i'affaire
de deux heures. En route, nous rencontrons Mgr Lopez,
et, un peu plus loin, une Commission de dames charg6es de souhaiter la bienvenue au nom de la soci6t6
de Neiva. A quatre hlures et demie, nous sommes au
pont de la c Ceiba n, a un kilomitre du centre de la
ville. On s'arrete pour baisser les capotes des automobiles, et pendant ce temps-la, les officiers du rigiment de cavalerie se rangent, sabre au clair, autour
de l'automobile de Son Excellence, pour former son
escorte d'honneur. Du pont jusqu'a la place, I'avenue
est noire de monde, la foule acclame le representant
du Saint-Pere, les automobiles doivent aller tres lentement pour 6 viter d'6craser les femmes et les enfants.
Toutes les ecoles et les pensionnats out ameni leurs
6lives, qui arborent des oriflammes aax armes pontlficales et nationales; les portes et les croisbes regorgent de curieux, qui jettent des fleurs sur le passage
des automobiles. I1 a fallu plus d'une demi-heure
pour atteindre l'angle de l'6glise. La se dresse une
tribune, du haut de laquelle le vicaire forain salue
Son Excellence, au nom du clerg6 et du peuple de
Neiva. Le nonce remercie en quelques mots et donne
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la b6nidiction a cette immense multitude, tomb-e k
genoux, et rentre an presbytere pour recevoir le
conseil municipal, qui met entre ses mains I'acte de
l'honorable assemblbe qui donne a Son Excellence et
a ses compagnons de voyage le titre d' h6tes d'honneur ).

Le soir, apres le diner, 1'etat-major du rigiment
vient offrir ses hommages, pendant que la fanfare
donne une s6renade des mieux r6ussies. Avec une
delicatesse digne de a grandes caballeros ,,les officiers mettent a Ia disposition du nonce I'automobile
qui, le lendemain, doit le conduire jusqu'a Puerto
Seco. Comme an Guamo, la foule, avide de baiser
l'anneau, afflue en rangs presses. A neuf heures, reprenant ma consigne, j'invite Son Excellence A regagner
ses appartements pour prendre un repos bien necessaire.
Le I , a sept heures, I'automobile est a la porte du
presbytere. Nous montons sans perte de temps, car il
nous faudra rouler, pendant quatre heures, sur des
chemins que d'aucuns pr6tendent carrossables et qui
sont l'image fidele des pistes saharienncs. On se
ferait illusion si, de temps en temps, l'auto n'avait a
traverser des cours d'eau assez profonds, aq risque de
voir 6teindre son moteur. En route, nous aurons a
faire trois haltes, heureusement assez courtes, la premiere & San Mateo, oh la population construit une
magnifique eglise a trois nefs; l aussi, ilfaut couper
court aux manifestations, et nous contenter d'un
arr&t & Campoalegre et a Lobo. Deux hcures encore
d'automobile et la chaleur monte a 33 ou 35 degr6s;

la soiree, jusqu'A Carnicerias, s'annonce un pen dure.
A onze heures et demie, apres l'incident d'un pneu
d6gonfle, nous arrivons a t Puerto Seco ),oiz nous
attendent les chevaux qui doivent nous conduire a
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Carnicerias. Dans une petite auberge le dejeuner a
itd prepar ; tout le monde y fait honneur, au grand
contentement des braves gens qui ont fait tout leur
possible pour soigner leurs h6tes de passage.
A une heure, nous sommes deja en selle, les chevaux prennent une bonne allure d&s la sortie, malgri
la chaleur suffocante a certains endroits. Nous suivons, pendant une heure, la rive du fleuve Magdalena,
que bient6t nous aurons A traverser; mais, par mesure
de pr6caution, nous mettons pied a terre quand nous
arrivons au pont del Paso Colegio. Ce pont suspendu
mesure 122 metres de long et a peine 2 metres de
large; son tablier forme un hamac, qui se balance
de droite a gauche et oblige les chevaux & faire des
prodiges d'iquiiibre, exercice peu rassurant pour les
cavaliers.
A quatre heures, nous rencontrons une trentaine de
cavaliers, venus en cclaireurs de Carnicerias; ils nous
abordent et lancent quelques fusees, qui secouent
passablement les nerfs de nos montures; premier
avis pour bien assurer ses 6triers. Les cavaliers
augmentent en nombre a mesure que nous avancons,
et quand nous d6bouchons dans l'immense plaine de
Carnicerias, ils sont an moins trois cents; dans le
cortege, j'apercois une douzainede dames qui manient
leurs chevaux avec une maitrise peu ordinaire; il faut
dire que les amazones Tolimenses ont d6ji leur r6p.utation faite. A un signal de Mgr-Lunardi, le groupe se
d6veloppe en 6ventail pour permettre de prendre une
photographie, et la marche recommence, un peu pr6cipitee; peu a peu les chevaux s'ichauffent et bient6t,
durant 5 kilometres, c'est une charge a fond, au milieu
d'un nuage de poussiere. Son Excellence manie admirablement le magnifique cheval que Mgr Lopez a mis
a sa disposition; mais quand nous arrivons au pres-
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bytire de Carnicerias, I'animal ne veut pas attendre
le discours de bienvenue; il se cabre violemment, et,
par mesure de prudence, le nonce 6coute pied

a terre

le salut que lui adresse le maitre d'6cole. II est six
heures. En quatre heures et demie nous avons fait le
chemin qui, en temps ordinaire, demande au moins
six heures et demie. La nuit venue, Son Excellence
assiste au salut du Saint Sacrement et donne la bin&diction apostolique. De retour.au presbytere, il fait
baiser son anneau a la foule, qui a envahi tous les
corridors; mais, Aneuf heures, j'invite tout le monde
se retirer, et cela non sans difficult6.
Nous sommes au 12 juin, a sept heures. Nous disons
adieu a la sympathique population de Carnicerias.
Encore cinq minutes de plaine, et I'ascension commence vers Nitaga. La mont6e va durer au moins
deux heures. Nous sommes a un des contreforts de la
Cordillere Centrale. Lorsque, a neuf heures, s'acheve
la montee, nous rencontrons notre confrere M. Jos6
Maria Guerrero, snp6rieur de la Mission de Ndtaga,
entour6 de ses fideles Nataguefios, qui ont mis pied
a terre ; il salue Son Excellence au nom. de la population, et, lorsque tout ce monde a re<u la b6endiction,
la colonne reprend sa marche au milieu des vivats.
Arriv6 devant la maison de nos sceurs, le cortege
s'arrete, les enfants des &coles entonnent un chant
fort bien men6, et une el6ve du pensionnat souhaite la
bienvenue au nonce et A ses compagnons. Son Excellence reinercie et donne la ben6diction. Pendant que
la foule se retire, nous entrons a la maison des missionnaires, qui, pour la, circonstance, avait pris ses
beaux habits de f&te. Nous sommes chez nous, et nous
allons profiter du bon climat de Nataga pour nous
reposer jusqu'A samedi. De Nitaga A Belalcazar, il
faut compter avec huit heures et demie de voyage ;
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plus de plaines, des descentes succedant aux mont6es et des montles succ6dant aux descentes, et cela.
durant toute la journee.
Son Excellence profite de son repos pour visiter en
detail les ceuvres des missionnaires et des sceurs; elle
veut bien aller a l'infirmerie donner sa b6nediction a
deux sceurs malades, et leur laisse, comme souvenir,
une magnifique m6daille du Jubil de notre SaintPere le Pape Pie XI. Depuis Bogoti, nous avons eu
un temps magnifique; mais voici que, vendredi, vers
huit heures du soir, la pluie commence a tomber et
continue jusqu'a cinq heures du matin. Son Excellence c6libre la sainte messe dans la chapelle des
sceurs et, pendant son dejeuner, reooit leurs voeux et
leurs hommages. Malgr6 la pluie qui a recommence,
il faut faire seller nos chevaux; nous n'avons pas de
temps

a perdre si nous voulons arriver a Belalcazar

avant la nuit. Nous endossons nos manteaux de
caoutchouc, et en avant pour Tierradentro En
moms d'une heure, nous descendons de i 5oo a 95o
m&tres, et, au bout de la descente, nous rencontrons
le a Rio Negro de Nervaez v, qui forme la limite de
la prefecture. Rangies devant le pont que nous allons
traverser, les autornts del 4 Araujo a nous attendent,
les enfants de 1'6cole entonnent un chant bien ex6cute,
le nonce donne sa ben6diction, et nous remontons
vers le ( Colorado a, situ6 a i 63o metres d'altitudeNous arrivons au bo:t de la c6te a neuf heures, et
la nous avons I'agrbable surprise de rencontrer M. le
visiteur en compagnie de M. Tramecourt. Pendant
que !e nonce visitera Tierradentro, M. Pron visitera
la maison de Nataga, et, dans une dizaine de jours,
nous nous rencontrerons a Neiva. Avec ie chant et les
comp!iments des enfants de I'ecole, nous savourons
une tasse de cafe au lait bien chauj, et nous repre-
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nons le chemin de « Potrerllos s, ou nous arrivons a
onze heures et demie. Tous les habitants du village
sont sur pied et manifestent leurjoie en lanaant force
fusees et p6tards, accompagnement oblig6 de toutes
les fetes. Nous d6jeunons un pean la hate et remontons en selle. La pluie a cess6 vers huit heures et
demie, et les voyageurs peuvent, tout .4 leur aise,
admirer les magnifiques paysages qui se diroulent sous
leurs yeux. Au bas de la c6te du i, Granadillo n, nous
rencontrons les autorites et l'ecole de t Ricaurte ,
et, un pea plus loin, celles de <,Santa Rosa ),. Une
jeune Indienne, mont6e sur an enorme rocher. salue
Son Excellence avec un aplomb qui fait I'admiration
de tous. Le nonce sourit devant cette manifestation,
et donne sa benediction avec... un jour de conge aux
enfants. Mais ceux-ci n'acceptent pas son t adieu , ;
ils ont obtenu de leur maitresse la permission de nous
accompagner jusqu'a Cohetando ; ils tiennent tete a.
nos chevaux qui, cependant, marchent d'un pas
rapide ; quels jarrets, et surtout quels poumons pour
resister A une course pareille !
Nous voici a Cohetando: le gouverneur, qui repr6sente les Indiens, salue Son Excellence, et ensuite je
lui pr6sente le maire et les.conseillers municipaux de
Belalcazar, qui sont venus pour I'escorter jusqu'A la
capitale du district. La colonne des cavaliers se remet
en marche; le long du fleuve Paez, il faut marcher i
la file indienne, car le chemin est assez 6troit; et gare
aux faux pas! les falaises ont quelquefois plus de
6o metres de haut. A cinq heures, nous sommes au
pied de Belalcizar. La-haut, une foule bigarree attend
avec impatience, les enfants des &coles en uniforme
lkvent leurs 6tendards, aux couleurs pontificales et
nationales, et quand nous arrivons face k 1'6cole, un
enfant salue les voyageurs, au nom de ses maitres et

de ses camarades. Le nonce descend de cheval et
rev&t les ornements pontificaux pour 1'eutree solennelle. Accompagn6 de Nosseigneurs Lunardi et Restrepo Saenz, ii prend place sous le dais, port6 par les
principaux de l'endroit. A la porte de la nouvelle
6glise, non encore compltement terminee, mais livr6e
au culte, un d6elgu6 du conseil municipal souhaite la
bienvenue aux illustres voyageurs, et le cortege pinitre dans l'6glise pour le chant du Te Deum, entonn6
par le nonce. Apres la c6rimonie, le cortege se
reforme pour conduire nos h6tes la residence des
missionnaires, pr6par6e pour les recevoir. Le prefet
apostolique, en quelques mots, souhaite la bienvenue
aux voyageurs et les-accueille, au nom de la double
famille de saint Vincent.
-Le soir, la place et toutes les maisons sont iliuminees ; le nonce sort, quelques instants, pour jouir du
spectacle et voir une danse des Indiens, qui, avec
beaucoup de difficult6, ont accept6 de danser un
moment, au son de leurs flutes et de leurs tambours.'
Si toutes les danses modernes ressemblaient A celleci, les theologiens moralistes pourraient dormir bien
tranquilles. Dieu veuille que nos Indiens conservent
leur simplicit ! Le lendemain, fete de la Tres Sainte
Trinit6, le nonce assista au trone a la grand'messe,
chant6e en pur gr6gorien par le chceur qu'a formi
notre bon confrere M. Dufranc.
L'itineraire pour le lundi 16 portait: visite a Talaga,
Toez et Huila Le programme put se realiser sans
aucune difficult6; aller et retour, six heures de cheval.
Apres une courte halte a Talaga, le cortege, escort6
par une foule d'Indiens et d'Indiennes, faisait son
entr6e & Huila, passant sous les arcs de triomphe
ornes d'orchid6es, qui faisaient rever Mgr Lunardi.
Avant le dejeuner, Son Excellence administra-le
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sacrement de confirmation aux enfants et adultes qui
lui furent pr6sents ; jugez de la joie des Indiens
pour un tel honneur ! Les voyageurs purent, a leur
aise, admirer les paysages des bords du Rio Paez et
du Rio San Vicente, comme aussi boire l'eau des
sources thermales qui foisonnent le long de ces
fleuves; malheureusement, le nevado del , Huila ,,le
g6ant de la Cordillere Centrale, resta obstin6ment
entour6 de nuages, au grand d6sespoir de Mgr Lunardi, qui aurait tant voulu le photographier. Le
retour a Belalcizar s'effectua dans de bonnes conditions; la piuie nous surprit en route ; mais elle fut
tris bien reque, car elle nous 6pargna le dur soleil
qui nous avait chauff6s a 1'aller.
Le mardi 17, Son Excellence c6lbra la sainte
messe dans la chapelle de nos seurs, et, a midi, la
caravane prit le chemin d'Inza. Par une d6licatesse
dont je leur suis reconnaissant, le maire et le conseil
municipal voulurent accompagner nos h6tes jusqu'a
l'endroit oii les attendait la commission envoyee par
le consed municipal d'Inza. Apres un salut des plus
cordiaux, les deux cortfges se s6parerent, et nous
nous dirigeimes vers Inza . vive allure, saluant en
passant les autoritis et l'icole de (c San Andr6s )>. A
l'entr6e de la population d'Inza, le maire salua Son
Excellence; les enfants des 6coles se formerent en
deux files, et, au milieu de ce sympathique cortege,
nous arrivimes i. la r6sidence des missionnaires.
Quand le nonce fut descendu de cheval, toute la foule
acclama le Saint-Pare et son reprisentant, et, Agenoux,
requt la b6nidiction. Le soir, apres la benediction du
Tres Saint Sacrement, l'orchestre d'Inza nous donna
une s&renade fort bien execut6e.
Le mercredi, vers huit heures, nous nous mimes en
route pour la visite de TurminA. De toutes les popu-

--

198 -

lations indiennes de Tierradentro, celle de Turmini
est celle qui, durant ces dernires annies, a le plus
pro-resse; cela est di A la bonne volonti et a la
docilitt de ses habitants. Dans ce village, le principe
d'autorit6 est maintenu dans toute sa vlgueur, et avec
lui, l'ordre moral et materiel. Aprbs une ascension de
quarante minutes, nous rencontrimes les autorit6s de
Turmina, et, avec elles, vingt-cinq jeunes r6servistes,
fusil sur l'epaule; ils devaient former la garde d'honneur de Son Excellence durant touie la journee. A
I'entr6e du village, nous attendait toute la population,
en habits de fete, avec l'6cole, qui compte cent
trente-deux ilives. Apres un salut et un chant de
circonstance, nous arrivames a la place oit se trouvent
I'6glise et la maison r6serv&e aux missionnaires. Son
Excellence voulut bien assister A la benediction da
Tres Saint Sacrement, chantee en pur gr6gorien,
I'accompagnement 6tant assum6 par un Indien, torm6
par M. Dufranc. Le rosaire fut chant6 par toute la
foule. Son Excellence fut agreablement impressionnoe
par cette manifestation de loi et de fidlit6 aux recommandations des Souverains Pontifes. Aprbs la benediction, visite a la maison oil se tient le Conseil des
Indiens et aussi oih est gard6 le c cepo a, on cangue
destinee au chAtiment de ceux qui commettent quelque
faute grave contre la loi ou les autorites. Mgr Lunardi
voulut photographier I'apparedl avec un prisonnier
benbvole, qui se prata a l'op6ration. Le a cepo n est
forms de deux inormes poutres, plac6es l'une audessus de l'autre et unies par un fort cadenas. Dans
chacune d'elles sont creus6s, en demi-cercle, des
trous, ou peuvent se loger les jambes du patient, et
m&ne, an milieu, ii y a un trou un pen plus grand,
oiu se loge le cou des plus r6calcitrants. Une fois le
con ou les pieds passes, on abaisse la poutre sup6-
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rieure, qui doit peser au moins 200 kilos; on ferme le
cadenas et le prisonnier est assur6 contre toute tentative de fuite. Le cbhtiment est dur, il faut l'avouer,
mais il est d'une efficacit6 certaine.
A deux heures, retour a Inza.
Le jeudi 19 fut le grand jour de la visite, car Son
Excellence avait bien voulu accepter de presider la
procession de la Fete-Dieu. Le matin, messe chantie,
avec assistance au tr6ne, comme a Belalcazar. Le bon
Dieu nous favorisa d'un temps magnifique, les populations environnantes 6taient accourues et la procession se fit au milieu d'un recueillement et d'un ordre
parfaits. Le soir, a deux heures, depart pour Pre-

degal. Les principaux d'Inza tinrent a honneur
d'accompagner Son Excellence jusqu'g Vibora, oit
attendaient les cavaliers venus de Pedregal. Apres
quelques minutes donnaes aux enfants de F1cole, la
colonne partit a fond de train, et, a cinq heures et
demie, nous entrions a la belle r6sidence des missionnaires, aprbs qu'un des habitants de Pedregal eut
souhait6 la bienvenue au nonce et a ses compagnons, au
nomn de toute la population. Le soir, Son Excellence
donna la ben6diction du Tr:s Saint Sacrement, et
admit la foule au baisement de l'anneau. Un peu plus
tard, il assista au divertissement traditionnel de la
( vaca loca n. Pour ce faire, un bon coureur revet une
peau de vache, dont les comes sont des torches
enflamm6es, les toreadors sont a cheval, et, tenant &
la main des torches enflamm6es, font des passes devant
la u vaca loca n, qui court droit et ferme sur les

chevaux. Le divertissement n'est pas dangereux
lorsque les cavaliers sont bien maitres de leurs chevaux; en cas contraire, il y a plus d'une briilure er
plus d'une chute. Le lendemain, messe- de communion, dite par Son Excellence, et depart pour la
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Plata; sept heures de cheval par des chemins assez
mauvais et sous un soleil de plomb. Une heure de
descente jusqu'a Topa, mais sans grande fatigue, car,
grace a l'habilet6 de M. Santos, notre confrere, cette
partie du chemin, qui etait le cauchemar des voyageurs depuis la conqu&te espagnole, a &te completement transform6e en route, qui facilement sera carrossable. A Topa, arr&t de quelques minutes pour
recevoir les autorits et 1'6cole, qui veulent presenter
leurs hommages a Son Excellence. Une demi-heure
plus tard, nous 6tions dans le diocese de Garzon; la
visite de: Tierradentro 6tait terminee.
Comme j'avais promis a M. Pron de lui confier les
illustres visiteurs pour les ramener a Bogota, je continual le voyage avec eux, par La Plata, Pital, Agrado,
Garzon et Gigante. Partout, foules 6normes et r&ceptions comme on peut les attendre de populations essentiellement chretiennes. Le lundi 23, a deux heures
du soir, A un endroit appele Lomitas, nous rencontrions M. le visiteur, avec l'automobile qui, le m8me
jour, devait nous conduire a Neiva, et, le lendemain,
A Villavieja, oi attendait I'auto-ferro. Le lendemain,
en effet, A neuf heures et demie, nous etions a la
station. Son Excellence voulut bien me dire toute sa
gratitude pour le repos moral que je lui avais procure.
I1 me b6nit et m'embrassa. Je dis ( adieu , a Nosseigneurs Lunardi et Restrepo, comme aussi a M. Pron,
et l'auto-ferro d6marra.
J'6tais seul pour refaire le chemin jusqu'a Belalcizar. Je vous avoue que je sentis un moment de
tristesse, mais, en ce monde,tout passe. Cette visite

nous a fait du bien, et longtemps nous en-garderons
le souvenir.
Son Excellence le nonce apostolique a pu se rendre
compte de ce qui a &t fait depuis que la Mission

-

201

-

de Tierradentro a 6et confide aux fils de saint Vincent. II reste sans doute beaucoup i faire encore;
le pr6fet et les missionnaires sauront profiter des
conseils qu'ils ont rcqus; ils sont tous anim6s de la
meilleure bonne volontI.
Connaissant, Monsieur et Tres Honor6 Pere, l'intert
cue vous portez

a notre Mission, il m'a sembl6 qu'il

vous serait agrbable d'avoir une relation de la visite
faite par Mgr Paolo Giobbe, qui, dans son dernier
voyage A Rome, a &td I'h6te de la Maison-MWre. Votre
coeur de Pere prend part aux peines et aux joies de
ses enfants, j'ai voulu vous faire part de la joie que
nous a procurbe a tous la visite de Son Excellence le
nonce apostolique.

De la part des missionnaires et des sceurs de Tierradentro, je vous offre un souvenir filial et respectueux, et aime a me dire, Monsieur et Tres Honor6
Pere, votre enfant devoue et reconnaissant en Notre-

Seigneur et Marie Immaculbe.
tLmile LARQUERE,
i. p. d. 1. M., Prdf. Ap.
MES PREMIERES TOURNEES EN COLOMBIE

[Journal de soeur Levadoux (suite)]

14 aotzi. - Nous faisons nos plans pour partir dans
la soiree en direction de Cali, afin de c6elbrer a la
Maison centrale la grande fete de l'Assomption, et
voila que nous sommnes agr6ablement surprises par
I'arriv6e de la respectable sceur visitatrice et de sa

bonne assistante, qui viennent nous chercher. Apris
avoir attendu en vain, en gare, le train qui n'arrave
pas, force nous est de prendre l'autobus, qui nous
amene rapidement A Call, oii nous rendons graces a
Pieu de cette premiere tourn6e.
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15 aodt. - Belle journ6e du ciel! Aujourd'hui,
tout est en fete! On sent que, depuis la premiere
heure, les coeurs sont heureux de se redonner A notre
Mere Immaculee par un fervent acte de consecration.
A cinq heures et demie, messe de communion avec des
chants si doux, si m6lodieux, qu'on se croirait dans
un coin de la chapelle de la Maison-Mere. Et ce qui
augmente encore en nous cette douce illusion est la
grand'messe en plain-chant, parfaitement ex6cut6e, A
sept heures, par les petites sceurs du semmaire. Le
soir, A deux heures et demie, vepres solennelles. Que
de fois, des le 13, notre pens6e a franchi la Cordillre
et l'immensit6 de l'Ocian, pour voler A la rue du Bac,
unir nos voeux de fete A ceux que tant de coeurs divou6s
offrent, en ces jours benis, A Notre Tres Honoree
Mere! Ce que nous ne pouvons personnellement, nos
bons anges le feront pour nous et, des la premiere
heure, ils ont porte a Dieu pour notre Mere. v6enree
nos plus ferventes prieres.
Le lendemain 16, nos bonnes soeurs servantes
arrivent de toutes parts pour prendre part a la retraite
qui doit commencer le 18; nous 6 coutons avec nter&t
le recit de leur voyage: en vapeur, en train, en auto,
A cheval, voire meme en cable. Nous allons avoir
bient6t la bonne fortune d'6puiser A notre tour tous
ces moyens de transport, qui ne manquent pas de
pittoresque.
Le 17, A dix heures du matin, nous nous rendons A
I'h6pital, avec l'intention de voir tous les malades; et,
puisque c'est samedi, pour honorer notre Mere Immaculee, nous faisons a tous une distribution de
medailles jusqu'au soir, cinq heures. Apres le souper,
les employees nous font assister A une scene tragique,
en repr6sentant Fabiola, la decapitation de sainte
Agnes et le bapteme de la premiere avec tons les rites.
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C'6tait touchant et rendu d'unc maniere peu ordinaire.
Le i8 A midi, les soeurs servantes sont au grand
complet. Nous profitons de cette belle reunion pour
prendre ensemble le caf6 que nous donne la f&te de
Notre Tres Honoree Mere. Quelle joie! quelle enthousiasme de pouvoir causer a notre aise de notre vkneree
SMere, de la Communauti, a laquelle nos soeurs sont
si attachies, sans avoir le bonheur de la connaitre!
Du 18 au 27, nos soeurs servantes nous ont 6ddfibes
par leur attention, par leur hddle observance de tous
les points du reglement de la retraite et surtout par
leur silence.
Le 28, d&s six heures du matin, une file d'autos
attend i la porte; c'est le depart pour le train; cinquante i la fois. c'est beaucoup pour une petite ville;
c'est interessant de voir ce remue-m[nage. Ces bonnes
soeurs servantes partent, chargees de toutes sortes de
paquets, longs, carres, ronds, valises, sacs pour emporter a leurs compagnes, A la maison, tout ce qu'elles
ne peuvent se procurer dans leur village. Quelle sollicitude de meres: des fers i repasser, du linoleum, du
linge fin et ordinaire, le tout de6j emball6, pour alier
ensuite en train, i dos de mulets ou de chevaux de
charge. Nous passons un bon moment, bien distraites
par tous ces departs.
Le 29, notre,tour est arriv6 de faire nos preparatifs
pour la grande randonn6e de presque deux mois, a
cheval, en auto, en charrette, en gazoline; mais surtout entre les bras de la divine Providence.
3o. -

Que pouvons-nous craindre, puisque c'est

sous les auspices de sainte Rose de Lima, patronne
des Am&riques, que nous commueocons notre deuxie ne
tournie! A rent, heures, notre respectable P. Bret
vient, avec sa bont6 ordinaire et son humilit6 pro-
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fonde, nous donner sa b6n6diction pour -la duree de
notre voyage et nous assurer de ses ferventes prieres.
Toutes nos seurs de la Maison centrale nous font leurs
l1'auto, oh
adieux et nous accompagnent jusqu'
montent avec nous la bonne seur visitatrice, la soeur
econome et seur Lorza, nouvelle soeur servante de la
Cruz, qui sera notre compagne de voyage jusque chez
elle. A la gare, tout le conseil se trouve r6uni, car la
bonne sceur assistante arrive de son c6t6 avec la
chire sceur Lesquendieu, apportant force paquets de
provisions de voyage. De Cali, le train s'6branle a
sept heures et demie, mais si lentement que nos
chores soeurs le suivent sur le quai de la gare; il y a
peu de passagers; nous nous installons commod6ment,
et, puisque le bon Dieu nous en donne le temps, nous
en profitons pour r6citer le rosaire; notre pensee
s'6l6ve vers le Createur en contemplant la belle nature que nous traversons, inculte presque en totalit6.
On sent que les bras manquent. Nous montons toujours, mais de Suarez a Santa Marta, altitude de
i 558 mitres, le train ne contourne plus la montagne;
il monte en zig-zag entre les Cordillbres; c'est un
panorama des plus grandioses. On voit de tous c6tes,
comme a perte de vue, des montagnes superpostes,
des terrains aux couleurs variees. Gloire soit rendue a
l'habile et divin Auteur qui a cr66 cette Si belle nature!
En arrivant

& Santa Marta nous ne pouvons nous

emp&cher de sonrire en rencontrant sur la voie ferr6e

6carlate, le cigare a la bouche, qui se met a suivre le train
au pas de course.
Pendant tout le trajet, nous en rencontrons d'autres
qui travaillent comme des hommes avec des piques,
des pelles, des brouettes; toutes le cigare a la bouche,
bien entendu. A toutes les gares, des vendeurs et des
une n6gresse des plus typiques,. vetue de rouge
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vendeuses de fruits et de ragouts si appitissants que
la vue seule rassasie; il va sans dire que nous nous
contentons de les regarder de loin. Nous passons aux
( Tres Esquinas n et saluons par la pens6e l'endroit
oi notre bonne soeur Teysseire, il y a cinq ans, mourut subitement sur son cheval en se rendant i la
retraite des soeurs servantes. Elle a kte enterrie dans
le village voisin, et ses restes sont revenus a sa maison
de Popayan.
A Piedamon, heureuse rencontre de nos cheres
sceurs Gensac, Echeverri, Coine, soeurs servantes de
nos maisons de Popayan, venues au-devant de nous.
L'h6pnal est tris pres de la gare; cependant nous
faisons ce petit trajet en deux autos, et trouvons, en
y arrivant, une belle haie de cornettes a la porte
d'entr6e pres de la chapelle. Nous entrons pour offrir
au divin Maitre les pr6mices de notre tourn6e pendant
qu'un Magniical s'61eve jusqu'au ciel, tant par la ferveur que par les notes elevies du diapason des chanteuses. Nous trouvons ensuite, A la chambre de la
Communaut6, une magnifique couronne de trente
sceurs des quatre maisons reunies; nous nous saluons
joyeusement et chacune se retire. L'h6pital de Popayan, historique par son anciennet6, puisque c'est la
premiere maison des Filles de la Charit6 en Colombie,
n'a point de facade; aucune apparence exterieure;
mais cette premibre impression change rapidement en
p6nktrant a l'interieur, car tout y est tres commode et
tres bien organis6. Nous sommes deji A une altitude
de 186o mntres, heureuses de respirerun air frais, peu
connu depuis plus de deux mois. Notre premiere
visite est pour le pr6lat du diocese; nous rtssentons
une triste impression en voyant 1'6tat d'abandon oi se

trouve le palais archi6piscopal.
Dans la soiree, nous allons faire une visite frater-
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nelle a nos Messieurs des grand et petit snminaires.
Leurs ilves ktant en vacances, ils ont quelque peu de
r6pit.
l" septembre. - Les pluies commencent, aussi la
matin6e nous parait un peu triste ; a sept heures, une
petite 6claircie nous permet de nous rendre a 1'6glise
Saint-Joseph, desservie par les Peres r6demp:ornstes;
ancienne 6glise, tres bien entretenue. oiu tout respire
une foi profonde et un grand respect au Saint Sacrement. Nous y arrivons a temps pour la grand'messe et
avons le plaisir d'entendre un bon pr6ne tres pratique,
oit le marechal Foch est cite, avec raison, comme parfait modele de chr6tien. A notre retour de la parois;e,
nos chores soeurs des autres maisons viennent prendre
de nos nouvelles et se faire inviter A diner. C'est la
bonne vie de famille entre les quatre maisons. Pendant
la r6cr6ation, on annonce l'arriv6e de Sa Grandeur
Monseigneur l'archev&que, qui vient nous rendre la
visite. Nous lui faisons une belle couronne au parloir,
puisque les soeurs des quatre maisons sont presentes.
Dans la soiree, nous disions a adieu , aux soeurs
de I'h6pital, pour passer A la Madeleine, accompagn6es de ma seur Echeverri, seur servante de cette
maison. LA, nous trouvons tout son personnel, c'est adire les prisonnieres, A la porte pour nous recevoir;
elles nous accompagnent jusqu'A la chapelle, meme A
la prison; le Magnifiat ne fut point omis. Quelle
pmnible impression nous ressentons en face de ces
trente-deux femmes, de tous les Ages, aux figures plus
ou moins sympathiques, presque repoussantes, qui
cependant cherchent A nous saluer aimablement, car
elles aimentles sceurs et leur obeissent plus factement
qu'aux agents de police, nous dit-on. Leur prison n'est
pas trop s6vere, elles vont et viennent dans la maison
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sous la continuelle vigilance de nos soeurs et ne sont
sous les verrous que la nuit. Quelques-unes sont condamnees pour cinq, dix et meme vingt ans: pauvres
divoy6es! Elles sont, sous la conduite de nos soeurs,
aussi dociles que des coll6giennes.
La matin6e du 3, tres occupee, ne nous permet pas
de nous rendre compte des pr6paratifs faits autour
-de nous, et nous sommes tres surprises, apres les
graces du diner, lorsqu'on vient nous dire que tout
est prkt pour une distribution des v6tements aux prisonnieres. En effet, elles se mettent en rang, comme
des 6colibres, pour recevoir chacune une belle robe
multicolore, qu'elles doivent 6trenner le lendemain
pour faire la sainte communion A notre intention, et,
avec le vetement, une image, une m6daille et des douceurs. Quelle joie nous eprouvons a faire plaisir a des
etres si d6grades! Mais saint Vincent les aimalt et
notre divin Maitre nous les confie pour les sauver.
Jesus aussi les aime, ii est mort pour elles comme
pour nous, ii les a pardonnees; ce soir et demain, il
s'unira a elles par la sainte-communion et deux d'entre
elles vont le recevoir pour la premiere fois.
5 sepiembre. - Depuis hier soir, nous sommes a
Sainte-Marthe. Maison bien nommee suivant les occupations de nos sceurs qui, a l'exemple de cette grande
sainte, sont les pourvoyeuses des ministres du Seigneur, puisqu'elles sont charg6es de la cuisine et de
l'entretien de leur linge. Jusqu'au 28 septembre, elles
sont encore relativement en vacances, car elles n'ont
a preparer que les repas des dix missionnaires qui
sont aux s6minaires; mais, dans le cours de l'ann&e
scolaire, elles ont, en plus, les cent cinquante 6elves
des deux s6minaires. Nous visitons en un instant ce
petit B6thanie attenant aux seminaires. A l'entr6e, la
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petite chapelle invite i saluer le Maitre en entrant et
en sortant; la salle de Communaut6 sert de refectoire; nos soeurs s'adaptent avec bonne volont6 aux
circonstances de temps et de lieux, ne se pr6occupant
point de leur bien-6tre; mais un bon ange s'en pr6occupe. M. le recteur du s6minaire, jugeant la chose
indispensable, fait installer une petite pike, qui servira de r6fectoire et que M, I'conome voulut benir le
jour de notre arriv6e. Les trois sceurs de ce petit
B6thanie ne manquent pas d'ouvrage, car, apres
chaque repas, le large corridor se remplit de pauvres,
venant chercher les restes qu'on leur accommode
comme il convient aux membres de Notre-Seigneur.
Le premier vendredi 6, nous entendons la sainte
messe a Sainte-Marthe et, apres une solennelle b6nediction, nous nous rendons a la maison Saint-Augustin; cette ruche, si animee en temps ordinaire, est
vide, car ce sont les vacances; nos soeurs pourront
largement profiter de la visite. Cette oeuvre comprend
huit classes, qui recoivent de quatre cent cinquante a
cinq cents enfants, une nombreuse association d'Enfants de Marie, les Dames de la Charith et la visite
des pauvres. La maison est vieille, manque de certaines commodit6s, parce que, comme toutes les administrations du gouvernement, nos sceurs sont oblig6es
d'attendre, pour leurs r6parations, le bon plaisir des
uns et des autres.
Popayan est la cit6 des lettres; elle possede, en
effet, un grand nombre de colleges et de lyc6es, qui
ont form6 et qui forment des hommes, sinon illustres
par leur science, du moins assez cultiv6s. C'est ce qui
fait sa gloire! Mais, il n'y a pas d'avantages sans
inconv6nients. Cette ville, renommee par son climat
doux et printanier et par ses divers centres d'education, est redout6e a cause de la quantite innombrable
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d'insectes microscopiques qui ne se contentent pas
seulement de s'attaquer aux v6g6taux, mais qui molestent les etres anim6s et les personnes de telle
manibre qu'lls necessitent parfois de graves operations et occasionnent meme la mort de ceux qui ne
sont pas soign6s a temps. La Nigua est l'insecte le
plus g redouter; il pinetre,on ne salt comment, sous la
peau et s'incarne de telle maniere qu'il occasionne de
forts acces de fivre, des 6r6sipiles, des demangeaisons et toutes sortes d'incommoditss. II faut &tre aux
aguets et proc6der a l'extraction d&s qu'on en sent les
premiers sympt6mes.
Le 8, fete de la Nativit6 de la Sainte Vierge, c61ebr6e pieusement par l'audition de deux messes chanties. Notre bonne sceur Romary, directrice du seminaire de Cali, s'annonce par le train d'une heure,
accompagnee de celle qui est design~e pour &tre
notre guide de voyage. Le nom de Raphael, qu'elle
porte, lui sied parfaitement en cette rencontre, puisqu'elle doit remplir le role de I'archange conducteur.
L'arriv6e des voyageuses est teinte d'une note de tristesse, car notre bonne soeur Romary vient a I'h6pital
pour subir un long et penible traitement. Le cher s6minaire de Cali va etre priv6 pendant de longs mois de
sa d6vou6e directrice; mais les petits bonnets, faisant
violence au Ciel par leurs prieres et leurs sacrifices,
lui obtiendront, sinon un prompt, du moins un complet
r6tablissement, afin qu'elle puisse continuer pendant
de longues ann6es encore ce rude labeur de formation.
Le 9, journ6e de preparatifs de voyage pour le lendemain, achat de provisions; il ne faut rien oublier.
Le Io, d&s le matin huit heures, I'auto est pret,
nous ne mettons aucun retard . nous rendre d'une
maison g I'autre pour porter a nos soeurs un dernier
au revoir : Sainte-Marthe, La Madeleine, l'h6pital.
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Dans chacune, nous enlevons la sceur servante, qui
doit venir nous accompagner jusqu'au Tambo, except6
- l'h6pital, oiý la bonne sceur Gensac doit s'occuper
d'installer chez elle la chore sceur directrice, que
nous lui laissons avec peine. A neuf heures, toutes
r6unies de nouveau a Saint-Augustin, nous prenons
place en deux autos, car la bonne sceur Barona est
venue nous chercher et sceur Lorza nous accompagne
jusqu'a sa nouvelle maison de la Cruz.
A onze heures et demie, nous faisons notre entree au
Tambo, apres avoir voyage, pendant plus de deux
heures, 5 travers le plus beau des panoramas; toutes
<es chaines des Cordillbres, superposies les unes
aux autres, font un effet feerique; on ne peut les
d6crire; nous en comptons jusqu'a huit, sans arriver
aux plus hauts sommets. Une chaine de sommets
aigus attire davantage notre attention; on nous dit
que son nom est , cuchillo , ou couteau, que c'est
sur son sommet que s'est livrbe une des principales
batailles de l'Ind6peidance. On se demande comment
ýdes hommes ont pu se battre et meme se tenir debout
sur ces sommets a pic entre les precipices. Nous restons ensemble jusqu'a trois heures. Ensemble nous
visitons l'eglise, tres mal tenue et en reparation;
nous admirons la richesse des ornements, des statues
et des vases sacrbs; nous montons jusqu'au Christ de
l'Agonie, qui surmonte l'autel principal. C'est une statue en bois trbs historique, nous dit-on; nous I'adorons quelques instants et traversons '6glise, 6pouvant6es du monument funebre,oublih sans doute au
milieu de la nef depuis plusieurs jours et qui arbore
toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en fait de guirlandes et de couronnes; mais, d'apris le sacristain,
plus il y a de couleurs et mieux ra vaut: mais, dame!
il faut y mettre le prx.
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C'ept P'heure de se s6parer, trois heures et demie.
Toutes se mettent en devoir de rbunir leurs petits
bagages. Une sieur h cheval apparait au loin; elle se
dirage vers la maison. C'est la bonne s0eur Leon, seur
servante de Bolivar, qui vient, avec un guide, nous
chercher pour commencer notre grande ascension
dans la Cordillere. Nos soeurs de Popayan sont heureuses de la saluer avant de repartir.
Le I , anniversaire de la mort du bienheureux Perboyre; nous avons la sainte me sse dans la petite chapelle de nos soeurs, a cinq heures; a notre grande
jose, un bon pretre, appel6 par notre bonne soeur
Barona, a bien voulu se d6vouer pour nous iviter d'aller a 1'eglise assister i un solennel service funebre qui
nous aurait vraiment pris bien du temps. L'altitude
du Tambo est la mame que celle de Popayan. Nos
sceurs font un grand bien dans ce petit pays; elles en
sont'les reines. Elles recoivent dans leurs classes tous
les enfants de I'endroit; elles ont aussi 1'Association
des Enfants de Marie et celle des Dames de la Charie6, qui font la visite des pauvres et des malades.
Le 12, dans la chapelle de nos sceurs, a six beures
morns un quart, nous assistons au mariage d'un couple
assez typique. Ce sont des Indiens; l'homme avait un

puncho blanc (petit morceau de toile carri qui se met
sur les 6paules); la femme, un voile noir. Ils ont
co~nmuni6 tous les deux et tenu respectueusement
leurs cierges allumbs tout le temps de la messejusqu'i
la communion du pretre.
Le 13, de bon matin, notre toilette d'amazone est
prCpar6e pour notre premiere chevauch6e en Colombie. En un insrant, la transformation s'opire, non
sans quelques sourires, car c'est une veritable metamorphose. Non seulement il faut rev6tir sur le saint
habit la longue robe de circonstance, mais, le plus.
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cocasse est qu'il faut remplacer la chore cornette par
un bonnet de nuit, mettre sur les 6paules un grand
camail blanc avec capuchon, comme de v6ritables
marabouts; puis, pour achever 1'accoutrement, un
couvre-chef, d'un metre de circonference ; j'allais
oublier les gants, qui achevent cependant bien la toilette de v6ritables fees carabosses. Nous sommes a
peindre ou du moins a photographier; une de nos
sceurs s'empare de son instantan6 et a peine tionsnous sur le cheval qu'elle s'ex6cute; cela valait la
peine. Le premier 6chantillon devait &tre envoye,
comme de juste, a Notre Tres Honor6e Mere, qui n'a
probablement reconnu ses filles que parce qu'elle
savait qui le lui envoyait. Nos bonnes compagnes de
voyage, ma sceur Leon, ma soeur Lorza et ma sceur
Mejia, plus habitudes que nous k ce tableau d'un
nouveau genre, n'en sont nullement impressionn6es;
elles jouissent cependant de nos kbahissementS, de
nos surprises et, plus rassur6es que nous, elles sont
aux petits so-ns pour les pauvres 6cuyeres, dont la
crainte. d'un faux pas vient, de temps a autre, troubler
la tranquillit6. Depuis six heures et demie jusqu'a
onze heures vingt, nous chevauchons par des chemins
qui n'en sont point; ce sont de continuelles ascensions
dans la haute Cordillbre des Andes avec leurs descentes correspon lantes, les premieres fatigantes, les
deuxiemes dangereuses; mais les bons anges nous
accompagnent et nous tiennent entre leurs mains, de
peur que notre pied ne heurte contre la pierre du chemin. Nous arrivons aupetit village de Dolores et nous
descendons chez M. le Cure, qui a.toujours quelques
pieces reservies pour les voyageurs. Les chevaux de
rechange arriven: egalement, nous nous emparons des
paniers de provisions et nous dinons tant bien que
mal, entoute hite, pour pouvoir continuer notre route
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et arriver, avant le coucher du soleil, i La Sierra, oit
nous nous proposons de passer la nuit. II n'y a pas de
cure dans ce village; les pretres sont bons, mais iis
sont rares en Colombie; il y a de nombreuses paroisses
sans pasteur. Nous sommes done privies du pain des
voyageurs,. qui aurait et6, pour nous, le mei!leur des
reconforts. Nous entrons a l'eglise pour offrir nos
adorations a 1'H6te divin; mais la petite lampe 6leinte
nous indique que le Maitre est absent; le Tabernacle
est vide, le temple d6sert, tout y est froid, la propret6
laisse a d6sirer, les araign6es y ont 6tabli leur
demeure. Les fideles ne viennent a l'6glise que de loin
en loin au passage d'un pr&tre, et m&me alors le bon
Maitre doit se contenter d'une proprete bien relative.
Le 14' fete de I'Exaltation de la sainte Croix, nous
exalterons la n6tre dans cette journee, aussi penible
que la premiere. Les chemins sont, en effet, tres mauvais; les personnes mEmes de l'endroit, habituees a ces
parages, nous disent que nous faisons notre purgatoire et que nous aurons mme un acompte i notre
appoint quand nous aurons termine cette tournee.
Dieu veuille que cette aimable plaisanterie soit une
r6alit6 ! Nous partons de grand matin pour 6viter le
gros soleil et, a neuf heures et demie, nons nous arretons & Arbela pour preparer 'notre diner et laisser
passer la grosse chaleur. A midi, nous faisons partir
devant nous nos bktes de charge pour ne pas nous
retarder en cours de route, et, trois quarts d'heure
apres, nous nous mettons en devoir de les suivre;
nous chevauchons a la queue-leu-leu par d'6troits
sentiers, en contemplant ce panorama magnifque
des Cordilleres, causant par moments, priant, meditant surtout devant ces magnifiques reflets de la
Puissance divine. Comme la creature est pen de chose
en presence de ces masses de toutes couleurs, de
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toutes formes! Nous montons, nous montons toujours jusqu'a la posada blen nommie de u l'ascension ,. La, malgre l'heure peu avancie, nous nous.
arritons cependant, car la fatigue, moins grande
cependant que la veille, nous oblige a faire une nouvelle halte pour prendre haleine. Du reste, nous
sommes a trois heures seulement, nous dit-on, de la
Vega, oa nous pourrons avoir ia sainte messe le lendemain dimanche.
Pleines de cet espoir, nous prenons notre repos
aussi bicn que possible dans cette chambre de posada,
oi nous installons nos lits de camp; nos guides dorment notre porte.Dans la chambre voisine de droite,
la famille qui nous donne I'hospitalit6 ; dans celle
de gauche, quatre hommes par terre et nos bagages.
Nous nous barricadons de notre mieux, attendons le
sommel, et, itrois heures, nous sommes debout. Nous
appelons nos guides et nous les pressons, ne voulant
pas perdre la messe de neuf heures. Cet espoir nous
donne des forces; nous nous sentons moins fatiguees;
mais deux de nos chevaux se sont eloignis, il faut
les chercher et, a cause de ce contretemps, nous ne
partons qu'i cinq heures et demnie, malgre notre
lever de trois heures. Nous lancons nos bltes, qui
nous secouent d'importance et, malgr6 tous nos efforts,
nous n'arrivons a la Vega qu'a dix heures, i la sortie
de la messe, qui avait 6te une messe basse.
Cependant, comme nous avions laiss6 le chapeau
pour la chere cornette avant l'entree du village, un
peu de•ues et peinees de ce retard, nous allons i
l'6glise adorer notre divin Sauveur, le priant d'accepter notre bonne volont6. M. le Cure, sa mere et toute
la famille nous foot les honneurs de leur maison et
nous invnent aimablement a diner et se mettent ea
quatre et meme en huit pour pr6parer le plus vite pos-
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sible le menu, car on attend Mgr Gomez, grand vicaire
du diocese de Popayan; et, pour lui pcut-&tre, la
maison, l'6glise, tout 6tait tres propre, meme les benitiers, qui ne sont que deux petites marmites pos6es
sur un cadre de bois. A onze heures et demie, A peine
nous achevons de diner que Mgr le grand vicaire

arrive avec son guide. Nous le saluons, lui racontant
notre deception au sujet de la sainte messe. II nous
donne volontiers l'absolution, puisque ce retard avait
6tC permis par le bon Dieu. Nous &changeonsquelques
mots et remontons en selle pour ne pas retarder le
diner d'un si grand personnage. M. le Cure et toute sa
famille nous souhaitent un heureux voyage; et en route!
Nous allons un peu plus vite, les chemins sont meilleurs, mais le soled est de feu. Nous arrivons, a cinq
heures, A Almarguez, chez les religieuses francis<aines, qui nous attendaient et avaient transform6 une
de leurs classes en dortoir. Elles ont 6et tris aimables,
d'une grande bont6 et simplicit6 et, comme prix des
sacrifices de cette journ6e, Notre-Seigneur nous a
b6nies a six heures du soir. A cette benidiction dn
Saint Sacrement, la chapelle des religieuses ktnit
archipleine et tout le monde r6pondait avec ferveur a
Ia recitation du chapelet; on sent que l'on voyage en
pays chretien. La fatigue nous gagnait, et, apres nos
pri6res, le lit des bonnes sceurs, qui n'est cependant
pas tres doux, nous a paru delicieux. Nouveaux remer.ciements a Notre-Seigneur de ses d6licatesses pour
ses pauvres servantes.
Le 16, il s'agit d'arriver de bonne heure a Bolivar.
Aussi, des quatre herres, nous sommes debout; a
quatre heures et demie, a la chapelle, unies a toute la
Communaut6, nous faisons nos prieres, puis, A cinq
heures, pas de pretre; cinq heures un quart, cinq
heures et demie,toujours rien ! Nous n'y tenons plus,
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nos chevaux pietinent dans la cour et nous allions
sortir pour demander la sainte communion a la
paroisse quand arrive M. le Cur6 ; nous communions
avant la messe, y assistons jusqu'a la communion du
pretre, puis sortons en hAte, dejeunons, comme les
Israelites, debout, le b~ton a la main, et nous partons
a sept heures, au lieu de six. Le soleil se montrait d6ja
et il chauffait; sur toute la route, pas d'ombre; nous
traversons, d'un c6t6, une montagne shche, aride,
sans arbuste pour passer sur le versant d'une autre,
que nous contournons dans les memes conditions. Ces
montagnes sont de vraies richesses, peu exploitees;
une d'elles avalt un c6te tout en ardoise, ce qui formait une ombre noire sans aucune verdure, tandis
que l'autre contenait de beaux blocs de marbre blanc,
les uns aux nervures rouges, les autres aux nervures
cafe. Que ne pouvons-nous emporter tout ce marbre
pour notre chore chapelle de la Maison-Mere! Quel
dommage que nous en soyons sipar6es par de telles
distances, et dans l'autre hemisphere! C'6taient les
pensees qui nous occupaient.
A dix heures, deux de nos soeurs de la maison de
Bolivar arrivent a cheval,au grand trot, nous souhaiter
la bienvenue et nous disent que les seurs nous attendent a la Cuchilla et nous pr6parcnt un petit diner sur
'herbe. Quand arriverons-nous a la Cuchilla ? Nous
6tions brfiles depuis sept heures du matin, au grand
soleil et, malgre notre d6sir d'un peu d'ombre, nous
supportons ces rayons de feu encore- pendant plus
d'une heure et demie. Enfin, nous arrivons a la
Cuchilla ; en un instant, sous les arbres, nous oublions
notre fatigue et faisons un agr6able diner champCtre
a dix, car deux religieuses franciscaines nous accompagnaient depuis Almaguez pour continuer leur
voyage, le lendemain, jusqu'a Pasto.
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A une heure, toute reconfort6e, la caravane se
remet de nouveau a cheval, les unes en chapeau et
trois en cornette; nous traversons la ville de Bolivar
dans toute sa longueur et arrivons chez nos soeurs
vers les deux heures. Nous entrons imm6diatement a
la chapelle, d6sireuses de remercier Notre-Seigneur
des nombreuses graces reques pendant tout ce voyage,
ou, a part ia fatigue, nous n'avons eu a d6plorer
aucun accident. Nous saluons nos soeurs et passons
un agreable moment avec elles; puis nous avions
besoin d'un peu de repos avant de nous mettre r6solument au travail.
Le 17, le corps brisi mais I'Ame pleine de reconnaissance envers Dieu, nous assistons, a cinq heures
et quart, a la sainte messe, apres laquelle nous
saluons le bon docteur Vallecilla, cure de Bolivar et
cousin germain d'une de nos sceurs placie 5 Loja, en
Equateur. Nous prenons son heure pour lui faire une
visite dans la matinee; en attendant, nous visitons
la maison, pas trop incommode, mais manquant de
bien des choses; c'est toujours la pauvrete dans les
grandes largeurs. Nos soeurs sont k Bolivar depuis
vingt ans, elles y sont a la demande de la ville et de
M. le Cur6. La maison qu'elles occupent appartient a
la cure et a une administration. M. le Cur6, comme
president, pourvoit a leurs n&cessit6s. Depuis leur
arriv6e dans cette ville, nos sceurs s'occupent des
classes pauvres; elles ont leurs classes dans une autre
maison, en face de celle qu'elles habitent; elles r-unissent en moyenne 170 a 18Q enfants dans les six
classes externes. Pour l'enseignement supirieur, les
enfants passent au college, dans la maison habitie
par nos seurs, les bourses de pension sont fournies
par le gouvernement, le nombre varie de 25 a 30.
L'association des Enfants de Marie compte lno asso-
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cides, tres regulibres. Les Dames de la Charite sont
47 et visitent aussi, bien regulibrement, les pauvres
et leur portent des secours. De plus, a titre d'essai,
une petite association de Louise de Marillac a &t6
organisee pour confectionner des v6tements pour les
pauvres; elle compte 25 membres. A neuf heures,
nous allons visiter M. le Cure de Vallecilla; mais,
quelle montee rapide pour aller de chez nos sceurs
chez lui et a l'eglise! II y en a pour plus d'un
quart d'heure; nous suons et soufflons pour arriver
jusqu'en haut. Et dire que nos pauvres s(eurs doivent, tous les matins, k jeun, par n'importe quel
temps, entreprendre cette montee, a cinq heures ou
avant, suivant l'heure de la sainte messe! Elles ont
bien du m6rite et offrent a Notre-Seigneur chaque
jour un bon sacrifice en pr6paration i la sainte communion, qui doit attirer, sur elles et sur leurs oeuvres,
ses ben6dictions de choix. Nous entrons a l'6glise
pour adorer notre divin Sauveur. L'impression de
cette grande 6glise est meilleure que celle des 6glises
visit6es les jours derniers; elle est propre, bien
ordonn6e; les statues sont tres belles; mais nous ne
pouvons les voir qu'imparfaitement, car les vitres qui
les abritent ont une couche de poussiere si epaisse
qu'on a sfirement oubli6 de les nettoyer depuis leur
pose. Un confessionnal attire notre attention par ses
dimensions gigantesques; a lui seul 11 ferait presque
une chapelle. La ville compte 2 200 habitants, mais
six paroisses dependent de M. le Cur6 et son
vicaire, qui ont ainsi 22000 ames a evang6liser dans
des villages et hameaux distants les uns les autres
d'au moins quatre ou cinq heures de cheval. Mais ces
deux pretres, tres d6voues, ne reculent pas devant le
travail et sont vraiment ap6tres.
Le 1p. Une grande consolation nous attendait ce
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matin : le Saint Sacrement expose a la sainte messe;
privilege dont jouissent nos sceurs, le 19 de chaque
mois, en l'honneur de saint Vincent pour la reunion
des Dames de la Charit6, qui y assistent et communient chaque mois. Elles 6taient tres nombreuses ce
matin et plus encore ce soir. A midi, t la recreation,
nos soeurs, apres un discours bien prepar6,' nous
offrent des fleurs faites avec le coeur d'un arbuste;
puis les Enfants de Marie et les Dames de la Charit6,
en une mr.ne reunion, nous disent qu'elles aussi participent i la joie des saeurs et nous offrent leurs felicitations et leurs pri4res pour le succes de notre
voyage; elles aussi nous offrent une belle gerbe de
fleurs de I'6corce de ce mxme arbre, qui nous sera un
pr6cieux souvenir. Apres, nous faisons nos preparatlfs de d6part pour le lendemain a la premiere
heure.

BR PSILI

Lettre de M. GUILLAUME VAESSEN, pritre de la Mission
h M. LE SUPERIEUR GENERAL
Fortaleza, le 20 aoflt 193o.

MONSIEUR ET TRiS HONOR9 PERE,

Votre binediction, s'il vous plait
Uti petit mot entre deux missions. De retour au
Br6sil apr&s la grave operation que j'ai dfi subir I'an
passe, j'ai pu reprendre le travail des missions. Graces
A Dieu, je vais bien. Mon tIrre aussi va mieux; en
tout cas, on le dirait, parce qu'd travaille beaucoup,
ainsi que tous mes confreres.
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A peine arrive d'Europe, je suis parti pour le

Piauhy, ttat voisin, c'est-a-dire A deux jours de mer
et deux jours de train, A cause du grand detour qu'il
faut faire pour y arriver, devant d'abord traverser une
partie du Maranhao. Le premier jour de train, je n'ai
vu ni 6glise, ni chapelle, mais bien un peu partout des
habitants et, par consequent, des cimetieres. Ce sont,
sur presque tout le parcours, des forets de palmiers.
Au milieu de ces bois, pendant que le train s'arretait
pour prendre de l'eau, une vieille m6tisse se trainait
le long des wagons, demandant I'aum6ne. Elle 6tait
toute rongee et d&figuree par la lepre. Apres lui avoir
donne l'aum6ne, je l'ai appel6e derriere le dernier
wagon et 1a, debout, j'ai entendu sa confession; voi
bien longtemps qu'elle n'avait d6clar6 ses peches au
pr&tre et, fort probablement, elle n'en retrouvera plus
l'occasion. C'est au fond de ces forkts qu'en Igoo les
Indiens ont massacr6 toute une mission de capucins :
6 religieux et 6 religieuses et environ 200 enfants.
Ils n'ont ipargn6 qu'une fillette, qu'ils ont emmenee
et qui doit encore vivre, puisqu'on m'a dit qu'on a
trouve son nom grav6 sur les arbres. J'ai vu l'unique
Phre qui a 6chapp6 au massacre, parce qu'il 6tait
absent. En revenant a la maison, il a 6t6 si impressionn6 par le spectacle du sang et des ruines que,
depuis ce temps, il est malade. Au Piauby, j'ai pr&ch6
la retraite eccl6siastique: 25 pr&tres pour un Etat
qui est grand comme les deux tiers de la France, avec
6onon-o habitants. Apres cela, j'ai pr&che une mission
de vingt-deux jours. Le r6sultat a 6t6 d'environ I400
communions et 589 mariages de concubinaires. Du
Piauhy, je me suis rendu au Para. Encore deux jours de
chemin de fer et deux jours de mer. Le Pard est deux fois
plus grand que la France et a I 5oooo habitants. LA
aussi, il n'y a que 25 pr&tres et quelque 20 religieux. J'y
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ai pr&ch6 la retraite ecclesiastique et plusieurs autres
retraites et une mission, oi il y a eu 165 mariages,
quantit6 insignifiante pour une ville oit le concubinage
et le mariage libre regnent en maitres. L'archeveque
nous y attend avec impatience pour y ouvrir une
maison, comme vous le savez, Monsieur et Trbs
Honor6 Pere. -Et maintenant nous pr&chons, dans les
faubourgs de Fortaleza, une serie de missions qui
nous mnnent jusqu'a la fin de 1'ann6e, pendant que nos
confreres exercent a 1'6glise de notre residence un
ministlre tres actif. Ce qu'il faudrait ici, dans ce nord
si abandonn6, ce sont des centaines de missionnaires.
Quand, en Chine, en Afrique, etc., il y a un pretre
pour 3coo catholiques, il y en a ici un pour 1oooo
ames en moyenne, avec des distances immenses. Le
peuple a soif de la parole de Dieu. Je voudrais, Monsieur et Tres Honor6 Pere, que vous vissiez une fois
un auditoire comme au Plauhy : jusqu'a loooo per
sonnes, et cela, naturellement, en plein air. C'est un
miracle si les poumons r6sistent. J'ai fini par demander aux abonnds de notre Bulletin des Missions un hautparleur, puisquc c'est inutile de d6sirer, avec sainte
Therese, d'avoir une voix de tonnerre et de monter a
la montagne la plus haute du monde pour precher a
tous ceux qui en ont besoin.
En Notre-Seigneur et Marie Immacule, votre
enfant obbissant et respectueux.
Guillaume VAESSEN,
i. p. c. m.
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PIus PP. XI
DILECTE FILI,
Salutem et apostolicarn benedictionew
Catholicis hominibus paene nullis mirabile illud non auditum dixeris; cuius sollemnis passim per orbem terrarum
commemoratio die potissimum huius mensis septimo ac vicesimo habebitur; quo die beati-sima Virao, centesimo ante
anno - postquam se plus semel Catharinae LabourC conspiciendan dederit, quae Parisiis apud Puellas a Caritate Vincentianas tirocinium agebat, - dtplici in tabula novi Numismatis cudendum curaret. Pollicebatur quidem sanctiisima
Mater, quotquot illud, pracs*rtim circa collum, gestassent
caelestibus eos gratiis locupletatum iri : quarum copiam ut,
sua ipsius declaratione, efncaciter significaret, manus hinc
inde demasit, e quibus quidam profectus est lucis veluti torrens, adeo splendidae ut oculorum aciem praestrimgeret.
Eiusmodi sane eventum, dilecte fili, idcirco est Nobis ad
recolendum suavius, quia plurimae seusim ad fideles iam
tur
accessere corporis animique utilitates; cum enim ad
sacri u
Numismatis insculptaeque ibi preculae, Deiparam sine labe conceptam testantis, brevi temporis spatio
popularis ubique gentium pietas exarsisset, tam multa de
materna Virginis misericordia in christianam plebem beneficia profluxisse constat, ut Numisma nuncupari prodigiosum corperit posteaque omnino consueverit. Atque una
simul vobiscum gaudendi vobisque gratulandi periucunda
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incidit Nobis opportunitas; siquidem, dilecte fili, non ignoramus, utramque, cui praees, Vincentianam sodalitatem quae
sibi in hoc centum annorum decursu incrementa laudumque
ornamenta comparavit, ea Manifestationi illi beatissimae
Virginis accepta referre, quam celebraturi estis. Congregationi profecto a Missione Nobis carissimae, quam Pater
Legifer ad promovendam pauperum salutem rectamque cleri
disciplinam turn suscitavit, cum novum pro rerum temporumque condicione praesidium Ecclesia praestolari videbatur, datum est, hoc saeculi interrallo, non modo ut muneri
suo ne deesset, sed etiam ut studiosius vacaret, caritatis beneficentiaeque instituta atque opera provehendo in aliorumque
mentem subiiciendo : quo in genere Vincentianae, quas
vocant, Collationes a Friderico Ozanam inductae, etsi modeste agunt, nonne in luce orbis terrarum versantur? Quid
quod sodales vestri, dilecte fili, evangelicam fidem per sacras
expeditiones aut incolumem inter fidcles praestitere aut
inter infideles, vel sanguine effuso, propagarunt? At vero
Puellaea Caritate nimium quantum--vexillo, ut ita dicamus,
sacri Numismatis innizaepost Deiparae Manifestationem,
cum ingenti Ecclesiae civilisque societatis utilitate, floruere;
numerus enim earum, quotae tunc erant, adeo usque adhuc
auctus est, ut Puellarum quadraginta fere millia hodie censeantur, eaedemque, magnifico operum apparatu elucentes,
multo maiora portendant in posterum. Quibus quidem omnibus, quemadmodum jmense Martio huius anni bene precati
sumus, cum scilicet sorores quae in Urbe degunt earumdemque alumnas libenter admisimus atque alloquio donavimus, item bene hodie precamur, ominamurque ut in perpetua
suae exercitatione caritatis, in puellis excolendis, pium praesertim suadendo sacri Numismatis usum, animas Christo frequentissimas lucrentur. Quod reliquum est, cupimus, ut
saecularia sollemnia propediem habenda, Immaculata Dei
Genetrice auspice, ne praetereant quin et vobis et christiano
populo divinae gratiae afferant ubertatem : cuius conciiiatrix
esto paternaeque benevolentiae testis apostolica benedictio,
quam tibi, dilecte fli, atque utrique Vincentianae sodalitati
°
peramanter in Domino impercimus.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XXII mensis
Novembris, anno MDCCCCXXX, Pontificatus Nostri nono.

PIus PP. XI.
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A NOTRE CHER FILS
FRANCOIS VERDIER
SUPERIELn R GisXtRL DES PRPTRES DE LA CONGRIEGArIO
Eu LA- MISSION
ET DE LA SOCIfrt DES FILLES DE LA CHARIT.

PIE XI, PAPE
BIEN CHER FILS,
Salut et benediction apostolique!
Presque aucun catholique n'ignore le fait merveilleux que
le monde va commimorer solennellement, surtout le 27 de
ce mois. En ce jour, il y a cent ans, la trbs Sainte Vierge,
apres s'etre montrie plus d'une fois a Catherine Labour6,
pendant son noviciat chez les Filles de la Charit4 de Paris,
mit sous les yeux de la jeune fille les deux faces d'une nouvelle medaille et lui ordonna de la faire frapper. La tres
Sainte Mere promettait les graces c6lestes a quiconque la
porterait, au cou de preference. Et pour manifester ostensiblement le grand nombre de ces graces, elle laissait 6chapper
de ses mains des rayons en telle abondance que les ycux en
6taient dblouis.
La commemoraison de cet dvenement, cher Flis, doit Nous
6tre d'autant plus chire que beaucoup de fidbles ont ressenti,
soit dans leurs corps, soit dans leur ame, la puissance bienfaisante de la midaille.
Devenus en peu de temps populaires, ce pieux objet et la
priere qui s'y trouve gravye, veritable acte de foi en la Mbre
de Dieu conque sans tache, out raviv la devotion des fidiles;
tant de bienfaits en ont decould sur le peuple chr6tien, par
lamisericorde maternelle de la Vierge, que partout la medaille
fut appelde n Medaille Miraculeuse n.
Nous saisissons avec empressement cette occasion de vous
dire que nous nous rejouissons avec vous et que nous vous
felicitons; car, cher Fils, nous savons que les deux families
de saint Vincent, dont vous etes le guide, rapportent a la
manifestation de la tres SainteVierge leurs merveilleux progris
et tout le bien qui s'est fait par elles pendant ces cent ans.
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La Congregat ion de la Mission, que son fondateur a suscitCe pour travailler au salut des pauvres et a la restauration
de la discipline ecclsiastique, est chbre a notre cc(ur. Elle
a apportd
1'Eglise un concours precieux selon la diversite
des temps et des lieux. II lui a etd donn6, pendant ce sibcle,
non seulement de ne pas faillir a sa tiche, mais encore de
promouvoir avec zele les institutions et les oeuvres de charit4
et de bienfaisance et d'exciter PI'mulation autour d'elle; mentionnons ici les Conferences de Saint-Vincent-de-Paul, institudes par Friedric Ozanam, qui travaillent sans bruit dans le
monde entier. Et que dire, cher Fils, de ceux de vos confreres qui ont propag la foi 6vangelique parmi les fideles ou
les infideles par leurs travaux apostoliques et meme par leffusion de leur sang!
Quant aux Filles de la Charite, marchant, si Nous pouvons
ainsi parler, a la suite de la sainte Medaille, comme a la suite
d'un itendard, elles se sont multiplides aprbs la manifestation
de la Mere de Dieu, au grand profit de fl'glise et de la
sociit6 civile, au point que leur nombre s'ileve, dit-on, a pros
de quarante mille. Leurs ceuvres sont prospbres et promettent
beaucoup pour I'avenir. Nous les supplions toutes aujourd'hui, comme Nous le faisions au mois de mars aux Filles de
la Charite de la Ville 6ternelle et a leurs jeunes filles, auxquelles Nous donnions audience, de gagner toujours de plus
en plus d'imes au Christ en pers6v6rant dans leurs oeuvres
de charite et de formation de la jeunesse, et en repandant le
pieux usage de !a medaille.
Au reste, nous desirons que les fetes jubilaires qui seront
solennisees dans quelques jours, sous les regards de l'Immaculee Mere de Dieu, vous apportent a vous et au peuple chretien abondance de graces divines.
En t6moignage de Notre paternelle bienveillance, Nous
vous accordons affectueusement dans le Seigneur a vous, cher
Fils, et aux membres des deux families de saint Vincent la
beandiction apostolique.
Donne a Saint-Pierre de Rome, le 22-novembre de l'an 1930,
de notre Pontificat le 9*.
PIE XI, pape.
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d'honneur. - Visite pastorale de Mgt Defebvre a W'enchow (suite). - Histoires de bandits, par J. Prost. Mort de M. Jean-Baptiste Lepers.
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Louis PLANSON.

Confirences aux.S 'urs Servantes.

fltampes. In-12, 199 pages.
Ce volume contient lea belles et substantieiles conferences donnces
chaque mois par le regrett4 M. Planson aux Seurs Servantes de Paris
et de la banlieue. Les temps n'ont pas change et ses sages conseils
seraient aussi utilesaujourd'hui qu'autxreois. On ne pent plus l'entendre,
mais on pent le lire et mieux vaudrait dire : on doit le lire. Inutile
d'ajouter que ce nouveau livre est reserve aux SUturs Servantes.

Paul RENAUDIN. Les Filles de la Charit. Paris. In-8,
55 pages. (Collection : Bibliotheque catholique illustree.)
Cet opuscule se recommande et par son texte, toujours sobre, clair,
exact, et par ses illustrations, qui sout nombreuses ct toujours bien

choisies. M. Renaudin ajoute une perle de plus k Ia couronne de saint
Vincent de Paul. C'est I'histoire par 1'image et l'image est parfois plus
expressive que les phrases. Ainsi rien ne montrerait 1'evolution de la
coiffure des Filles de la Charit6 aussi parfaitement que les images
reproduites aux pages 8, 9, z5 et 26 de ce petit livre d'images, qui
auraient gagne k etre rapproch6es.
Nous souhaitons bon succes & cette belle publication.

La Sainte du Peiang.Swur Louise Ducurtyl, Fille de
la Chariti, 1843-1928. Impr. du Petang, Pikin, 1930.
In-4, vii-56 pages.
L'humble fille de saint Vincent dont it est question dans cette monographie naquit i Lyon. Sa famille appartenait a cette vieille bourgeoisie lyonnaise qui a donna taut de personnages remarquables, crte
et entretenu tant d'oeuvresreligieuses dans cette cit6 rest6e si chr6tienne
et si apostolique. La modestie de soeur Ducurtyl n'a jamais rie. laisse
transpirer sur ce sujet, comme sur tout ce qui, de loin ou de pros, 6tait
capable de lui attirer quelque consideration.
Marie-Therese-Cl0mentine Ducurtyl entra dans la communaut6 des
Filles de la Charit6 ie 26 septembre 1862. Au sortir du noviciat, elle
fut placee i Paris, sur la paroisse de Saint-Germain-l'Auxerrois, s'occupant de 'education des petites Parisiennes.
Quatre ans plus tard, ele ful envoy6e i Alger. C'est li qu'en i87o,
apprenant Ie massacre des dix Filles de la Chariti de Tientsin, elle
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sollicita de sea superieurs I'honneur de recueillir .a succession des
martyres.
Elie partit en effet pout la Chine et arriva & Pekin le 17 novembre
1873; et, apris un an de sejour au vieux Jentzetang, eile fut choisie,
selonon n disir, pour allcr ressusciter l'h6pital de Tientsin. Puia elle
revint i Ptkin, au Jentretang, d'ot cite ne derait plus sortir que pour
la maison du cicl
Des lors, elle participa i toutes les teavres, i tons lea travaux et k
toutes les epreuves du Jenltetang. Successivement employee au dispensaire, i l'crpbclinat, au cat6chuminat, puis directrice dusm inaire des
soeurs indigenes, elle fat enfin assistante de la vbnerie Scur de Jaurias.
Toujours dnergique et vaillante, Seur Louise, malgre sea nombreuses
occupations, 6tait toujours pr6te h aider et a supplier celles qui succombaient au travail. C'est ainsi que toutes les maisons.de Pikiu et des
environs la virent accourir i Pheure des epidemies meurtriires et des
epreuves.
Lors de la fondation de la maison de Chala, elle y renplit l'office de
superieure provisoire.
En 90oo, pendant le terrible siege du Petang, ce ultelle (qui ireut le
dernier soupir de 'enseigne Paul Henry.
Depuis 19oo, sa vie se partagea entre son office d'assistante des cinq
suplrieures du Jentzetang et le soin. et I'instruction de sea chkres cat&chumbnes. Inlassablement, chaque jour elle recommenait sa tLche,
sans jamais admettre que la vieillesse et lea infirmitis fussent des
raisons suffsantes pour diminuer son activiti et limiter son divouement. C'est li qu'elle dispensait les ressouices pertonnelic dont cile
disposait.
Fille de I'Eglise jusque dans les fibres les plus intimes de son ime,
elle. tenait ferinement, tant pour elle que pour ses administries, a
l'assistance aux offices paroissiaux. Meme a quatre-vingts ans et quand
I'avance
:ljk sea jambes lui refusaient tout service, eile s'y prenait
pour pouvoir assister & la messe commune.du Petang. Elle ne voulait
jamais entendre parler de dispense en cela, comme en tout autre point
de la loi ecclisiastique on de la Regle de sa Communaute.
Depuis un an seulement, 1'epuisement total de sea forces obliges
Sceur Louise & une inaction qu'elle ne put jamais qualifier de repos,
tant elle lui fut douioureuae.
Apras de longs mois de souffrances patiemment supporttes, le
3o juillet, i neuf heures du soir, Sceur Louise s'eteignait doucement,
rendant i Dieu son ame vaillante, bien maitresse du corps frele qu'elle
animait et qui n'avait jamais transigi avec son devoir.
(Avant-propos de I'auteur.)

Martin AMAYA. Histoire de Chita. Tunja, 1930.
In-8, 144 pages.
SM. Amaya nous donne, en quelques pages bien remplies;, 'histoire
de la paroisse de Chita depuis sa fondation jusqu'k nos jours.
Notre Congregation a, en celte localit6, depuis 1916, unutablissement
qui rentrait dans Ie cadre de l'ouvrage; M. Amaya ne nous a pas
oublis; l'diogc qu'il fait du zMie de ses confrres eat m6riti; nous y
applaudissons de tout cceur.
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Docteur Joseph RECAMIER. Histoire de I'khpital
Saint-Mickel de i888 & 1928. etampes, 193o. In-8,
123 pages.
- Je voulrais montrer dans ces quelques pages, dit I'auteur, qu'une
Ieuvre de charit6 absolument privee, sans l'aide .de, pouvoirs publics,
fond6e et entretenue par la gendrositl de bienfaiteurs, sans coercition
aucune, pent se developper avec des ressources si modestes que toute
entreprise similaire de l'tat serait annihilke par les frais de gestion.
Pourquoi a-t-on donne le nom de saint Michel, pourfendeur de dragons,
a I'hbpital naissant? Je ne rai jamais su, mais, si j'avais eu voix au
chapitre, c'est le nom du saint le plus francais, le plus charitable de
tous, saint Vincent de Paul, que j'aurais choisi *
Le docteur Recamier admire le devouement des Filles de la Charite
qui se d6pensent aupres de ses malades; mais il ne perd pas l'occasion
d'etre a leur egard quelque peu taquia; oh! tris aimablement. La page
sur les chats de l'etablissement (p. 47) vient mettre uae note gaie dans
cet ouvrage d'allure plut6t technique; on y racontc avec humour la
Smort d'un magnifique matou bleu, le chat pref4re du docteur, assassine
par 1'alliance n de la cornette et du kepi a

]mile IRIGOYEN. La Medalla Milagrosa. 400oo pages.
Les apparitions de Catherine Labourd, Ia Medaille miraculeuse.
tlles sont les deux parties d- ce volume : Ia premiere, historique; la
seconde, symbolique et mystique. Chaque detail de la Medaille est
etudi6 : 'inscription,les rayons, le monogramme, les coeurs. Bref, livre
instructifet 6difiant.

Pius PAWELLEK. Dsialalnosc XX. Misjonarzy Domu

Wilenskiego. (L'activitf des missionnaires de Wilno.
T. I" (trois autres tomes doivent suivre). Cracovie,
1928, 112 pages.
Apres cicq ans de travail et de recherches dans les archives,
M. Pawellek nous donne le premier volume de son grand ouvrage sur
la maison de Wilno. Nous y trouvons la vie des supirieurs. Le premier fut M. Paul Godquin, da diocese d'Amiens, entre a Saint-Lazare
en s658, a l'age de vingt-deux ans. Envoyv en Pologne pir M. Almeras
avant la fin de ses 6tudes, if y fut ordonna pretre. Les maisons de
Cracovie, Varsovie et Wilno I'eurent h leur tete. 11 compte parmi.les
plus capables et les plus saints des confreres envoycs en Pologne
par la France. Suit 1'histoire de ses successeurs : Korsz (1694-1699,
Fabri (1699-1715), Cyboni (z175-172S), Bochenski (1726), Tykwinski
(x726-1763), Tylman (1763-1782), Andre Pohl (1782-180), etc., jusqu'k
la suppression complete de la maison et de la Congregation par les
ukases de 1842. Les volumes suivants nous racontezont les tavaux des
enfants de saint Vincent employes aux missions, aux seminaires etaux
paroisses.
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Pius PAWELLEK. Beatyftkacjasw. Wincentegoa Paulo.
Cracovie, Stradom, 1929. 120 pages, nombreuses
gravures.
A l'occasion da second centenaire de la beatification de saint Vincent
de Paul, M. Pawellek retrace I'histoire des differents procis qui la
preced&rent et des fetes qui la suivirent en Pologne, notamment i
Varsovie, Cracovie et Chelmno.

Pius PAWELLEK. Cudowny Medallik (La Medaille
miraculeuse). Cracovie, 1930. 96 pages.
Ouvrage de pietd, non d'histoire.

Pius PAWELLEK. Kalendarz Cudownego Medalika.
(Almanach de ia Medaille miraculeusel. Cracovie,
1930. 54 pages.
Kalendarz Cudownego Medalika (Almanach de la
Medaille miraculeuse). Cracovie, 1931. 144 pages,
illustr6.
SSprewozdanie pan Milosierdzia (Rapport sur l'oeuvre
des Dames de la Charit-). Cracovie, 1930. 54 pages.
Ce rapport se limite aux trois dioceses de Cracovie, de la HauteSiesie et de Tarnow. Voici une petite staListique pour P'annie 929 :
Membres de l'euvre, 2464; families aiddes, 2854; visites, 15747; charites m6dicales, 141z; sociales, zz6; spirituelles, 1240; depenses,
740000 francs.

Spiewnik Koscielny (Livre de chant eccl6siastique).
1" partie, par MM. WALLEK-WALEASKI, FEICHT et
W.

SWIERCZEK. Cracovie, 1930.
9agcantiqucs avec accompagnement d'orgue.

Spiewnik Koscielny (Livre de chant eccl6siastique).
Nouv. 6d. Cracovie, 1928. 526 pages.
570 cantiques,. texte et milodie i deux voix. Pas un coin de Pologne
oh ce livre ne soit connu. Publid pour la premiere fois par M. Jean
Siedledki en 1878, ii compte une vingtaine d'editions. L'edition actuelle,
refaite complhtement par M. W. Swierczek et Wallek-Walewski, a
obtenu l'approbation des autorites eccl6iastiques et du ministere de
l'Easeignement public de Varsovie, qui le recommande aux dcoles. On
en a tir6 15 ooo exemplaires.
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E. CASSINARI. 11 t° Centenario della Medaglia Mimcolosa (183o-i93o). Rome, 1930. In-8, 398 pages.
Cet ouvrage s'intitulerait plus justement La Medaiile miraculemue, car
le centenaire n'en constitue pas le sujet, mais est seulement I'occasion
de sa publication. On y trouve ce que nous avons dja lun dans M. Chevalier et M. Crapez : la vie de sueur Catherine, les apparitions, les
graces obtenues et un court historique de I'association des Enfants de
Marie. L'auteur a reuai en appendice quinze documents relatifs i la
medaille: tons actes du Saint-Siege, sauf une homelic et une lettre.
qui sont du cardinal Richard, archevaque de Paris.

G. COCCHI. Commentarium in Codicem Juris Canonici. T. IV. De processibus. Turin, 1930. In-8, vli1-

666 pages.
L'important commentaire de M. Cocchi sera bien reu par tons ceux
qui s'int6ressent au droit canon. Ce tome IV est digne de ses aios :
science juridique siure, exposition lumineuse, mithode rationnelle.

Almanach des Missions des Lazaristes et des Filles
de la Charitl de Saint-Vincent-de-Paul. 93 . Illustre,
140 pages.
La Vierge de la M"daille miraculeuse, patronne de nos missions, et
sa privilegiLe, la semeuse de lis, occupent une bonne place dans
l'Almanach de 1931. On n'en sera pas itonae. Apres les belles manifestations auxquelles nous venons d'assister, il est a espeier que la
Vierge Immaculie favorisera notre recrutement missionnaire. L'Almanach y contribuera, lui aussi; par les pages qu'il consacre I nos ceuvres
de Chine, de Madagascar, d'Abyssinie, de Palestine, de ColombieL'Algerie et les Etats-Unis ne sont pas oubliks, car its ont 0t6 pays de
missions avant de devenir pays de missionnaires. C'est tout un monde,
monde d'infidles et monde d'abandonnes, qui se prEsente I nous en
lisant ces recits, ecrits pour allumer, chez les jeunes surtout, la flamme
de l'apostolat.

Manual de piadosasmeditaciones para todo ginero de
personas. Nouv. ed., par M. SANCHEZ.
La premiere edition de cet ouvrage remonte i laannee 17o0; son
auteur fut Joseph Joffreu, de noire maison de Barcelone. Le Alaruai
nest pas, comme I'a cru M. Rosset, une traduction a fidile i des meditations de Busde, editees et complit6es par M. Almtras (et non
M. Portail). 11 y a de notables differences entre l'ouvrage du c6l6bre
jesuite et celui de notre confrere M. Joffreu.

A. HUBRECHT. Elementa Grammaticae latinae. Pars
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prima. Rudimenta. 7* 6d. In-i 6, xuI-ioo pages. PNtang,
PMkin.
Pars secunda. SyVnaxis. In-8, Io8 pages. PMtang,
PMkin.
L'auteur expose ainsi son plan :
. Voici terminkel'impressiondu premier volumede notre grammaire :
Rudimenta (septieme edition). Au simple coup d'oeil, on y remarquera
des rhangemeuts assez nombreux. On notera d'abord la facon nouvelle
de presenter les conjugaisons, disposdes non plus en.enfilade, mais en
tableaux compares, pour mettre en lumiire leurs differences. Les
sermes grammaticaux (autant dire techniques) oat 6t4 parfois modifies,
pour mieux se conformer a l'usage moderne. Le changement le plus
profond est dans le relief que nous donnons k l'analyse logique, clef de
voute de toute grammaire, car s on a fini par remarquer que rien n'a
encore et6 invente de plus simple, mame pour I'esprit des enfants, que
la logique meme >.Pour plus de clart6, nous avons rejet6 ad calcem
les versions, qui font partic du premier volume. Ainsi les rigles,
mises en evidence et mieux degagees, s'imprimeront avec plus de
nettetc dans la m6moire.
u Le second volume (Syntaxis) a subi, lui aussi, des retouches profondes. En effet, an lieu d'y reprendre des parties du Discours, nous y
adoptons hardiment l'enseignement logique, ramenant la syntaxe i ses
principes fondamentaux. C'est la mtbode moderne; elle nous paiait
excellente, car elle empeche P'esprit de s'egarer, en lui signalant i
chaque oas le filconducteur.
a Nous nous proposons d'ajouter a notre Grammaire un troisikme
volume, dont la r6daction est terminee, sous le titre Stylus. Nous le
destinons aux classes superieures et a MM.les professeurs indigenes,
prives d'ouvrages assez complets, k moins qu'ils ne connaissent une
langue-dtrang&re. II y avait li une lacune i combler : on manquait
.I'ae exposition approfondie de la Proposition latine, ktudiee dans ses
elements essentiels et ses diverses vari6tes. Par ailleurs, tout professeur
expiriment6 admettra que cette exposition complete et raisonnne ne
pent etre pr6sent6e & L'esprit des jeunes ileves et doit etre reservte
pour le couronnement des etudes grammaticales.
. Dans ce meme volume, nous avons cru utile d'ajouter une petite
Histoire de la Lillrature latine, pour classer a leur rang chronologique
les auteurs de Iantiquite et preciser la note dominante de leurs aeuvres.

Le Bulletin catholique de Pikin (septembre) annonce
la publication, toujours sous le titre g6neral de Elementa grammaticae latinae, d'un autre opuscule de
M. Hubrecht, avec comme sous-titre : Introductio :
lectio. In-8 de VIII-48 pages. Nouvelle m6thode de
lecture latine, I1'usage des 6lives chinois.
F. DE SAINT-PALAIS D'AUSSAC. Le droit de dipouille.

S- 236 Strasbourg, 1930. ln-8, 233 pages. (These de droit

canonique pour doctoral, a presenter a 1'Universitt
de Strasbourg.)
Nous ne pouvons que feliciter notre jeune confrere de la somme
d'erudition et de critique que represente ce savant volume, auquel Ie
jury accordera, nous 'esperons, la mention Summa cum laude. II definit
le droit de depouille : la faculti, pour celui qui a ou qui pritend avoir
un droit sur une iglise, de revendiquer les biens meubles des clercs
defunts. Son travail est divise en deux parties : Pune historique, de
beaucoup la plus longue : les vicissitudes de la d6pouille le long des
siicles et en diffirents pays; I'autre juridique :sur quelle base juridique
repose ce droit. L'auteur possede pleinement son sujet; il le traite en
humme d6ji rompu aux metliodes modernes de l'histoire et de la critique. Son livre restera; il n'en est pas, sur cc sujet special, d'aussi
complet et d'aussi parfait.

A. DUVIGNEAU. Notiones ScripturaeSacrae.

I* Introductio generalis. Impr. du Ptang, PMkin,
1929.
20 Introductio specialis in libros Novi

Testamenti.

Impr. du Pitang, Pekin, 1930. VIII-720 pages.
Ces deux ouvrages ne nous ont pas iti communiques. Nous connaissons le second par la mention qu'en fait le Bulletin calholique de Pikin
(numero de juillet 193o, p. 393). Voici quel serait, d'apres cette revue,
le but de I'auteur :
a On a voulu en faire un manuel pour les seminaristes etudiant les
iivres saints sous la direction de leurs professeurs. On a voulu aussi en
faire un instrument de travail pour ceux qui, mame dans le ministere
sacerdotal, cherchent personnellement A comprendre 'enseignement
divin que ces livres renferment, a en extraire des doctrines d'edification
spirituelle on des arguments solides pour I'apologie de 1'Pglise du
Christ et l'expos6 de la foi catholique. Le professcur saura discerner,
pour F'utilisation dans les classes, cc qui est li & titre de renseignements et d'indications en vue de la lecture et ce qui doit etre propose
a i'etude appliquee des eleves. On a du ici avoir Cgard aux necessites
de notre clergA (le clerge chinois), qui n'a pas, comme en Europe,
livres et bibliotheque I sa portce. s
L'ouvrage comprend trois parties : Questions litl.raires, questions
historiques, questions doctrinales.

J. BAETEMAN. Rktraite d huit jours pour des religieuses, selon I'espit de saint Vincent de Paul. evreux,
1930. In-8, 18o pages.
Encore un livre qui s'ajoute i la longue liste des ecrits de M. Baeteman. Quatre m6ditations, deux gloses .leux examens de conscience,
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quelques pensies de saint Vincent, quelques refexions sur un sujet
particulier, tel est le plan pour chaque jour. C'est court, pieux, substantiel et pratique. La religieuse qui s'inspirerait de ces pages pour
faire sa relraite en retirerait certainement grand profit.
Nous aarions souhaite un accord plus parfait entre les sujets des differents exercices de la journee. 11 semble qu'on les ait distribues au
petit bonheur. Pourquoi, par exemple, choisir la priere comme sujet
de la reflexion du premier jour, alors que la meditation sur la priere
est une de celles du second jour ? Nous retrouvons de meme I'amour
de Dieu aux troisieme et cinquiame jours; la charite, aux cinquimer,
sixiitme et huitieme; I'humilit6, aux quatrieme et septieme.
Un supplement nous donne des reflexions sur la persiverance, une
mithode d'oraison et 1'exercice du Cheinin de la Croix.
Somme toute, excellent livre, appel6 i faire du bien aux ames
devotes.

F. GATTRINGER.

Histoire de la Congrigation de la

Mission.
D'abord, une ligere critique: il eut micux valu ajouter au titre a en
Autriche ; car il n'est pas'question des autres provinces.
C'est toute la province autrichienne, aujourd'hui partage en trois
troncons, qui revit dans ces pages, depuis I'ann6e IS52 jusquk nos
jours. Elle s'honore d'avoir eu pour fondatrice Ia comtesre de Brandis,
devenue smur Leopoldine. Pendant ces soixante-dix-huit ans, ii n'y a
cu que quatre visiteurs: Dominique Schlick, Guillaume Mungersdorf,
Edouard Reeh et Charles Spiegl ; et Ie quatrieme ne touche pas au
terme de son mandat. Une noyenne de vingt ans pour chacun, c'est
lout & I1'loge et de la province, qui n'abmdge pas la vie de ses visiteurs
en leur dounant des soucis; et des visiteurs, qui sont bien k leur devoir,
puisque l'autorit6 supirieure les maintient longtemps en charge.

Las Hijas de la Caridad de la provincia espaiiola y
sus obras. Madrid, 9g3o. ln-i8, 18 pages.
Apres un court aperqu sur 'entree
des Filles de la Chazit6 en
Espagne, l'auteur de cette interessante brochure passe en revue Ies
oeuvres des scurs en Espagne et dans les provinces qui en dependent:
Cuba, Porto-Rico, iles Philippines; revue statistique, oh les chifres
ont leur eloquence.

Paul LUPTAK. Guszick Lajos, missi6spap. 1867-1929.

(Viede Louis Guszich, pretrede la Mission.) 4 2 pages.
Francois ARONFFY. Mdriana* 1929. (Assemblee des

Enfants de Marie.) 36 pages.

Atablissements des Filles de la Chariti de SaintVincent-de-Paul. 193o. In-8, 1o4 pages.
On Irouve dans ce pr6cieux petit livre Ia liste complete des etablis-
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sements de France, avec lear adresse et Findication des ceuvres, ainsi
que Padresse des maisons centrales de 'letrangeret mention du nombie
des residences par pays.

Monseor Stork ante la Historia (en sous-titre : Inau-

guracion del Monumento erigido a su memoria el 28
de Agosto de 193o ) . San Jose,

1930.

In-8, 68 pages.

Plusieurs gravures.
Pour moutrer quelle solennird fut donnce i. F'crection du monument
6zigi a ;a memoire de Mgr Stork, troisibme Ccvque de Costa-Rica,
contentons-nous de dire que des discours furent prononc6s par le. resident de la RIpublique, Iarcheveque actuel, le vice-president de 'Assemblee nationale et Fun des trois membres du Comiti d'6rection. Un banquet et une seance academique reunirent les invites an seminaire, oi
Mgr Stork fur encore glorifi6 en prose et en vers.

A. FIRON. La Vie et les aeuvresde Ch. Maignart de

Berniires (1616-1662). Rouen, 193o. In-8, 111-427 pages.
Le sous-titre de L'ouvrage en precise le sujet: L'Organisationdeiassistance publique atfpoque de la Fronde.
M. de Bernikres, trisorier de la- Compaguie du Saint-Sacrement et
grand ami de Port-Royal, a meriti d'etre appelk, k cause de sa grande
charite, a le Procureur general des pauvres x. Son nom, res~6 daus
Pombre jusque dans ces derniers temps, a dt6 tire de i'oubli par un de
ses compatriotes de Rouen, M. Frocn. Ce n'est pas un mat que soit
mieux connae la figure de ce grand philanthrope et nous devons des
remerciements i son biographe pour cette nouvelle et importante contribution t&'histoire du dix-septieme sidcle.
Mais M. Feron n'aurait-il pas elevE i son heros, on plutbt . la
Compagnie du Saint-Sacrement, dont celui-ci 6tali le bras, une statue
de trop grandes dimensions? Nous le craignons. En fiddle disciple de
Raoul Allier, dont il adopte servilement les idies, il nous apprend que
saint Vincent de Paul manquait d'initiitive. C'est la ceibre Compagnie
qui l'inspirait et lui dictait ses decisions. Les dames de Ia Charite
marchaient sous Ia direction de ces messieurs plut6t que sous la
sienne. L'assistance de la Lorraine, de la Picardie et de la Champagne lui a 6t1 attribude a tort; c'est la Socidtd occulte qui menait tout
et se servait de lui comme d'un instrument. Les missionnaires envoyes
dans les provinces ruinees adressaient souvent A Paris des relations sur
1'Ctat lamentable des habitants, et des extraits de leurs lettres etaient
publices dans des feuilles volantes pour apitoyer les bonnes Ames.
Abelly pretend que ces lettres staient adressees & saint Vincent. Ritn
de plus faux; c'est k Bernieres qu'ils 6crivaient. Ainsi de suite.
On voit par ce court aperqu que M. Feron est une des victimes de
cette terrible maladie que l'abbe Br6mond appelle a la Sacramentite *.
S'il est un chapitre. d'Abelly qui se prseaate avec touter les garanties

de veracit6 desirables, c'est bien le chapitre consacr4 & I'assistance des
provinces. Les memoires communiques
Abelly pour cette partie.de
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son ouvrage em~ naient des missionnairea qui avaient travailli en ces
regions, en particulier de M. Almeras et de M. Berthe; I'ouvrage
achevr,
les feuilles leur furent communiquies avant 'impression par
Abelly; ce sont done les cimoins eux-memes qui parlent. La tendre
affection que M. Firon porte 2 son protege lui voile la virit6 ; sa
thbse ne s'en trouve pas fortifiee.

L. LESAGE. La Midaille niraculeuse et la Vie de
Seur Catherine Laboure.
Collection artistique : 3o cartes, dont 27 tableaux de Vignola.
La pochette de 3o reproductions: 3 francs; port: o fr. -5.
Le livret de conferences commentant ces tableaux: i fr. Sp; port:
ofr. Io.
Ces tableaux existent en vues de projection (noir et couleur).

Mission des Lazaristes el des Filles de la Charitiau
Congo. 12 vues detachables.
Mission des Lazaristes et des Filles de la Charitl
d'Abyssinie. 24 vues d6tachables.
Mission des Lazaristes et des Filles de la Chariti de
Madagascar. 24 vues d6tachables.
Mission des Lazaristes et des Filles de la Charit de
Chine. 24 vues ditachables.
M~ssion des Lazaristes et des Filles de la Chariti
d'Orient. 12 vues d6tachables.
Mission des Lazaristes et des Fille: de la Chariti de
I'Amerique du Sud. 12 vues detachables.

NOS DEFUNTS

MISSIONNAIRES
55. Ouang (9tienne), pretre, 2 octobre, Paotingfu;
61 ans d'age et 19 ans de vocation.
56. Stas (Jean-Baptiste), pretre, 14 octobre, Bikoro;
30, I .
57. Dunkel 'Francois), pr&tre, 31 octobre, Jerusalem;
58, 41.

I. Stockl (Francois), coadj., 16 novembre, Graz;
68, 45.
2. Baroudi (Nicolas), pretre, 21 novembre, Chengtingfou; 62, 44.
NOS CHERES S(EURS
Marie Fannius, a Montluel ;77 ans d'ageet 5 ans de vocation.
Maria Vanhauwer, a Lille-Moulins; 66, 38.
Marie Vignal,

a

Chateaudun; 89, 64.

Jeanne Dibon, a Bordeaux; 33, 3.
Marie Carlo, a Paris; 52, 28.
Marie Jagodic, a Dult 35, 6.
Maria Roca, 4 Cuenca; 26, 3.

Petra Goni, a La Havane; 64, 46.
Isidora Trigo, a Sdville; 68, 48.

Manuela Alonso, k Cenicero; 79, 6o.
Marie Castro, I Chillan; 67, 46.
Anne Faktor, a Nagykanirsa; 67, 45.
Mary Dolan, & la Nouvelle Orleans; 85, 65.
Rosa Ferrigno, a Naples; 68, 48.
Josephine Cassin, a Monsac; 70, 48.
Marie Pouet, a Alise-Sainte-Reine; 64, 2 .
Anne Sol, a Montolieu; 52, 32.
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Suzanne Porraz, a Montolieu; 37, lo.
Louise Obry, a Montolieu; 55, 31.
Marie Gamot, a Montolieu; 66, 40.
Antoinette Granotier, a Catres; 79, 58.
Jeanne Segala, I La Salvetac; 65, 46.
Elisabeth Heissenberger, A Vienne; 67, 5o.
Elisabeth Thomas, k Normandy; 70, 36.
Louise Farioli, a Turin; 60, 3o.
Jeanne Barthilemy, k Paotingfu; 60, 37.
Louise Sainte-Claire Deville, a Wenchow; 76, 54.
D6sirie Granval, a Chiteau-l'Eveque; 73, 5I.
Antonia Alberti, a Quarto Dei Mille; 24, 2.
Rita Cerutti, a Turin; 41, 13.
Lucie Palladini, A Sienne; 54, 32.
Hooorah Hayes, a Melbourne; 44, 2o.
Thecle Michalska, A Czortkow; 53, 27.
Marie Korp, a Graz; 3o. 6.
Eusebia Zamorano, a Valdemoro; 85, 60.
Justa Babores, N Gerona; 62, 41.
Maria Romani, a Ferrol; 65, 3r.
Maria Fernandez. a Madrid; 52, 20.
Silveria Recalde, a Madrid; 79, 52.
Elisa Rodrigo, a Marin; 47, 27.
Josephine Hemmer, a Revel; 77, 54.
AntoiD'*." Ferrand, an Coteau; 82, 62.
Marie Gillet, A Paris; 57, 36.
Jeanne Delegue, i Montolieu; 85, 64.
Marie Olive, a Chiteau-l'Eveque; 58, 3r.
Marthe Paszek, k Chelmno; 41, 14.
Sophie Jamiolkowska, k Varsovie; 46, 22.
Louise Adelaida, k Cajamarca; 74, 55.
Barbara Migilvray, a Detroit; 73, 40.
Guillemette Farkase, i Papa; 38, 8.
Berthe Carrez, & Chateau-l'Eveque; 54, 31.
Elise Kalla, A Wassenberg; 37, 9.
Marie Ruhnau, a Forst; 78, 58.
Marie Dunajska, a Stroda; 26, 6.
Anastasie Serrano, a Tulcan; 69, 48.
Julie-Marie Grand, A Fortaleza; 61, 40.
Cecile-Virginie Dussossoy, a Montolieu; 63, 43.
Julie MWroni, a Genes; 76, 56.
Marie-Elisabeth Gautero, a Sassari; 78, 49.
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Mar;e-Carmela Bonza, A Tortone; 3z, zo.
Jeanne Russo, a Naples; 73, Sc.
Agnas Mahan, a Normandy; 68, 56.
Marie Nougues, a Montolieu; 80, 56.
Catherine Vert, k Nogent-sur-Seine; 81, 56.
Marie Tailhade, a Vitry-le-Franwois; 68, 3q.
Josephine Chauvird, a Chateau-Gontier; 42, 18.
Amalia Teufel, a Schwarzach; 83, 63.
Isidora Ardanaz, A Segovia; 88, 68.
Eulalia Quevedo, ! Las Palmas; 61, 41.
Beatriz Puente, a Madrid; 19, 2 mois.
Camila Botella, a Valdemoro; 76, 52.
Maria Oses, I Madrid; 47, i3.
Jeanne Layus. i Betera; 74. 51.
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LE CENTENAIRE
DE LA MEDAILLE MIRACULEUSE
I. -

DISCOURS PRONONXC

DANS LA CATHEDRALE D'ALBI

PAR M1. LE CHANOINE BIROT, ARCHIPRETRE,
LE 3o NOVEMBRE I930

TroisiŽmne jour du Triduum du Centenaire
« Ce sera comme un signe
W'entre vos mains, comme un

Smonument sous vos yeux, et
t cela, afin que la loi du Sei-

gneur soit toujours dans votre
. coeur et sur vos leves.
(Ps. civ).
MIES FRERE3,

Ma tache est un peu diffcile ce soir, apres les deux
tres beaux discours, si complets et si saisissants, que
vous avez entendus au cours de ce Triduum.
Mgr 1'archeveque vous a fait la thoologie de la
Medaille Miraculeuse; il nous a montr', dans cette
manifestation de la Vierge Marie, une protestation,
une reaction du ciel contre. le naturalisme du dixhuitieme sikcle et le faux optimisme de Jean-Jacques
Rousseau qui avaient envahi les Ames et d'oi -tait
sortie la Revolution francaise, menacant de submerger
les principes de foi surnaturelle sur lesquels repose le
christianisme; il nous a montr6, dans la M6daille
Miraculeuse, la preface de la definition de l'ImmaculeeConception, la nicessit6 pour l'homme pecheur de
reconnaitre sa d6pendance a 1'6gard de Dieu et le
besoin qu'il a de sa misiricorde et de sa grice, la certitude aussi, venue d'en haut, que cette misericorde
9
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lui sera assuree et cette grace donnee par l'interceesion de Marie.
Le lendemain, M. le chanoine Cauquil nous a prisent6 l'histoire de la Medaille Mir'aculeuse, avec les
consequences morales et l'aspect int6rieur de cette
histoire, dans un r6cit plein de charme et d'6motion;
ii nous a fait assister a tous les d6tails de l'apparition
et aux efforts successifs qui furent faits pour r6pandre
cette d6votion conform6ment aux ordres de la Tris
Sainte Vierge. 11 nous a montr6, dans cette manifestation, I'expression souveraine de la mis6ricorde
divine par le ministire de Marie; enfin, il a rendu un
hommage justifi6 aux Filles de la Charite et aux fils
de saint Vincent de Paul qui ont 6t6 les instruments
de la Providence dans ces circonstances, hommage
auquel de tout coeur nous nous sommes associ 6 s.
Que peut-il bien, ce soir, nous rester a dire?
II nous reste, mes Frires, tout simplement, A parler
de la M6daille elle-meme. Nous nous demanderons
d'abord : pourquoi la medaille; ensuite, quel usage
nous devons faire de la m6daille; et enfin dans quel
esprit nous devons pratiquer la d6votion a la Mddaille
Miraculeuse et quel profit spirituel nous devons en
tirer.

I
Pourquoi-la m6daille?
Mes Freres, au seuil de mon sujet, je rencontre les
objections -t peut-tre meme les sourires un peu
d6daigneux d'une certaine cattgorie de personnages,
qui, gr&ce a Dieu, se font de plus en plus rares parmi
nous; ils 6taient tris nombreux an temps de ma
jeunesse et ils avaient alors beaucoup d'insolence; ii
n'est pas sur qu'ils l'aient perdue tout a fait, ni qu'ils
aient totalement disparu; c'est pourquoi je m'arreterai
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un instant A leur r6poadre. Ce sont les " esprits
forts ).
Leurs objections, d'un ton tres pr6tentieux, se
ramxnent A dire : ( Vraiment les catholiques s'arr&tent
A bien des minuties ))
Oh! les grands esprits qui ont lib6r6 l'ame
humaine de toutes ses entraves et qui ont orient6
d6finitivement la marche de 'humanit6 vers la
lumiere! N'en etes-vous pas saisis, mes frires? Et ne
sommes-nous pas vraiment, grace A eux, dans un mouvement de progres enivrant? Je croyais, au contraire,
qu' Il'heure actuelie comme hier, comme avant-hier,
malgre les pr6tendus progres de la pens6e libre et de
la libre pens6e, malgr6 les brillantes promesses faites
au nom d'un id6al nouveau, nous ne manquions pas
de soucis!
Mais 6coutons-les: " L'Eglise ne pratique-t-elle pas
dans ses m6thodes de devotion un v6ritable enfantillage. Ne confine-t-elle pas, dans certaines pratiques, a
la superstition qu'elle condamne? Ne voyons-nous pas
sur sa figure et dans ses gestes des signes d'idolitrie
et ne va-t-elle pas jusqu'au f6tichisme ? Ces m6dailles! i
Oh ! mes Freres, ces paroles, vousles avez peut-etre
entendues autour de vous et je voudrais que vous
pussiez y r6pondre.
Tout d'abord, permettez-moi de plaider ici,. audacieusement et malgre le d6dain de mes interlocuteurs,
la cause des f6tichistes,.la cause meme des idolatres;
car enfin, ces modestes sauvages ont foi en leurs
amulettes. Ils se trompent ,yidemmentquant a 1'objet
imm6diat de leur foi et quant a l'influence qu'ils attachent a ces signes, A ces symboles miserables, n6s.de
leur imagination ou de traditions dontils ne sont point
responsables ; mais il n'est pas certain que, malgre ees
erreurs, malgr6 ces illusions, il n'y ait pas dans les
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coeurs de ces pauvres gens, de ces sauvages si humbles,
de ces primitifs si d6daign6s, quelque chose d'exquis,
quelque chose de moralement bien sup6rieur a toutes
les pr6tentions et a toute la suffisance qui remplissent
la pens6e de beaucoup de libres'penseurs d'aujourd'hui. Ces gens, du moins, ont une foi; ces gens ont
une esp6rance; ces gens, a leur facon, ils prient! Ils
ptient la puissance inconnue et myst6rieuse qui les
environne et les domine; ils s'inclinent devant le
mystere, et je trouve que cela n'est deji pas si
ridicule! Et il en est de meme des idolAtres de I'antiquit. II est de tradition, mes freres, de m6priser la
religion des paiens, et i'on a bien raison si on la prend
dans ses formes purement ext6rieures, si l'on s'arrete
a la vulgariti ou a la vanite de ses idoles, a la multiplicit6 de ses dieux; l'on a bien raison encore si l'on
veut dire que l'humanite s'iloignait, sur la foi de ses
poktes ou de ses hi6rophantes, bien loin du vrai Dieu,
dont elle avait perdu la claire notion, on qu'elle ktait
impuissante a concevoir par l'effet de I'affaiblissement
de sa pens6e. Cependant, mes Freres, le monde, alors,
n'6tait pas sceptique; le monde d'autrefois, celui sur
lequels'est 6tendue la po6sie des mythologies pass6es,
il avait, lui aussi, et plus encore, peut-etre, helas!
que le monde moderne, le souci du divin; il cherchait
la grace, dont ii ne connaissait ni le nom ni les
moyens, mais qu'il pressentait et desirait; et parce
qa'il appelait le Dieu vivant, le Dieu 6ternel par une
multitude de noms barbares, ce n'est pas une raisou
pour douter que ce qu'il y avait de sincere, de profond
dans ses aspirations et dans ses prikres n'atteignit pas
le coeur infiniment mis&ricordiax du Dieu vritable,
qui ne juge pas les hommes d'apres ce qui parait,
mais qui voit jusqu'au fond des Ames.
Et c'est pourquoi je n'h6site pas & prendre la
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defense de ces pauvres gens du passe en face de nos
moderoes incr6dules, et, tout compte fait, je les mets
fort au-dessus de la plupart d'entre eux.
Mais, apr6s avoir ainsi r6glI leur compte, continuols notre examen et demandons-nous a quoi r6pond
cette manifestation venue du ciel sous la forme d'une
m6daille.
La verite est que l'ime humaine, tant qu'elle est
attach6e a un corps mortel, a besoin de signes, de
signes sensibles, pour toutes les operations de son
esprit, pour la fixation de sa pens6e, pour la prise de
conscience et le developpement de ses sentiments,
mime les plus intimes. C'est peut-tre l'infirmitk de
l'homme cela, et il est possible en effet que les amges.
esprits purs, n'aient pas besoin de ces moyens extirieurs; mais c'est aussi, dans l'etat actuel des choses
telles que nous les connaissons, i la faveur de cette
materialisation concrete qu'il est oblig6 de donner a
sa pens6e, que l'homme devient le maitre de sa pens&e,
qu'il la precise, qu'il la fixe; c'est grice a ces signes,
grace a ce travail de precision et de d6termination,
qu'il arrive a elever progressivement l'&difice logique
:
..
de sa science et de son id6al.
L'homme a besoin, pour penser, de mots, d'images
etdu langage; c'est une virit, philosophiqu.e, pe
qu'on appelle dans les colleges une verit6 « de cours ,,
.
c'est-i-dire qu'on ne conteste pas.,
Essayez de penser t quoi que ce soit: vous ne le
ferez point sans une image ou sans un mot, ou sans

une proposition composee de mots. Prenez toute la
serie des sciences, prenez la math6matique, la plus
abstraite de toutes les sciences, elle a besoin de
Schiffres, elle a besoin de signes et de formules, La
metaphysique, la plus ilev6e d'entre elles, ne peut.
rien faire sans concepts, autant dire sans termes
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difinis qui correspondent aux abstractions de l'esprit,
abstractions que 1'esprit serait incapable de saisir sans
Ie terme.
Prenez la theologie, la th6ologie elle-meme, qui
s'occupe de Dieu, de l'6ternit6, de l'infni, du mystere;
elle ne peut rien faire sans symboles, sans analogies,
sans comparaisons : d'autant que les objets qu'elle
6tudie sont plus eleves et transcendants, et qu'elle est
obligee de les traduire en quelque sorte dans la langue
ordinaire des hommes.
SDe
l'ordre des sciences, passons maintenant aux
choses plus ordinaires de la vie.
Nous apercevons aussit6t l'inevitable nicessit6 du
signe; le signe est ce qui nous sert dans notre vie
affective pour les choses les plus delicates. C'est aun
signe que nous attachons la pensee de nos morts; c'est
a un symbole materiel que nous fixons nos sympathies et nos amities; c'est un signe encore, un souvenir qui nous rappelle les 6v6nements heureux ou
malheureux de notre vie, les jours d'6motions! Nous
avons besoin du portrait de ceux que nous aimons, des
objets donn6s par eux, une lettre, un bijou, une boucle
de cheveux.
Le patriotisme lui-meme se soutient et se nourrit de
signes, et c'est avec respect que tous ceux qui ont le
coaur bien place et que ne paralyse pas un abject respect humaira saluent le drapeau du pays lorsqu'il
passe devant eux.
SVous savez l'importance que nous attachons, meme
quandnous sommes Ie-plus d6tach6s des vanites humaines, a ces insignes d'honneur, a ces d&corations
qui rappellent de longs services ou une heure d'hroisme; nous ne laissons pas d'y -tre profondiment
sensibles!
Lorsque la jeune fille recoit de son fiance la bague
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de ses fianqailles, ce n'est pas seulement A la valeur
.mat&rielle de cette pierre brillante qu'elle s'attache,
mais aussi aux sentiments profonds qu'elle croit a
juste titre decouvrir dans ce geste, symbole de l'amour
et du bonheur qu'elle attend I
Et lorsque le grand Napoleon faisait descendre du
.ciel des itoiles qu'il placait sur la poitrine de ses
braves, ils fr6missaient d'orgueil, parce qu'A ce signe
l'estime de leur chef 6tait a jamais fix6e sur eux, jusqu'a la mort !
Ainsi, le signe est partout! II est dans la vie intel.lectuelle, il est dans la vie morale, dans la vie sociale;
pourquoi, mes Freres, ne serait-il pas dans la vie religieuse?
Dieu lui-m6me ne pouvait pas ne pas obeir A la loi
psychologique que je d6veloppe devant vous. Lorsqu'll institua le Christianisme et l'iglise, il prit
1'homme comme il I'avait fait, et prit soin d'attacher
tous les enseignements qu'I1 lui apportait, toutes les
esperances qu'll ouvrait devant lui, A des signes qui
permissent a la conscience humaine de se diriger et de
se reconnaitre sans erreur possible A travers les obscurites, l'agitation et I'instabilit6 des choses humaines.
Lorsque Dien voulut donner P'homme un R6dempteur, il I'incarna dans une nature d'homme, et ce fut
le Fils de Dieu fait homme, J6sus-Christ! Et ce
Christ, Dieu vivant et Dieu visible, nous le verrons
agoniser, mourir sur une croix, et le signe de la Croix
deviendra, pour des siecles et des sikcles, le signe du
chr6tien.
Lorsque Dieu veut assurer la perp6tuite de la doctrine 6vangelique et mettre l'univers entier A mime de
recevoir les bienfaits de la Redemption, il donne au
Christ la mission de fonder 1'Eglise, une 6glise visible,
une eglise constitute par une hierarchie solide, une
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organisation extirieure et sensible, que 1'on ne puisse
point ignorer et qui permette de la reconnaitre entre
toutes les sectes et en depit de tous les schismes.
Dans cette Eglise, pour marquer la pr6sence de la
grace et sa diffusion sur les ames, le Christ institue les
sacrements, et chacun des sacrements est caracterise
par un signe sp6cial indiquant, par sa nature mnme, le
genre de grice conferee au fidele bien dispos6, afin
que a la sincerit, de ses dispositions corresponde la
certitude d'etre entendu.
Ainsi Dieu a voulu qu'il y eCt, pour son Eglise, un
corps et une ame: un corps, une construction visible
et sensible qui permit a tous de I'aborder facilement,
et, a travers cet appareil extirieur, d'atteindre son
ame, de s'inserer a la vie profonde qu'elle porte en
elle et qui n'est autre que la vie du Christ, son fondateur et son chef.
S'il en est ainsi, mes Freres, pour les l66ments
essentiels de la vie chrttienne, et si Dieu a voulit
qu'un signe ffit attach6 aux principes fondamentaux
de cette vie, pourquoi n'en serait-il pas de meme, et
i plus forte raison, pour les divotions particulibres,
pour les formes vatiies qui sont I'expression des sentiments et de la pieti des fiddles? La superstition en
cette matiere n'est pas a craindre, car l'Eglise veille
avec soin sur toutes les pratiques de la d6votion et sur
tous les symboles dont elle se sert. L'Eglise ne parviendra certes pas a emp&cher toutes les erreurs individuelles et tous les abus particuliers, mais elle preservera toujours la pens6e et les sentiments g6naraux
de la chr6tient6 contre les alterations qui pourraient
6tre apportees A la v4rit6 profonde que les d6votions
diverses n'ont d'autre but que d'elargir, de populariser, de rendre accessibles i toutes les ames et de vivifier en elles par une intime collaboration spirituelle.

La sauvegarde de l'glise s'applique, mes Freres, a
la M&iaille Miraculeuse.
La MNdaille Miraculeuse n'est autre chose qu'un
signe que nous adoptons pour marquer notre adhision
cordiale i toute la touchante doctrine du mystire de
Marie, notre foi unanime en son intercession misiricordieuse, et notre confiance en une priere que nous
savons d'avance exaucie par elle, parce que nous
sommes ses enfants.
Et permettez-moi de vous le faire remarquer en
passant, si nous usons de cette d6votion de la Medaille
Miraculeuse, ce n'est point tant, en premier lieu et
principalement, parce que la Tres Sainte Vierge est
-venue elle-:weme la montrer et la recommander i Ca-.
therine Laboure; si nous y croyons, si nous la pratiquons et la recommaadons,- c'est, premierement et
avant tout, parce que 'Lglise, par I'organe ordinaire
de son magistere, I'a autoriske, d6clarant qu'il ne peut
y avoir dans cette pratique rien que de pur, rien que
de conforme. i la doctrine immuable de I'Eglise, rien
qui ne puisse entretenir et favcriser notre pift6. C'est
ce jugement de l'lglise qui est la premiere et la principale base de notre confiance; c'est par ce jugement
seul que le t6moignage de Catherine Laboure. prend
a nos yeux quelque consistance. Non pas que je veuille
dire que cette M6daille Miraculeuse fasse partie de la
foi, ni que le refus d'y croire soit une her6sie, non! 11
s'agit d'une pieuse croyance livr6e a la confiance, a la
libre expansion de la pi6t6 catholique. Mais enfin,
sous cette reserve, et l'Iglise ayant parle, rien n'empeche que je puisse afirmer maintenant que c'est
vraiment la Vierge elle-mcme qui a recommand6 cette
devotion, qui a montr &kcette pieuse fille le modele
de cette m6daille, qui l'a en quelque sorte dessinie
sous ses yeux. C'est li, en v6rite, une garantie d'une
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incomparable valeur, a laquelle nous ne pouvons
qu'adhirer et qui nous donne une pleine confiance en
I'efficaciti de cette d6votion b6nie.
Voila, mes Freres, pourquoi nous pratiquons la
devotion de la M1daille Miraculeuse. Et maintenant,
en second lieu, que faut-il faire de cette m6daille?
II
Mes Freres, je vous l'ai dit dans le texte qui a comI1sera dans vos mains un
menc6 cet entretien :
signe. )
II faut done prendre cette m6daille, il faut la porter;
.nous ne pouvons que nous renouveler dans la r6solution d'etre fid~les a cette devotion, familiere a nos
families et a notre enfance, et dont un siecle entier
a. consacre les bienfaits. II faut la porter parce qu'elle
sera u un signe entre nos mains ,,un signe de foi. Le
seul fait qu'elle sera sur notre personne, suspendue
a notre con ou a nos vetements, montrera l'adh6sion
de notre esprit a toute cette theologie merveilleuse de
la Vierge Marie, mere et secours des chretiens. Le
fait de la porter nous incitera a garder en toute chose
I'humilite, qui ne doit jamais abandonner le pbcheur.
Elle nous rappellera la necessit6 de la- priere et son
efficacite; mais on ne sait vraiment la n6cessit6 de la
priere et son efficacite que si on se ditache de son
orgueil et de son esprit propre, et si 1'on se souvient
de sa pauvreteet de sa misere 1Ce signe beni nous donnera aussi, si nous ,le tenons c entre nos mains ,,le
courage de rester fidiles a nos convictions chri-

tiennes, la force de les confesser devant les hommes,
puisque nous voulons qu'un jour Notre-Seigneur J6susChrist, notre maitre, nous confesse devant son Pire;
courage et force qui, dans la vie chr6tienne, ont 6te
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n&cessaires de tout temps et Ie sont plus encore en nos
jours :troubles. Et pourquoi, mes Freres, pourquoi
n'aurions-nous pas ce courage de confesser notre foi
et par li meme de la faire respecter, en nous servant
pricis.ment de la M6daille Miraculeuse?
- Nous serions ridicules! - Et pourquoi, mes
Freres, serions-nous ridicules? Pourquoi serions-nous
plus ridicules que ceux, innombrables, qui, autour de
nous, manifestent leurs caprices pour ces singuliers
4porte-bonheur n qu'ils 6talent sur leur personne, dans
leurs maisons et dans leurs voitures?
Avez-vous remarqu6 ces objets hit6roclites, ces
poup~es grotesques, ces singes, ces serpents, ces petits
chiens, ces petits cochons, avez-vous remarqu6 ces amu]ettes de toute sorte qui s'etalent glorieusement sur
de belles poitrines? Est-ce que ce n'est pas ridicule?
Est-ce que nous serions plus ridicules parce que nous
montrerions ostensiblement que nous ne nous attachons pas a ces sottises, mais que nous sommes fidiles
a la foi du Christ et a la confiance en Marie? Notre
conviction ne vaut-elle pas la peine que nous la traduisions au dehors et, si nous ne pouvons pas toujours
la traduire par nos paroles, que nous la traduisions
au moins par urt signe?
Pourquoi ne supprimerions-nous pas toute equivoque
autour de nous en manifestant par on signe pieux,
par un signe de foi, ce que nous sommes et ce que
nous voulons &tre?
Est-ce que nos convictions ne valent pas celles de
tant de sceptiques et d'etourdis ?
Est-ce que nos esperances ne sont pas mieux fondies, plus consolantes et plus saines que leur d6senchantement? Est-ce que nous ne pouvons pas r6pondre
a leur audace dans le monde par une 6gale audace et
par un courage plus noble ?
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Ilscherchent a se faire gloire de leurs ngations etde
leur frivolit6 : vous les entendez ricaner et se hausser
du col, ils repr6sentent la lumiire de ce temps !
J'ai souvent entendu dire par des jeunes gens,
par des jeunes filles, que, dans leurs ateliets oq
leurs bureaux, certains personnages s'autorisaient de
cette pr6somption vaniteuse dont je parlais tout i
1'heure et se permettaient de les taquiner, de les
railler, souvent de les tyranniser en raison de leurs
croyances catholiques; ils se moquent de leur pr&tendue naivetA; ils affectent d'ouvrir devant leer
imagination les delices du paradis mondain dans
lequel ils se prlIassent!
Mes Freres, est-ce que de tels procdbes ne- deman'
deraient pas de notre part a tous une reaction vigoureuse? Ne pensez-vous pas que ces audaces tiennent
beaucoup t notre timidit6? Je le dis & ces jeunes filles
qui, si nombreuses, m'coutent : qu'elles mettent done
sur leur poitrine, ostensiblement, la Midaille Miraculeuse, et, quand on leur tient ces 4tranges propos,
qu'elles se taisent, mais qu'elles regardent droit dans
les yeux le triste individu qui les blesse dans leurs
sentiments les plus intimes et les plus dilicats, qu'elles
le regardent, non pas timidement, mais avec ce regard
qui -st la seule r•ponse que 1'on doive faire t une
insolence : ils se tairont, soyez-en sires, lorsqu'ils sauront .qu'il n'y a rien a faire et qu'on les juge i leur
valeur.
Non seulement, mes Frcres, il faut porter la M&daille Miraculeuse, oon seulement il faut la porter
comme un signe, comme un bouclier, comme .une
arme, mais encore il faut la moutrer, il faut la propager, parce que ce fut la volontd de la Vierge : C
Ce
sera comme un monument devant vos ye.-x. v' Un
petit monument, sans doute, un tout petit monument,
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un objet minuscule, mais qui, reproduit des miiliers
et des milliers de fois sur des milliers et des millions de
cceurs, constituera cependant comme une barriere,
comme une digue aux plus grands maux qui puissent
atteindre l'humanitb.
Ce sera une barriere contre l'impuret6, une barriere
contre le respect humain, contre la faiblesse et-l'inconsistance de nos attitudes et de nos pens6es; ce
sera une barriere aussi, je le disais tout b l'heure avec
raison, contre les pretentions insoutenables de ceux
qui abuseraient de notre faiblesse; ce sera un signe
que nous pouvons tous arborer fikrement, parce qu'il
n'exprime que les sentiments les plus ileves. La lecon
qu'il porte avec lui est une lecon que personne au
monde ne peut nigliger, car nul ne peut dire qu'il n'a
point plch6 et nul n'osera soutenir, pour peu qu'il
ait reflichi, qu'il n'a pas besoin du secours de Dieu et
de l'intervention de Marie.
Ainsi donc, la Medaille Miraculeuse est un r6sume
synthktique de la doctrine chritienne; elle est une
manifestation de notre loyalisme religieux; elle est
une v6ritable profession de foi abregee, comme le
signe de la croix; et de meme que le signe de la croix
manifeste 'int6gritk de notre foi catholique, de meme
la Medaille Miraculeuse, partout oit nous la porterons,
tkmoignera de notre fidelit6 envers la Vierge Marie.
III
Dans quel esprit, mes Frtres, devons-nous pratiquer
cette d6votion de la Medaille Miraculeuse et quel
profit en tirerons-nous ?
Je viens de vous le dire et la Sainte Vierge ellermme l'a exprimi dans le texte que je- citais tout a
l'heure et que j'empruntais au.psalmiste : ( Un signe
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dans vos mains, un monument devant vos yeux ,,
pourquoi? u C'est pour que la loi du Seigneur soit
toujours sur vos ltvres et au fond de vos ceurs. ,
II ne servirait de rien de porter la Medaille Miraculeuse, - a plus forte raison serait-il funeste d'en
faire un objet de frivolit6, - si nous ne tirions pas de
cette manifestation de piet6 et de foi sa v6ritable
signification. II ne faut pas vider le signe de son
contenu. II en faut faire 1'expression complete des
sentiments profonds qui vivent dans nos coeurs et qui
doivent se traduire dans nos paroles et dans notre vie.
Porter sur soi la Medaille Miraculeuse, ce n'est pas
seulement faire une profession de la foi, c'est s'engager A la pratiquer; c'est s'engager a la priere, a
l'humilit6, a la confiance, au repentir de ses fautes, a
l'espbrance en la souveraine misbricorde et en la beatitude de l'6ternit6; c'est 6tre sir que Dieu ne nous
abandonnera pas. Car enfin, mes Frires, si la Sainte
Vierge a vraiment pris la peine de nous donner ce
signe, si elle est venue an milieu de nous pour instituer
cette M6daille et nous la confier, afn que nous la
portions constamment sur nos coeurs, ne. pensez-vous
pas qu'en verit c'est, de sa part, un engagement?
O
0 Marie concue sans p6ch6, priez.pour nous qui
avons recours-a vous ii. nous cnseigne-t-elle a dire.
Nous dicterait-elle de telles paroles, je vous. le
demande, si elle n'itait pas dispos6e a les entendre
et a les exaucer?
Aussi, mes Freres, pouvons-nous appliquer a la
Midaille Miraculeuse ce texte du Psaume : c Elle a
place en elle le signe de ses bienfaits. et de ses prodiges sur la terre. ) (Ps. Io4.)
Et l'on vous rappelait bier, abondamment, la multiplicit6 de ces miracles, de ces graces, de ces guerisons, de ces consultations de. toute soite qui ont 6te
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obtenues par la foi a la Medaille Miraculeuse. N'avonsnous pas, dans ces souvenirs innombrables, la preuve
du fait de l'efficacit6 de cette devotion et de la fid&liti de la Vierge Marie a ses promesses?
Oh! mes Freres, c'est avec confiance que nous verrons revivre au milieu de notre peuple cette divotion
de la M. daille Miraculeuse, qui a rempli de joie tant
d'ames et ophr6 tant de merveilles spirituelles au
cours du siccle dernier. C'est avec bonheur que nous
c6l6brons ici cette f&te, nous souvenant d'ailleurs que
la Vierge de la Medaille Miraculeuse avait 6t6 aperque
depuis longtemps dans nos saints livres. L'ap6tre
saint Jean I'avait contemplke dans la splendeur de
son Apocalypse. II avait vu une femme venant du
haut des cieux, entour6e par la lumi&re du soleil
comme d'un vetement, les pieds pos6s sur le croissant
de la lune, sa tete resplendissant a la clarte de douze
6toiles; et ilnous rappelle que cette femme mettrait
au monde un Fils qui devait etre le Roi de tous les
peuples et etre plus tard elev6 dans les cieux sur le
tr6ne de son Pere (Apoc. 12.).
Dans cette vision de I'Apocalypse johannique, ne
voyez-vous pas d6jL se dessiner le tableau qui se presentaaux regards de I'humble Catherine Labour6?
La Sainte Vierge y apparait envelopp6e de lumiere
comme d'un v6tement, (fenveloppee de soleil ,,dit.le
Prophete; ses pieds reposent sur le. croissant de la
lune. C'est que, dans l']criture, la Vierge a toujours
te .comparnt a la lune, parce que la lune ne brille que
lorsqu'elle est 6clair6e par les rayons du soleil, dont
sa Inmiere n'est que le reflet. Ainsi la Sainte Vierge
est-elle le plus brillant reflet de la beauti de Dieu et
des graces de son divin Fils. Et, tandis.que Ia lune
brille encore quand le soleil se cache, et qu'elle 6claire
jusque dans la nuit, ainsi, mes Freres, la Trds Sainte
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Vierge brille-t-elle sur les ames. Elle peut briller et
faire arriver la lumiire au fond de nos cueurs, lors
mýme que le divin soleil semble s'6teindre ou se
cacher a nos yeux et que nous chancelons sur la route
que nous avons a suivre.
N'hbsitons pas a recourir a la mis6ricorde de Marie;
nous ne risquons pas d'etre d&~us.
Je veux prendre pour t6moin de ce que j'affirme le
grand saint Bernard, le docteur prff6r6 de la Vierge
Marie, celui que Dante, dans son immortel poeme, a
choisi pour etre conduit au plus haut des cieux jusqu'aux pieds de la Vierge Mire; et voici ce que dit
ce grand docteur dans son sermon sur les deux pr&rogatives de la Vierge:
((Pourquoi h6siter, nous dit-il, pourquoi craindre
d'aller a Marie? Rien d'austire, rien de terrible, tout
est suave en elle; elle offre a tous le lait et la laine!
Parcourez, continue le saint docteur, toute i'histoire
de l'tvangile; si vous y trouvez quelque chose de dur.
de sevhre et qui marque quelque colkre, quelque indignation dans la.personne de la Vierge Marie, oh! je
vous comprends et je vous excuse si vous avez peur
d'aller a elle! Mais non! si, au contraire, tout en elle
est pitii, bonte, misericorde et mansuitude, oh!
remerciez Celui qui en elle nous a donni une mediatrice si parfaite qu'elle ouvre son coeur misericordieux
a tons, qu'elle assure t tous la consolation et la paix,
qu'elle donne aux captifs leur rachat, aux malades
leur gu6rison, aux affliges leur consolation, aux
p6cheurs leur pardon, aux justcs la grice, et dont la
puissance est si grande que personne au monde ne
peut echapper a l'ardeur et a la genirositC de son
amour! 3)
Ainsi soit-il!
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LES FETES

A Notre-Dame-du-Pouy

A Dax, fut 6rig6e la premiire chapelle en 1'honneur
de la Vierge Immacul&e. C'6tait en 1845. Le Pere
Etienne et M. Aladel conservaient encore dans le
secret de leur cceur les confidences de soeur Catherine. A Dax, la double famille de saint Vincent l6eva
le monument de la reconnaissance a Notre-Dame de
la Medaille. C'6tait en 1897, a l'occasion du couronnement de la Vierge de la Maison-MWre. Le sanctuaire
de Notre-Dame-du-Pouy est l'ex-volo des deux families.
Ainsi donc qu'il convenait, les solennitbs du centenaire y ont revetu le caractere d'une action de graces
et d'une glorification.
Plusieurs g6nerositis ont contribu6 a l'eclat de ces
f&tes. Notre Tres Honore P&re a fait don &notre chapelle d'une magnifique chasuble, cadean offert autrefois au Pere Iticnne. La Trxs Honoree M&re envoyait
une chasuble et deux dalmatiques, confectionn6es I
Ning-po. La chasuble, de soie blanche, est enL~Zrement brodie. Merveille de finesse et de couleurs : la
Vierge aux rayons an centre d'une croix de lis. Sur
les dalmatiques, une combinaison de peinture et de
broderie. L'effet semble d'abord 'curieux, mais, pass6
le premier instant de surprise, on admire l'ceuvre d'art.
Sur I'autel, une autre beaut6! Ma soeur Villain, sup&rieure de l'h6pital de Dax, offre a notre chapelle un
conopee et un devaut d'autel. Les deux faces de la
Medaille et les fleurs de lis en out encore fourni les
principaux motifs. Veritable chef-d'oeuvre de broderie, execut6 par l'ouvroir Sainte-Marie, que dirige,
dans notre ville, une Fille de la Charit6.
D'autres richesses sont encore inauguries dans
10
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notre sanctuaire. Aux angles de l'autel, les anciennes
crosses ont laiss6 place a deux candilabres 6lectriques, portes sur colonnes de marbre blanc. Heureuse
substitution ! est-il besoin de le dire? A hauteur et
plus pros de la statue, deux autres candelabres 6lectriques. Enfin, une aureole nimbe le front de notre
Vierge de la lueur discrete de ses douze itoiles.
Autant de richesses et de splendeurs qui resteront
en notre chapelle, comme un souvenir de nos fetes. 11
en est d'autres, 6ph6emres. Les t6moins des solennitis
qui se deroulerent . Notre-Dame-du-Pouy, les 25, 26,
27 novembre, en pourront, seuls, conserver la radieuse
vision.
Vision de beauti! A peine franchie la porte de la
chapelle, le verset de la liturgie sacr6e revient en
memoire : Vidi sanctam civitatem Jerusalem novam,
paratam sicut sponsam. Aux clefs de vofite sont suspendues des corbeilles de verdure, oi les glycines et les
roses jettent leur note de grace et de tendresse. Des
guirlandes aux couleurs de la Vierge s'en detachent,
pour se rejoindre, deux a deux, i la naissance des
arcs-doubleaux. Du sommet des pilastres en encorbellement, tombe une dentelle de lierre et de roses. Des
orfliammes, de petits tableaux de forme ovale reproduisent les symboles de la Midaille. Voil&pour la nef.
Le sanctuaire a evidemment recu une dcoration
plus somptueuse, mais toute d'6legance. De la votte
principale du transept- une coulIe de firmament !quatre bandes azur6es descendent, parsemres de lis
d'argent. A hauteur du lustre, elles se relkvent, en
une courbe l 6 gere, vers les piliers d'angle. Autour de
l'autel, une tenture a franges d'argent. De la frise aux
cintres des arcades, elle 6pouse et revet avec grace
les lignes de 1'6difice. Dans les encoincons, elle porte
en lettres d'or le monogramme de Marie. Tenture
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d'un bleu aux diverses nuances, que fait ressortir
davantage le feu de nombreuses lampes electriques.
Chacune de ces lampes est enchassee dans une corolle
de lis. Et I'effet apparait des plus heureux, produit
par les fleurs lumineuses sur la draperie azur6e, suivant la ligne diverse des arcades et de la frise. Des
chapiteaux, des colonnes; vers 'interieur dbborde un
flot 16ger de verdure et de roses blanches. Dans les
entre-colonnements, quelques plantes vertes, quelques
bouquets de-lis et de chrysanthemes. Judicieusement
disposes, ils suppriment toute impression de vide,
sans nuire a la l6ghret6 de l'ensemble. Deux magnifiques palmiers effleurent, avec une noble elegance,
la draperie des cintres. La-haut, dans la clart6 et les
couleurs, les vitraux chantent tour A tour la divotion
des deux families a la Vierge Immaculec, les apparitions, les miracles de la M6daille, les grandeurs de
Marie.
Et au centre de toutes ces beaut6s, de cette gloire,

la Souveraine Beaut6, la Gloire meme, notre Vierge,
semble s'avancer, dans une floraison de lis et de
roses. Rayonnante apparition de puret6, d'amour! .

Dans ce cadre de splendeurs, durant trois jours, les
ciremonies se sont deroulees, selon une impeccable

ordonnance, faite de discipline et de sereine majest6,
tandis que, dans le chceur, la schola nous riservait

d'autres joies. Au reste, on nous pardonnera -- en ce
qui corcerne les c6r6monies et les chaqts - de nous
montrer sobre d'eloges. En pareille matiere, la dis-

cretion n'est-elle pas la forme la moins 6quivoque et
la plus belle expression de la sinc6rit ?
La journ6e du 25 est plut6t une journ6e de families

L'Ecole apostolique da Berceau est venue s'associer a
notre action de grAces. Non loin de l'autel, on apercqit un groupe imposant de Filles de la Charit6, accou-
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rues de diff6rents points de la region : Pau, Bayonne,
Orthez, Mont-de-Marsan. Agr6able alliance - et
combien symbolique aujourd'hui! - de la blanche
cornette avec l'azur des tentures.
M. Robert, repr6sentant, a nos fetes, de M. le Sup&rieur g6enral, chante la messe. Mgr Clerc-Renaud
assiste au tr6'ne. Et pendant que se d6veloppent
autour de l'autel les evolutions des ministres sacres,
la schola interprete la messe Regixa cali de J. Kerle,
a quatre et cinq voix. (Euvre du seizieme siecle,
ecrite dans le style palestrinien le plus pur. Trait6
par un artiste, le theme diu Regina caeli se prete aux
plus riches d6veloppements. Et nous aimons, dans la
louange qui monte vers le Fils, retrouver encore le
souvenir de la Mere. Un souffle de vie puissante anime
I'ceuvre de Kerle. Et a travers le croisement perpetuel
des voix, l'Clan d'une seule ame souleve tout l'ensemble : une seule ame qui chante sa foi, son amour, sa
priere. A l'orgue, M. Praneuf sait trouver dans son
ame d'artiste et exprimer en d'harmonieuses beaut6s,
les sentiments de notre allegresse et de notre commune
priere.

Le soir, vepres pontificales, par Mgr Clerc-Renaud.
Puis, c'est Ia Cantate &Marie Immaculie, de M. l'abb6
Louis Boyer. CEuvre remarquable par la simplicit6 de
la melodie ; elgante simplicit6, qui n'est ni indigence,
ni banalit6, et mise en valeur par une harmonisation
sans defaillagce. Un magnifique pohme a la gloire de
Marie, et qui n'en demeure pas moins une sublime
priere!

Pose l'accord final de la Cantate, M. Prevost,
pretre de la Mission, monte en chaire. Apris un bref
historique des apparitions de i83o, le pr6dicateur
montre comment les deux interventions de la Sainte
Vierge, i la rue du Bac puis a la grotte de Massabielle,
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illustrent une page de notre thiologie mariale, la
plus belle, apres la page de l'Evangile qui relate la
Maternit6 divine; et cette nouvelle page glorieuse est
celle oi Pie IX a inscrit la d6finition du dogme de
I'Immacul&e Conception. A la soeur Catherine fut
confi6 le message pr6curseur; a la petite Bernadette,
le message de confirmation. Humbles messaghres!
Mais Dieu n'a-t-il pas accoutum6 de confondre 1'orgueil et la vaine puissance des hommes, en confant a
la faiblesse et - li'humilit6 la r6alisation de ses desseins?
L'Immacule Conception, voilI le premier enseignement de la Medaille. LU deuxibme, c'est la m6diation de Marie, mediation universelle et souveraine.
La Mire de Dieu, aux mains rayonnantes de graces,
n'est-elle pas encore appelee la ,( Toute-Puissance
suppliante ) ?
Ces enseignements, Marie les a fait graver sur un
c6te de la Medaille. Sur le verso, d'autres lemons :
1'amour inseparable de Jesus et de sa Mere; la d6votion a la Passion de Notre-Seigneur Jesus-Christ; une
confance sans limites, un amour de tous les instants
envers Marie. Vraiment, il n'6tait nul besoin d'une
inscription sur le verso de la Medaille; ( la Croix et
les deux coeurs en disent assez n.
A la suite de cet entretien, Mgr Clerc-Renaud
donne la benediction du Saint Sacrement. La schola
execute des motets empruntes aux maitres anciens et
contemporains de la viritable musique d'6glise. Et la
premiere journee s'achive aux accents du « Cantique
A la Vierge de !a Medaille -, accompagn6, a l'orgue,
par son auteur, M. Praneuf.
Le 26, a sept heures, Mgr Clerc-Renaud c61ibre la
messe de communion. Et la matinee s'6coule dans le
recueillement. Heures de repos et de priire intime
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aussi aux pieds de la Vierge. A quatre heures, premieres v&pres de la Manifestation de la. M6daille
Miraculeuse, chant6es par Mgr Clerc-Renaud et suivies d'un salut solennel.
Et voici la triomphale journie du 27. Mgr de Cormont, 6veque d'Aire et de Dax, vient en presider les_
sblennitbs. Plusieurs chanoines et quelques pr&tres
du diocese entourent le vener6 Pasteur. Une foule
plus nombreuse encore que les jours pric&dents emplit
les tribunes et deborde jusque sous le porche d'entree. Dans le transept, les cornettes des Filles de la
Charite, les b6rets blancs des Erifants de Marie de la
ville garnissent I'un des bas c6tis, vivante corbeille
de lis et de roses aux pieds de l'ImmaculMe!
A dix heures, infatigable, Mgr Clerc-Renaud monte
a 1'autel, tandis que Mgr de Cormont tient chapelle.
Aux vepres, M. Robert oificie en presence des deux
prelats. Apres la Cantate, M. le chanoine Lahargou,
superieur du college de Dax, commence un discours
magistral.
L'apparition du 27 novembre i83o est une aurore
Quasi aurora consurgexs, 1'aurore d'un jour qui trouve
son plein midi le 8 d6cembre 1854, a l'heure de la
proclamation du dogme de l'Immaculee Conception;
son cr6puscule, le 25 mars 1858, a Lourdes. De bonne
heure,les pressentiments mystiques de la pi&ti populaire au sujet de ce dogme 6taient entr6s en conflit
avec la raison des plus 6minents thfologiens. Et les
pressentiments mystiques ont fini par l'emporter. Le
8 d&cembre 1854, ils ont trouv6 leur justification! Et
c'est 1l une victoire de Marie Immacule.
Au cours de ce meme dix-neuvieme siecle, NotreDame-de-ia-M6daille accomplit un deuxibme miracle,
miracle merveilleux et cependant tris peu remarqu6 :
c'est l'ceuvre de reconstruction chr6tienne rialis&e
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durant les cent dernieres annses. En un defile saisissaut, l'orateur ivoque les erreurs qui, au debut du dixneuvieme siecle, jetaient leur poison dans les intelligences et dans les coeurs. D6jA, les h6ritiers des
philosophes du si&cle pricedent annonqaient les fundrailles d'une Eglise de France a l'agonie. La voix du
Christ s'&teignait. Mais a -'heure du p6ril est toujours
l'heure de Marie >. Et l'orateur de rappeler alors la
phrase du cardinal Lambruschini, secr6taire d'Etat,
au Pape Pie IX, sur la plage de Gaete : t Trbs SaintPere, le monde sera sauv6 par la definition du dogme
de l'Immaculie Conception! , Et par Marie Immacul6e le monde fut sauv6; par la voix de l'illustre
Pontife qui proclama l'Immacule Conception et le
Syllabus!
Redressement magnifique! La pens6e et l'action
catholiques, dans tous les domaines, s'imposent a
l'attention, au respect. Et le dix-neuvieme siicle entendons par 1U le siecle 183o-1930 - a pu etre appele

un siecle marial. De meme, et grace encore a l'intervention de la Vierge Immaculee, le siicle dans lequel
nous vivons peut justement etre nomm6 un " siecle
eucharistique >.

Marie, en effet, ne travaille a sa propre cause que
pour mieux assurer le triomphe de la cause de JesusChrist. La cause du Fils n'est-elle pas en tout temps
la cause de la Mere? Veill bien I'enseignement que
.vont recueillir a- pied des Pyrin6es, les pilerins,
( les foules de Lourdes n ! Et voile bien la v6rit6 que,
au jour d'un grand pOlerinage, par exemple, ces
foules proclament i la face du monde.
Lorsque est projetee la construction d'un 6difice,
on scelle dans une cavit6 de la piemiere pierre une
m6daille, dont l'effigie temoignera, pour les temps avenir, Ia date de 1'6rection. Ainsi, a la base meme de
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1'admirable reconstruction de l'edifice chretien. Marie
a place une midaille : la Medaille Miraculeuse. A
l'aurore du jour radieux qui a illumin6 notre dixneuviime siecle, nous reconnaissons I'apparition du
27 novembre i83o. Au sein m&me de la bruyante capitale, mais dans la chapelle de la rue du Bac - asile
de silence, de mystre - pendant l'oraison du soir!
Quasi auroraconsurgens!.
Et en terminant, M. le chanoine Lahargou implore
les benedictions et la protection de la Vierge Immaculee sur le monde, sur cette maison de Notre-Damedu-Pouy, dont elle est constituie Patronne et Gardienne.
Pendant le salut qui suit, M. Robert entonne le
Te Deum, 1'hymne de notre action de graces pour les
faveurs et les miracles que, depuis un siecle, par
Marie Immaculee; Dieu a r6pandus sur l'univers.
Pour la troisieme fois retentit le a Cantique a la
Vierge de la M6daille ».
Et la derniire journie de notre Triduum s'eteint
dans une gloire d'apotheose!
Triduum d'action de graces, triduum de priire
intense 6galement. Une neuvaine l'avait prcede,
pour en assurer le succes, exterieur et interieur. Nous
ne pouvons douter que, conformement aux intentions
de ceux qui l'ont voulu et prepare, le triduum cle6bre
a Notre-Dame-du-Pouy n'ait &t, pour la double
famille de saint Vincent et pour notre maison, I'occasion des graces et benedictions de Marie Immaculee!
2. -

A Bruxelles

Le cycle des fetes du Centenaire de la M6daille
Miraculeuse s'acheve en Belgique, formant autour "de
la Vierge Immaculke une couronne d'une merveilleuse
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beaut,, a laquelle chaque pays, chaque ville, chaque
paroisse apporte ses pierreries.
Perles fines ou brillants, 6meraudes ou rubis, toutes
plaisent a la Vierge, car toutes sont taill&es et posees
avec le meme amour, la m&me filiale pite.
Partout Nosseigneurs les 6veques ont tenu a rehausser de leur presence. ces touchantes solennit6s;
partout nos z6lis missionnaires ont prkch6, avec chaleur et eloquence t la M6daille ,; partout une foule
pieuse et enthousiaste a repondu a l'invitation des
Filles de la Charit&. La chire Medaille a &tCrppandue
a profusion pendant cette ann6e benie (1'economat
de la Maison Centrale en a fourni plus de 5oo ooo).
II nous est impossible de relater toutes les belles
ceremonies qui ont glorifie Marie Immaculee; nous
nous bornerons a donner un compte rendu du triduum
cel6bre en l'6glise principale de la capitale. Bruxelles
aussi a donn6 son joyau a la Vierge de la Medaille.
Sous le haut patronage de Sa Majest6 la Reine et
de Son Altesse Royale la Duchesse de Brabant, de
nombreux amis bruxellois des Filles de la Ciarit6
organisent un triduum les 25, 26, 27 novembre.
Pendant les trois jours, les superieurs de la province s'unissent a nous; nous avons la joie de les posseder tous, tour a tour. Notre respectable seur
Visitatrice et notre respectable Pire Directeur nous
rbservent, pour la cl6ture, I'honneur de leur presence.
La Coll6giale des Saints-Michel-et-Gudule prete
aux cer6monies la majest6 de ses vofites gothiques,
la splendeur de ses ornements, aubes et surplis garnis
de dentelle veritable, la richesse de ses draperies et
la beaut6 remarquable de ses gobelins.
A l'entr6e du chceur, dans le cadre severe de ce
superbe 6difice, le tableau d'Ernest Wante, c6lebre
peintre Anversois, captive tous les regards.
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Pendant les deux jours qui precedent le triduum,
c'est un d6fild pieusement admiratif.
Wante a su, par de merveilleux effets de lumiere
et une grande richesse de coloris, donner a l'Apparition une beaute celeste et un r6alisme frappant.
C'est I'Immaculee t belle dans son plus beau )! La
robe, blanc aurore, drapant dans une attitude majestueuse la Reine du Ciel, le voile diaphane qui entoure
le celeste visage, la pose extatique de la petite sceur
du S6minaire fous transportent!
Le manteau amplement ouvert, le geste accueillant
des mains attirent : l'Immaculke est notre Mere! Elle
est la mere du pauvre vieux au teint livide sur lequel
se penche avec tendresse une Fille de la Charit6; la
mere des petits orphelins, jolis poupons que tient
maternellement une autre Fille de la Charit6 debout
a l'arriere-plan.
La foule est en extase! Elle a, du reste, r6pondu
avec un entrain merveilleux a l'invitation qui lui a &6t
faite. Et loin de ralentir, il va croissant. Le dernier
jour, a la messe de sept heures, le nombre des communions d6passe les plus audacieuses esp6rances.
Nous empruntons ces mots a la Croix de Belgique :
E Rarement Sainte-Gudule a vu tant de personnes
s'approcher de la Table sainte, pendant une messe
de communion. Notre respectable Pere Directeur,
M. Peters, qui I'a c6l6bree, en etait tout console. ,

Au salut du Saint Sacrement, a cinq heures, c'est
le meme enthousiasme. Le P. Draine, de 1'ordre des
Freres Pr&cheurs, de sa voix puissante eleve son
immense auditoire au sentiment de l'infinie confiance
en Dieu, qui choisit souvent la divine Mere comme
mediatrice de ses grAces de misericorde. Le deuxieme
jour, le pr6dicateur se surpasse : il demontre que
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Marie est compatissante a la faiblesse humaine en
raison de la grandeur de sa puret6 inviol.e.
Parce qu'elle est Ia puret6 sans tache, elle pent
ktre la confidente de toutes les miseres. La foule est
impressionnee; pauvres humains, nous avons tant
besoin de misericorde! Faut-il s'etonner de la confidence'd'un pretre eminent de la paroisse : " Pendant
le triduum, j'ai &t6 profond6ment 6mu au confessionnal. ,
Le deuxieme jour du triduum, Son Excellence
Mgr Micara, nonce apostolique, donna, a l'issue
de la c6remonie, la benediction papale. Tandis
que la foule s'ecoule, un a 0 Marie concue sans
pich,6 polyphonique remplit les voutes de la coll6giale. Immobile et muette, la foule &coute 6mue; on
sent qu'elle prie. Quelle minute!
Le jeudi, jour de cl6ture, Son Eminence le cardinal Van Roey rehausse de sa presence la splendeur
des c&ermonies.
L'eglise est d6bord6e par la foule; la piit6 des
fidles est soutenue par la au Schola ,, dirig6e par
M Marivoet, maitre de chapelle, au talent si connu
et si appr6ci6.
D'heureuses Filles de la Charite distribuent, a l'entr6e de l'6glise, plus de 8 ooo medailles; toutes les
mains, mains calleuses et mains finement gantaes,
mains des vieillards et des petits enfants, se tendent
pour-recevoir le don du Ciel.
Toutes les classes de la sociWt6, en effet, sont repr6sent6es dans la foute : I'homme d'6tudes et le riche
industriel sont agenouill6s i c6t6 de 1'humble ouvrier;
les l66gantes de la capitale, A co6t de modestes
femmes du peuple.
C'est vraiment le banquet du Christ. Cor unum el
anima una.
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Toutes les conditions, tous les ages, non pas tous
les dialectes. Car une bonne femme emet la discutable opinion qu'une seule langue pent redire les merveilles de l'Apparition. A sa compagne qui demande
une no*ice en flamand, elle r6pond : a Puisque 1'Apparition a eu lieu a Paris, Ca ne peut etre qu'en francais! »
Ignorance! La Sainte.Vierge comprend toutes les
langues; toutes, en effet, ne peuvent-elles pas exprimer la plainte de la souffrance et la louange de
1'amour! Toutes ne peuvent-elles pas chanter I'invocation chore entre toutes a la Reine du Ciel : (O
Marie conque sans pech6, priez pour nous qui avons
recours A vous!
,
3. -

A Barcelone

Le programme de la neuvaine 6tait ainsi dispos :
tous les jours, a huit heures et demie, messe de communion; messe solennelle a dix heures, et le soir, a
sept heures, recitation du chapelet, neuvaine et sermon donn6 par le R. P. Demetrip Zurbito, S. J.,
qui sut montrer, par sa chaude parole, la puissante
influence des Apparitions de la Sainte Vierge a sceur
Catherine Labour6 pour le relkvement de la societd, et
la prodigieuse propagation de la M6daille Miraculeuse, qui ne cesse d'operer ses prodiges et ses
miracles.
II 6tait consolant de voir avec quel enthousiasme
les fid~les r6pondirent a ces pieuses c6remonies; leur
nombre croissait chaque jour. Ce qui attirait leur
admiration, c'6tait une belle statue de Marie Immaculke, qui dominait le maitre autel de plus de 2 metres de haut et dont la couronne et les rayons, ruisselants de lumiere, captivaient les regards. Les arcs
entourant l'autel 6taient tapiss6s de tentures bleues,

-

273 -

orn6es de guirlandes d'or entrelac6es, d'oi se d6tachaient des icussons reprbsentant la m6daille et son
revers. Au-dessus de l'autel, on voyait un superbe
tapis occupant toute la largeur du sanctuaire, oil
ktaient peintes les trois apparitions, habilement illuminees; de la voite descendaient des lampes colossales de 200 ampoules dlectriques.
Le 19, dernier jour de la neuvaine, jour qui devait
surpasser tout ce que les pricidents avaient vu de
pi6t&, de spleudeur. Quel spectacle 6mouvant que ces
centaines d'Enfants de Marie, venues de tous les
points de la viUe pour, assister a la messe de huit
heures, que cel1bra notre respectable Pire Directeur,
M. Ballester! AprEs l'6vangile, il captiva son auditoire par ses paroles pleines d'onction, qui resteront,
sans doute, grav6es dans le coeur de ces jeunes filles,
si aimantes de la Vierge Immacul6e; puis une nombreuse communion gin6rale termina cette pieuse et
touchante c6rnmonie.
A dix heures, office solennel. Mgr Irurita, 6veque
de Barcelone, officiait. Mgr Gomi, 6veque de Taragone, dans un sermon trbs 6loquent, nous expliqua la
signification et I'importance que les Apparitions de la
Sainte Vierge a sceur Catherine Laboure ont cues dans
l'histoire de la foi.
Dans le sanctuaire, les places d'honneur 6taient
occupies par Son Altesse Royale Don Carlos, capitaine
g6n6ral de la r6gion de Catalogne; son 6pouse,
Madame Marie-Louise d'Orlhans, et ses trois illustres
filles, qui 6difierent l'assistance par leur tenue pieuse et
recueillie. D'autres places de choix 6taient r6serv6es
aux autorit6s ecclisiastiques, civiles et militaires, et
a l'illustre Comit6 du gouvernement des Maisons de
Charit6, Maternit6 et Enfants trouves. Notre vaste
6glise, en ce jour, comme en tous ceux de la neu-
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vaine, 6tait bond6e; a regret il fallut faire sortir les
personnes de la maison pour faire place A la foule,
qui envahissait jusqu'aux tribunes, avide de montrer son amour a notre Mere Immaculee. Malgre la multitude, l'ordre et le silence ne furent pas troubles
durant ces jours de fetes. Ce meme jour, qui coinci.
dait avec la fete du Christ-Roi, la messe de midi se
c6lebra les portes grandes ouvertes, et le divin Roi,
6levd au son vibrant de l'hymne national, fut _ador6
par plus de 4 ooo fidles, qui, ne trouvant place dans
l'6glise, s'y unirent depuis les cloitres et la cour centrale, orn6e de tapis de velours rouge et de drapeaux
aux 6cussons de l'Immaculee, du Pape, de l'Espagne,
et de la Catalogne.
La Communaut6 invita a un splendide banquet les
autoritis dejA citees plus haut, et a la fin du repas,
M. le president de la Deputation prononqa un discours.
a Le president de la Deputation de Barcelone, qui
1'est en meme temps du Comit6 de cette sainte maison,
profite de ce moment d'expansion pour remercier
:sans qu'elle ep puisse ressentir le moindre orgueil)
sceur Eulalie de tout ce qu'elle a fait pour pr6parer
ce centenaire avec tant de magnificence. Toutes les
classes sociales r6pondirent a cette invitation, depuis
notre bon et illustre prelat, depuis celui de Taragone, ces deux orateurs privilegibs qui distillent dans
leurs paroles les douceurs de la Vierge et l'humilite
du Christ; depuis les illustres Infants Don Carlos et
Dofia Maria Luisa, modules de chevaliers chr6tiens;
le maire, comte de Guell; M. Puig, aum6nieK de la
Maison de Charite, enfin tous ceux qui nous out
honor6s de leur presence et qu'il serait difficile de
nomuier en ce moment, jusqu'a celui dont La position
sociale est modeste, mais qui peut etre grand devant
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Dieu. Tous ont voulu s'associer aux fetes d'aujourd'hui, qui nous rappellent les mystrieuses apparitions de Marie a •tcur Catherine Labouri en novembre 183o; ce qui fait un siecle, mais n'est qu'un
instant compare a l'6ternite. A tous, mes remerciements bien sinceres. Et comme, en Espagne, c'est
une rggle de poesie que les e16gies se terminent par
une strophe paienne pour adoucir la saveur un peu
amere des premiers chants, moi aussi, je me permets,
le verre a la main, de porter un toast a Ia sant6 des
bonnes sceurs de Saint-Vincent-de-Paul, de la Mere
Visitatrice, soeur Heredia, pour toutes et chacune de
ces filles de Saint-Vincent-de-Paul de la Maisbn de
Charit6, que sait si bien diriger sceur Eulalia Arque,
qui, bien qu'ayant vu le jour sous un ciel tranger, ou
la Vierge est 1'objet d'un culte continuel sur les bords
du Gave, semble par son nom bien barcelonais, avoir
6te predestin6e pour venir dans cette ville augmenter
les prestiges de son ordre. Buvons pour l'Espagne et
la Catalogne et finalement i la sante de tous ceux qui
m'honorent en m'6coutant, sans oublier leur famille,
afin que Dieu nous donne les grices qui nous sont
necessaires, pour mener A bien nos destinees par
l'accomplissement du devoir pour Dieu et la Patrie. ,
Longtemps avant 1'heure fixie pour la procession,
les environs de la Maison de Charit6 et les rues qu'elle
devait parcourir etaient orn6s d'un grand nombre de
banderoles blanches et bleues aux couleurs nationales.
A 4 h. 1/4, le d&fil6 commencait. La garde urbaine,
en grand gala, ouvrait la marche; puis section d'enfants portant la bannibre de la M6daille Miraculeuse:
groupe de chanteurs; autre groupe portant les etendards des Apparitions; fanfare de la Buenanova;
section de garcons et de filles, ces dernieres vetues de
blanc, portant de beaux bouquets de fleurs, associations
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des Enfants de Marie de la Maison de Charit6 et d'antres maisons de nos Soeurs; nouveau groupe de chanteurs; nombreuses enfants vetues en anges; jeunes gens
portant :des flambeaux; puis venait la marquise de
Castelldorrius, reprksentant S. A. R. l'Infante' MarieLouise 'd'OrlIans, accompagnee de dames de haul,
rang ;'soeur Heredia, visitatrice; sceur Arqui, et bon
nombre de nos sceurs; section d'hommes avec les trois
Apparitions sur un magnifique char, illumine par une
profusion d'ampoules 6lectriques formant d'artistiques
dessins; employes de la Maison et nombreuses commissions de diff6rents centres catholiques. La banniere principale 6tait portee par le comte de Guell,
marquis de Comillas, maire de Barcelone, et suivie
par M. le president de l'administration, deput6s,
conseillers, etc. Une autre et belle statue de la Vierge
etait portte sur un beau brancard par les directeurs
de la Maison; Mgr l'ev&que, revetu de la capa magna,
la suivait, ainsi que S. A. R. Don Carlos de Bourbon et
la fanfare de'la Maison de Charite, en le6gant uniforme. Enfin venait un bateau artistique en forme de
gondole, de 8 metres sur 3; a la poupe, un ange sculpt6,
de grandeur naturelle; sur la proue, la statue de
saint Vincent, qui semblait parler; a ses c6tts, deux
missionnaires, un europeen et un indigene, instruisant
des enfants chinois. A l'autre extremit6, sons un dais
convert de fleurs, une statue de laVierge Miraculeuse,
ayant ases pieds une petite Sceur du Seminaire et deux
Filles de la Charit6, instruisant des petites flles. Un
piquet de soldats avec la musique du r6giment fermait
la marche de cette solennelle procession, qui.parcourut
majestueusement les principales rues de Barcelone,
enguirlandees et pavoisGes; Ie nombreux public acclamait la Sainte Vierge, Mgr I'6veque et Son Altesse
royale.

I
~L:rl
I--

i.

R

BUENOS AYRES.
C(-lhallle

Ic l.a misuill centlr.le tlcs Suulrs, Ic 27 novembre 193o.

I

-

4. -

277 -

A Santiago du Ckili

26 novembre. - 23 h. 1/2. Pas touti fait une armbe,
mais bien un bataillon, envahit spontanement les silencieuses galeries du grand h6pital du Salvador.
Bataillon pacifique, ayant pour armes paquets et
paniers, paniers et paquets de toutes formes, de toutes
dimensions; le tout, depose dans le hall, fait penser .
un recoin de douane. Dans ce bataillon enthousiaste,
vous aurez reconnu nos cheres Enfants de Marie des
provinces du Sud qui viennent unir leurs voix A celles
de leurs sceurs de Santiago pour chanter les gloires de
la Vierge Immaculee en son centenaire de la Midaille
Miraculeuse. Les dortoirs, improvises pour les quatrevingt-six arrivantes, paraissent un magasin de literie;
lits au choix : couchettes du soldat en campagne,
offerts par la Sanitaire-Militaire; lits en bronze dor6
desoccup6s du Pensionnat; d'autres, formes de deux
banes, bons pour cabine de vapeur. Les heureuses
arrivees trouvent tout bien et se hitent en silence
pour ne pas incommoder leurs vingt-quatre soeurs.en
Marie arriv&es de Valparaiso cinq heures plus t6t.
27 novembre. - Messe de 5 h. 1/2. Quelle vision de
paix que ces deux cents Enfants de Marie, dont les
vttements blancs accompagnent si bien les lis qui
ornent I'autel! Leurs rubans bleus paraissent le lien
qui les unit toutes en leur Mere Immaculee.
8 h. I/2. Premier depart en gondoles pour 1'hospice,
oh doit se c6l6brer la messe pontificale. La vaste chapelle ne laisse rien & d6sirer, sinon que 1'on voudrait
pouvoir en reculer les murs. On arrive de toutes parts,
on se presse, c'est plein, mais l'on entre malgre tout.
Son Exc. Mgr Felici, nonce apostolique, fait son
entree solennelle au chant de la Cantate a Aux sons
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des harpes d'or n, ex6cutee par le petit Saint-Lazare

Santiaguinien. La messe gr6gorienne de la Sainte
Vierge est alternie entre les s6minaristes et les
Enfants de Marie. C'est une atmosphere de pikt6, que
le langage humain ne saurait traduire. Au retour,
agapes fraternelles, extraordinaire et tris extraordinaire. A 4 heures, tous les groupes sont de nouveau

r6unis a l'hospice. Apres une fervente allocution, c'est
la procession dans les jardins et galeries magnifiquement decor6s; les chants appropries, prepar6s par les
soins de notre respectable Pere Directeur M. Standaert, se succedent enthousiastes et sans interruption.
A l'autel d6sign6, cons6cration a la Tres Sainte Vierge;
la b6nediction du Saint Sacrement cl6ture la c6re-

monie religieuse. La si bonne soeur Lopez n'a rien
oubli6; a la sortie, des glaces sont gracieusement
offertes aux mille cinq cents Enfants de Marie presentes.
28 novembre.- A 4 h. 1/2, lever. Le ciel est obscur,
la terre humidel il a plu une partie de la nuit; cependant, pas d'h6sitation; on se rendra, suivant le programme, an sommet de la colline de Saint-Christophe,
dominde par une gigantesque statue de- la Vierge
Immaculee. Ce jour-li, le funiculaire commence son
service A 5 heures. Les petits wagonnets montent qua-.
rante-cinq voyageurs A la fois.
A 6 h. 1/2, neuf cents Enfants de Marie en voile
blanc sont 6chelonnees sur la pente de la montagne.
La messe est cel6bree dans la minuscule chapelle,
piedestal de la Vierge Patronne de la ville. Nos
ven6r6s Missionnaires sont les Directeurs du phlerinage; ils animent les chants et, a l'heure de la sainte
communion, ils parconrent- les diverses rangees pour
donner a toutes le Pain des Anges. Une enthousiaste
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exhortation, pieuse et patriotique, retient assezJongtemps la nombreuse assistance. II fait froid; mais,
quand on est bien abrit6 sous le manteau de Marie
Immaculee, qui pourrait s'enrhumer?

Le grand theatre de l'hospice se fait itroit pour
r6unir dans la soiree toute notre jeunesse avide d'assister au (' Myst&re de sceur Catherine ,. La Sainte
Vierge aura regard6 avec complaisance les cheres
artistes, qui n'ont rien laiss6 a desirer; elles sont,
du reste, favorisbes par de magnifiques d6cors et un
jeu de lumiere des mieux combines.
29 novembre. - Lourdes ! Santiago a son sanctuaire
tres aim6, dedi6 la Vierge de Lourdes. La basilique,
la grotte et ses alentours rappellent le Massabielle des
Pyrenees visit6 par Celle qui s'est nommie a Immacul6e Conception ». Tout naturellement, la bienheureuse Bernadette et notre humble sceur Catherine
doivent vivre au ciel en une sainte intimit6; aussi, en
ces fetes d6dides & l'Immacul6e, un pelerinage A la
grotte entrait dans le programme. Si, la veille, le
temps 6tait douteux, ce matin une copieuse pluie
6tait bien faite pour deconcerter tout notre monde;
mais a pluie du matin r6jouit le pilerin n. Ainsi fut-il.
On se met en mouvement sans parapluie, le voile blanc
sous le bras, attendant d4sespir6ment les autobus,
les chauffeurs ayant jug6, apres reflexion, le pelerinage impossible. Cependant, apres une demi-heure
de retard, on les voit apparaitre; en un clin d'ceil,
tout est bond6 et on part a toute vitesse pour rattraper
le temps perdu. Nous arlivons; la basilique est deja
pleine, on ne distingue-que les deux couleurs de la
Vierge de Lourdes. Le chant entrainant : 0 Marie
concue sans p6chbe , redit a tous notre foi aux deux
manifestations de la Vierge Immaculde. En ce moment,
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les deux cheres voyantes devaient, bien stir, presenter
nos pribres i la Reine du ciel.

Cette journme, si pieusement commencie, se termiaepar une nouvelle reunion au theatre de l'hospice,
a Congres Marial n, dont Mgr Edwards, tout divou6
a la double famille de saint Vincent, a bien voula
accepter la pr6sidence. II est assist6 de notre Pire
Visiteur, du P. Corr6a, directeur des CEuvres mariales
chiliennes et des .d6vou6s Missionnaires, directeurs
des divers groupes de Santiago. La s6ance s'ouvre
par les felicitations de la pr6sidente g6nerale des
CEuvres mariales adresskes a notre Association en ces
fetes centenaires; puis, diverses Enfants de Marie
lisent leur rapport : i" statistique de l'Associatioa
depuis sa fondation au Chili; 20 sa vie interieure; 3'sa
vie extkrieure ou apostolat exerc6 par les Enfants de
Marie. Tout est mis au jour :"non seulement le bien
realis6, mais aussi toutes les lacunes. Questions el
reponses rendent la reunion palpitante d'int&rt. De
tres bonnes resolutions en furent le fruit.
3o novembre. - Ce jour est celui de notre v6n6ree
soeur Visitatrice. La fete est i la chire Maison Centrale, tres pieusement d6cor6e. Les ceremonies out lieuw
dans la belle cour des classes, abritee d'une tente.
C'est Mgr Miller, vicaire general, qui c6lebre la sainte
messe. Sont prisentes de neuf cents a mille Enfants
de Marie, v6tues de blanc. Les chants populaires rappelant notre chere M6daille ont 6t6 priftres a tout.autre. Les communions sont si nombreuses que, malgrh
les precautions prises, I'on voit avec angoisse lesciboires se vider. Comment priver tant de pieuses

jeunes filles de la visite de leur Dieu en ce grand jour 1
On a recours aux devoues Peres J6suites; ils font.
consacrer dans leur chapelle et envoient le Pain des,
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Anges qui comblera de joie celles qui l'attendent.
A 2 heures, solennelle cl6ture de nos pieuses fetes
par une derniere reunion A la Maison Centrale. On
entre en procession, chaque groupe d'Enfants de
Marie precedA de sa banniere. Notre Pere Visiteur
donne des conseils pratiques pour assurer les fruits
des jours de graces qui viennent de s'6couler. La
reunion se termine par la benediction du Tris Saint
Sacrement. Puis toutes les associees, environ mille
deux cents, d6filent devant notre respectable saeur
Visitatrice, qui leur remet une image souvenir de ces
inoubliables fetes.
Le soir, les chores dl16gu6es, reeues a I'h6pital du
Salvador, font leurs adieux & la Vierge du parc, illuminee pour la circonstance. De ses mains s'6chappent
des rayons d'eau, symbole des liberalites dont la
Vierge Immacul6e a inond6 leurs ames; nuis, c'est le
0
feu d'artifice, qui provoque des cris de joie; et un tO
Marie concue sans pich6e redit de nouveau A Marie
leur foi et leur filial amour.
I" dicembre. - C'est le depart. La douane s'ouvre
de nouveau; chacune est a l'ceil pour ne pas perdre
ses bagages. Les adieux sont touchants; en Marie on
s'est connu, en Marie on s'est aim6. On se dit au revoir,
se donnant rendez-vous pour la b6atification de
l'humble soeur Catherine.

5-6-7 dicembre. - C'est le tour de l'h6pital du Salvador, qui, depuis des mois, prepare son triduum. La
chapelle est dans son plus beau; dix-sept grands 6tendards de gaze blanche sur transparent blen, de 5 metres
de-haut, reproduisent la vie de seur Catherine en une
peinture de ton marron agr6ment6e d'or; places A
chaque pilier, ils sont unis entre eux par une sorte de
large ruban de gaze, ou sont 6crits, en peinture du
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meme ton que les 6tendards, le Magnificat et I'Ave
Mari;Stella. Les fenetres et moulures sont drapees de
bleu. De chaque c6t6 du sanctuaire, deux grands panneaux de 7 metres, oh est reprisent6e sur chacun une
face de la Midaille : un cordon de petites luminres6lectriques forme le cadre. Mgr Edwards, aum6nier
general de 1'armie, nous fait le grand plaisir de venir,
le premier jour, c6lbrer la sainte messe; le s6minaire
lazariste, dirig6 par le d6vou6 M. Pionetti, nous fait
mieux prier par ses chants si pieux et si beaux. Dans
la matinee, plus de cent docteurs on 6tudiants reqoivent la Medaille avec une foi touchante. Les uns la
baisent avec respect, d'autres l'attachent a leur chaine
de montre, d'autres a leur vetbment et ceux qui croient
avoir et& oublies dans la repartition viennent simplementt la rclamer. Personne non. plus ne manque an
, buffet froid a pr6pare pour la circonstance; c'est
vraiment une reunion de famille.
6 dicembre. -

C'est le jour de nos employes, qui_

nous idifient par une communion nombrease et
recueillie. M. le cure de la paroisse a accept6 avec
enthousiasme de chanter la grand'messe; la chapelle
se remplit de malades convalescents, avides d'obtenir
de la Tres Sainte Vierge leur complete guerison.
L'apres-midi, nos employes, en ce jour qui leur est
reserv6, rejoivent tous avec devotion de' jolies
m6dailles, pr6parees specialement pour eux. Dans la
soiree, tout Ie personnel est en mouvement pour I'ornementation des galeries oh doit passer la procession
le lendemain. Les piliers sont rev&tus de gaze bleueou blanche; deux cents oriflammes sont symetriquement suspendues; portes et fenetres ont leurs tentures
approprides; des guirlandes de copibiies et de roses
blanches forment perspective dans les longs corridors.
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Ce dernier jour est celui de nos chers

malades. Des la premiere heure, quatre pretres sont
a l'autel, chacun prend un ciboire et simultan6ment ils
vont porter le divin Consolateur A ceux qui ne peuvent aller Lui. A 8 h. 1/2, grand'messe, chantee par
notre Pere Visiteur, qui, le soir, sera de nouveau au
milieu de nous pour presider la procession de cl6ture. Fortuitement, c'est dimanche, jour de visites
pour les malades; il y a done foule dans les jardins,
foule avide de s'abriter sous le manteau de la Tres
Sainte Vierge, de se consacrer a elle; ce que notre
Pere Visiteur fait au nom de tous. Puis, retour A la
chapelle pour le chant du Te Deum par nos d6vouds
s6minaristes, qui, par leur presence, ont donne plus
de solennit6 a cette fete de cl6ture.
8 decembre. -

C'est le point final de nos fetes; il

est splendide. Chose in6dite a Santiago, Mgr l'archev&que a donne avec enthousiasme l'autorisation d'une
procession sp&ciale, oh seront port6es la Vierge des
Rayons et la M6daille Miraculeuse.Toutes lesparoisses
de la ville ont 6t' invitees a y prendre part. Nos
chires Enfants de Marie sont toutes vetues de blanc.
Le coeur de la Tres Sainte Vierge, tout dor6 et orn6
de fleurs naturelles, a 4 m. 70 de hauteur. I1 est train6
par le clerg6 et les 6tudiants catholiques. Le char de
la M6daille a 4 metres; ce sont nos Enfants de Marie
qui l'entourent et le tirent, vingt-quatre rubans blancs
se ditachent de la chere Medaille et sont port6s par
des d6l6guees de nos divers groupes. De petits pages,
vetus de bleu, font cortege a Ia Reine du Ciel et vingtquatre fillettes de premiere Communion la couvrent
de fleurs.
On estime A cinquante mille les assistants de cette
pieuse et grandiose manifestation, qui, partie de
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l'6glise de Saint-Vincent, se termina a la cath6drale.
Elle a it6 comparee a la procession du Congres
Eucharistique de 1922.
5. -

A Assomption, Montevideo, Buenos-Ayres

Le centenaire de la Medaille Miraculeuse dans la
province de la R6publique Argentine a coincide avec
plusieurs autres dates, soit religieuses soit politiques,
qui ont encore augmenti le nombre des fetes, donnant
a 1'ann6e. un eclat tout special.
Nos confreres de l'Assomption cClCbraient d'abord
le cinquantenaire'de notre arrivee au seminaire, ouvert
le 4 avril i88o. Pour plus de solennite, les noces d'or
officielles furent unies a la f&te de saint Vincent et
un grand nombre de pretres purent y prendre part,
grace a la retraite eccl6siastique, fix6e la semaine precedente. Le dimanche 20 juillet, Mgr Bogarin, un de
nos premiers 6lves, cr6 r6cemment archeveque,
cel6bra la messe pontificale a la cathedrale, avec discours de circonstance bien senti de M. Mena et le Te
Deum pour terminer, magistralement ex6cute par les
s6minaristes. A midi, agapes fraternelles au seminaire,
oi Monseigneur voulut bien prendre la parole; et, apres
midi, pour couronner cette journee deji magnifique,
benediction de la pierre fondamentale du nouveau
seminaire, en presence de M. Jos6 P. Guggiari, president de la Republique; de M. Rodolphe Gonzalez,
ministre des Cultes, parrains de la c6remonie, et d'une
foule innombrable de toute la capitale et des environs.
Monseigneur, en termes 6loquents, exposa l'histoire
et l'importance de l'oeuvre a realiser.
Le dimanche 27 juillet fut r6serv6 aux f&tes de la
Medaille Miraculeuse, qui eurent lieu egalement a la
cath6drale, apres un magnifique triduum de pripara-
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tion et avec assistance de ma scur Visitatrice, accompagn6e de ma sceur Econome.

A cette occasion, la Vierge de la Midaille Miraculeuse eut, pour la premiere fois, a travers les rues de
la capitale, les honneurs d'une procession que l'on
fut unanime A proclamer splendide,' pour sa beauti
comme pour l'ordre et la pi6tA qui y regnerent.
Vint ensuite, pour la fete nationale du IS aout,
I'imposition du pallium A Mgr 1'Archeveque par Son
Exc. Mgr Cortesi, nonce apostolique, avec assistance
de quatre prilats. La presence de si hauts dignitaires
donna a la cir&monie un &clat que 1'Assomption
n'avait jamais contempl6; et il s'agissait, en effet,
d'une gloire nationale, puisque, par cet acte solennel,
le premier siege 6piscopal, cr66 en 1547 dans ces
regions, 6tait finalement 6lev6 aux honneurs de Mitropole.
L'ann6e se cl6tura par une belle distribution de
prix, avec assistance du ministre des Cultes, et un
nouveau discours de Mgr 1'Archeveque sur les r6sultats acquis pendant ces cinquante annaes de labeur;
cela, apres que, le matin meme du 27 novembre, la
cath6drale se fit de nouveau remplie, pour la communion g6nurale et la messe solennelle, de toute -la
socikt6 la plus choisie de la capitale, qui, une fois
encore, voulut se joindre aux Enfants de Marie pour
offrir a la Reine du ciel son tribut d'amour, de v6n6ration et de reconnaissance.
L'Uruguay c6~lbrait, en 1930, le centenaire de son
Ind6pendance nationale, proclamee le 18 juillet i83o.
Mgr Aragone, archeveque de Montevideo, obtint de
Rome, a cette date, la messe de minuit pour les
paroisses, faveur dont profiterent nos confreres de
l'Union et les seurs les plus rapprochkes, qui purent
ainsi s'unir Ala messe de minuit c6elbr6e a Paris. Ce
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m&me jour, d'autres fetes eurent lieu a la paroisse et
le 19 fut consacr6 A saint Vincent, avec messe pontificale et panegyrique, comme tous les ans. Le 20, Mgr
1'Archeveque en personne voulut bien dire la messe de
communion g6nerale des Enfants de Marie A la
cathedrale, encore orn6e de toutes les belles parures
dont elle avait et6 rev6tue pour les" ftes nationales.
L'affluence fut consid6rable, d'autant plus qu'aux
associations de nos soeurs vinrent se joindre des dl66gations nombreuses des autres associations 6tabiies
dans la capitale.
Neanmoins, les plus grandes solennit6s etaient
fixies au 27 novembre, comme de juste. Entre temps,
le 9 novembre avait eu lieu, a notre paroisse de
1'Union, la benediction solennelle des nouveliesorgues
par Mgr Semeria. Le dimanche 23 fut choisi comme
le jour le plus favorable pour la procession gnearale
des Enfants de Marie et autres associations. Mgr
l'Archeveque lui-m&me voulut bien la presider et, en
terminant, il adressa une chaleureuse allocution a la
foule qui couvrait la place, en faisant ressortir les
gloires unies des deux centenaires. Les 24, 25 et 26,
triduum solennel trbs suivi A I'bglise paroissiale,
rehausse encore par la benediction, de deux nouveaux
autels en marbre, l'un superbe en l'honneur du Sacr6Cceur, l'autre plus modeste en l'honneur de sainte
Therbse de 1'Enfant-J6sus, et tous deux gracieusement offerts et ornbs par des Ames g6n6reuses. Enfin,
le 27 mime, aprbs la messe de communion gen6rale,
office pontifical solennel et Te Deum, toujours pr6sides par Mgr l'Archeveque, qui se montra vraiment
inlassable pour honorer la Vierge de la chbre M6daille
Miraculeuse.
A Bnenos-Ayres, les fetes du Centenaire s'ouvrirent, le 27 novembre 1929, par une messe de corn-
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munion g6nerale, organisee par les Enfants de Marie,
que Mgr le Nonce apostolique c6iebra lia cath6drale,
avec une nombreuse assistance de toutes les associations de la capitale et de ses environs.
Puis vinrent les vacances jusqu'a Paques; mais, sans
tarder, alors il fut question de donner un soubasse-

ment de marbre a la chapelle adjacente de la Vierge
Immaculee, de larepeindre entierement et de repeindre
aussi la partie de la grande chapelle laissee en 1925,
travauxdejb termin6s ou bien avances pour les fetes
de juillet.
A l'occasion de la premiire apparition, en effet, nous
c6lebrimes, les 18, Ig et 20 de ce mois, un triduum
preLiminaire, avec messe solennelle et sermon tous les
jours: le 18, en l'honneur de l'apparition; le 19, en
I'honneur de saint Vincent, avec office pontifical et
assistance de 'ecole apostolique, comme tous les ans;
et le 20, fete des enfants pour limposition de la
m6daille, avec une instruction bien appropribe a la
circonstance.
Ensuite, dis le debut de septembre, commenccrent
les douze samedis en I'honneur de la Medaille Miraculeuse, avec messe de communion et.lectures pieuses
chaque samedi; devotion nouvelle pour ce qui est de
la M6daille, mais tres en usage ici pour d'autres fetes
de la sainte Vierge et pour d'autres saints ou saintes,
dont on implore ainsi l'intercession.
Le mois de Marie s'ouvre k Buenos-Ayres le 7 novembre pour terminer le jour de l'Immacule Conception, et nous l'inaugurimtes cette ann6e par un
pelerinage g6neral d'Enfants de Marie a Lujan, comprenant celles de nos seurs d'abord, mais aussi celles
des paroisses et d'autres communautes religieuses, au
moins par d6elgations. "Mme plusieurs associations,

entre autres celles du Sacr6-Cceur et de la Sainte-
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Union, renoncrent 1 leur pelerinage propre pour
adherer ia celui-ci.
Son but, en effet, etait de ckl6brer deux centenaires
en m&me temps, puisque i93o 6tait aussi le tricentenaire de la devotion nationale a Notre-Dame de Lujan,
laquelle prit naissance en 163o, lorsque les conducteurs d'une charrette a bIeufs, se yoyant dans l'impuissance d'avancer, en chercherent la cause et ne parent
continuer leur voyage qu'apres avoir descendu de la
charrette une petite caisse renfermant une statuette de
Marie Immaculee, qui, des lors et jusqu'k nos jours,
fut l'objet d'un grand culte dans toute la region.
Ce tricentenaire fut cilibr6 par l'Argentine avec
toute la solennit6 possible. Le dimanche, 5 octobre,
Son Exc. Mgr Cortesi officia, pendant que 1'Association polyphonique romaine, dirigie par Mgr Raphael
Casimiri, ex6cutait magistralement la Messe du Pape
Marcel, et aussit6t apres, dix 6veques presents, dont
Mgr Aragone, archeveque de Montevideo, et Mgr Bogarin, archeveque de l'Assomption, proclamerent officiellement le patronage de Notre-Dame de Lujan sur
les trois R6publiques issues de l'ancienne vice-royaut6
de la Plata. Mgr Aragone parla dans la grande basilique, bondie de monde et trop petite pour la circonstance, et Mgr de Andrea parla devant le microphone
sur la place, oii, aprbs la ceremonie religieuse, en
presence de toutes les autoritds riunies, se r6alisa la
proclamation civile de ce m6me patronat; avec serment, pr&t par tous, le bras lev6 vers la basilique,
d'en remplir toujours, moyennant la' grace de Dieu,
les chretiennes obligations, la foule entibre, hommes
et femmes, se mit solennellement sous la protection
maternelle de la Vierge Immaculee. La scene etait
vraiment impressionnante.
Ce fut le premier acte des grands hommages. Le
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lendemain lundi, Mgr Chimento, auxiliaire de La
Plata et pr6sident de la Commission organisatrice, fit
la consecration de ia basilique (qui venait de recevoir
ce titre officiel du Saint-Siege) et les messes pontificales avec panegyrique se succ6derent ensuite, tons
les jours de ia semaine jusqu'au dimanche, oii Mgr Aragone pontifia et precha de nouveau, a l'occasion de
son magnifique pelerinage uruguayen, qui, pour la
sixieme fois, voulait rendre ainsi effectifs ses sentiments de piete et de confiance envers Notre-Dame de
Lujan.
Nos Enfants de Marie voulurent done entrer dans ce
mouvement general; de 1U, leur pelerinage A double
fin. II eut messe de communion, c61ebrie par Mgr Copello, auxiliaire de 'archidiocise, et messe solennelle,
chantie par M. le Visiteur, outre le sermon et le salut
de 1'apres-midi. L'assistance, tres pieuse et trbs recueillie, dut arriver a quinze cents, malgr6 le mauvais
temps qui menacait encore le jour meme.
Entre temps, a la chapelle de la Maison Centrale,
les douze samedis maintenaient la pi6t6 et voyaient
meme Paffluence augmenter chaque semaine. Le triduum ne pouvait qu'en etre le beau couronnement. II
commenga le lundi 24, avec messe de communion et
messe solennelle le matin, predication et salut 1'apr-smidi, et toujours avec une nombreuse assistance, bien
que ce ne fussent pas des jours ch6mes. Le 26,
Mgr Devoto, auxiliaire de 1'Archevech6, voulut bien
pontifier et la pieuse participation de l'icole apostolique aux diverses c6r6monies donna encore plus de
relief a la solenniti.
Et a ce propos, on pourrait bien ajouter, puisqu'il
s'agit 1• aussi du centenaire, que nous pensons augmenter le nombre des apostoliques. Quand la, maison
d'Escobar fut acquise en 1917, elle ne pouvait en con-
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tenir que vingt a peine. En 1925, on l'agrandit un peu
afin de pouvoir arriver a trente, mais nous nous rendons compte que ce chiffre est encore insuffisant et,
au commencement de novembre dernier, les constructions furent entreprises sur un plan r6gulier pour
atteindre le nombre de soixante et meme un peu plus.
C'est un cadeau de la sainte Vierge par I'intermediaire
d'une Ame g6enreuse, qui desire rester anonyme.
Nous arrivons ainsi an 27, la fete par excellence du
centenaire. Comme notre chapelle 6tait trop petite
pour fa circonstance, c'est a la cathbdrale que fut
cel6br6e la messe de communion g6enrale par Mgr le
nonce apostolique, quii voulut bien, aussit6t apres,
entonner aussi le Te Deum solennel d'action de grAces.
La messe 6tait r6servee aux Enfants de Marie seules,
celles de nos Sceurs et celles des autres Associations,
toutes invitees; et bien que ce fft un jourde semaine, nous
calculons que l'assistance 6tait d'environ quinze cents.
L'apres-midi du 27, a 5 heures, eut lieu la b6nediction de la premiere pierre du futur sanctuaireparoisse de Notre-Dame-de-la-M6daille-Miraculeuse,
que les Enfants de Marie ont entrepris d'6riger en
l'honneur de la Vierge Immacul6e, comme un supreme
hommage filial de cette glorieuse annee. Mgr Copello
voulut bien faire la b6n6diction; Mgr Franceschi prononCa le discours de circonstance et nous efmes l'honneur insigne d'avoir comme parrains M. Jose F. Uriburu, president du gouvernement provisoire; M. Bosch,
ministre des Cultes, et M. Guerrico, Intendant municipal de la capitale. M. l'Intendant lui-meme s'6tait
charge de tout preparer, de dresser les tribunes en
particulier, avec tentes et drapeaux k foison. Comme
le temps 6tait magnifique, les Enfants de Marie avec
leurs farpilles 6taient accourues en foule et la fete fut
splendide.
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Entre le 27 et le 8 fut organisee une serie de communions generales pour les diverses Associations
d'Enfants de Marie, invities tour a tour, la sainte
messe etant c6l6br6e aussi chaque jour par un membre
d'une communaut6 distincte.
Mais le 8 fut le triomphe final, par la grande procession organis6e autour de la place de Mai pour c6lebrer une derniere fois les deux centenaires reunis. La
decrire est 6videmment impossible, car elle ne comptait pas moins de cent quatorze groupes; neanmoins,
ce qui attirait tous les regards de lafoule innombrable,
stationn6e sur le parcours et aux halcons, c'etaient les
deux chars; le premier, d6ja bien beau, de la M6daille
Miraculeuse (le revers); mais surtout le second, vraiment superbe par son ornementation, qui portait la
Vierge de la M6daille et, i genoux devant elle, les
mains jointes, la petite seur Catherine Labour6; deux

statues respirant la plus tendre pi'tk
et le regard. La foule,

dans I'attitude

6motionnee, applaudissait au

passage et elle applaudit surtout quand elle vit le president avec sa famille, au balcon du Palais du gouver-

nement, jeter des fleurs a la Vierge, qui s'6tait approch6e pour recueillir ce noble geste.

Nous ajouterons seulement que trois 6v&ques, Nosseigneurs Copello, Devoto et de Andrea, compl&-

taient le cortege et que Mgr Duprat, ancien gouverneur ecclsiastique de l'archidiocese, cl6tura le tout
par une 6loquente allocution que le radio se chargea
de diffuser a travers le monde. Mgr le nonce, n'ayant

pas pu presider la crirmonie, accorda une indulgence
pl6niere a tous ceux qui y ass steraient.
Est-ce tout? Ce n'est pas tout, car une partie de

nos fetes a 6t6 non seulement photographi6e (chose
banale), mais film6e et nous avons d6ja eu le plaisir
de nous voir projet6s sur l'ecran.
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Inutile de dire que l'organisation de tout cela a
demand& beaucoup de temps et beaucoup de travail.
Elle est due spkcialement aux Enfants de Marie et
surtout k quelques-unes, toujours sur la breche. Soit
a la chapelle, soit i Lujan, soit a la cathedrale, les
chants furent executes par les enfants de la Maison
Centrale et de l'Asile du Pino et elles s'en sont admirablement acquitties.
La chapelle fut naturellement ornee comme jamais
par deux superbes tableaux, au r6table, qui, avec la
statue du milieu, repr6sentaient les diverses apparitions, et ensuite par de grandes tentures, aux douces
couleurs de la Vierge, qui, dans toute la nef centrale,
remplissaient les entre-colonnes. Qui a fait et pose
les fleurs du char, de la chapelle? Tout le monde, il
faut dire, car vraiment tout le monde s'y est mis, pour
cela comme pour le reste, et A la fin, jour et nuit,
toujours sous la plus excellente direction.
Encore ce que nous venons de dire se rapporte-t-il
seulement aux solennitbs qu'on pourrait appeler g6nerales. Or, dans les trois R6publiques, a celles-ci s'ajouterent encore maintes fetes particulibres, dont.quelques-unes prirent un singulier relief, car chaque
maison voulut faire de son mieux pour la glorification
de la Vierge en son beau centenaire.
Le directeur des Annales a refu beaucoup d'autres
relations des fltes du centenaire, avec priEreinstante de
les publier. II aurait bien disird accueillir favorablemenlt outes les demandes; mais, vu leur nombre, il a
du se limiter. Que ceux dont les ricits ne trouvent pas
place ici veuillent bien l'excuser et comprendre son embarras!

SAINT VINCENT DE PAUL
Lettre de Mile Le Gras et r6ponse de saint Vincent'
MONSIEUR,

J'oubliai hier de vous demander si notre sceur Renue
demeurera cette fois pour faire sa retraite; c'est A
peu pros le temps que votre charit6 lui avait marque.
Et si elle demeure, trouverez-vous bon que notre sour
Claude, de Chinon, aille, ce temps, occuper sa place?

Elle fait ici l'ecole assez souvent et fait bien.
Je vous supplie tres humblgment vous souvenir
du besoin que nous avons d'une conf6rence. Que si
ce pouvait &tre cette semaine pour nous servir de
meilleure disposition a la fete de la Sainte Vierge,
vous nous ferez la charit6 de nous avertir du jour.
Toutes nos sceurs en ont grand d6sir. Et nos seurs
qui esperent n'etre plus ietard6es pour se donner tout
a Dieu, vous supplient de le bien vouloir, et moi que
je me dise, Monsieur, votre tris humble et tres oblig&e
fille et servante.
L. M.
La reponse est au bas:

Je pense que vous ferez bien de faire faire A pr6sent ja retraite A cette bonne fille et d'envoyer I'autre
A sa place pendant cela.
La conference se pourra faire, comme j'espere,
vers vendredi ou samedi et non plut6t.
Bon soir, Mademoiselle. Je suis votre serviteur.
Susciption : A Mademoiselle Mademoiselle Le Gras.
x. L. a. L'original appartient aux Filles de la Charite de l'H6telDieu de Nogent-le-Rotrou.
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M. BonR,

De 1874 a 1918
Superieur gendral (saite)

M. Fiat au sEminaire interne (suite) (1857-t858)

Le P. Fiat fut toute sa vie an parfait s6minariste.
I aima toujours beaucoup le seminaire et, quand il
f-ut sup6rieur ge'&ral, il en fit plusieurs fois la visite.
La premiere chose qu'il fit en entranant a sminaire
fut d'en copier les rigles. Elles itaient alors en franqais; plus tard, le P. Fiat aura soin d'en donner un
texte nouvean, en latin, compos& d'apres les anciens
C4dices d'avant la Revolution, qu'il fera imprimer et
imposera comme rggle uniforme de tous les s6minaires
de la Compagnie.
Pour le moment, il suit la regle polycopibe. Cette
regle d6bute par une preface oi l'on donne les motifs
d'etre bien r6gulier : Dieu le veut; aotre sanctifcation
y est attachit; ie succ&s de nos foactioos en d6pend.
Le P. Fiat a fait supprimer cette preface dans I'"dition imprimbe de 1887. .
Suivait Bu article sur l'esprit du simiaaire, oit I'on
disait que le s•ninariste devait. imiter I'enfance de
Jesus a Nazareth, la vie de saint Jean-Baptiste au
desert, le recueillement des ap6tres au c6nacle. Tout
cela a disparu 6galement dans Fidition du P. Fiat;
non pas que le P. Fiat dssapprouvAt ces rbflexions,
mais parce qu'il eut, en 1887, le souci de'ne domBer

que le texte ancien. Autrement, on pent htre assur6

qu'il dut goiter ces pieuses coasid&rations et qu'il
fut vraiment un petit Jean-Baptiste an d6sert du siminaire, un petit Jesus au Nazareth de la rue de Sevres.
Suivons-le dans sa vie de chaque jour. Quatre
heures sonnent, I'excitateur a crii : Bemedicamas Domino, il repond comme les autres: Deo gratias,et il se
hate de baiser la terre et de rendre l'hommage, traditionnel dans la Compagnie, a la tres sainte TrinitA,
Sla Vierge Marie. Ce leverde quatreheures, M. Chipchon, directeur, y tenait avec ardeua. I en parlait souvent aax s6minaristes; il leur rappelait les exemples
des anciens confreres, il citait des traits 6difiants de
M. Bricet, de M. Timoa;. ii attirait discrktement
l'attention des jeunes gens sur le venerable superieuc
g6neral, le P. etienne, qui itait admirable sur ce
point et qui ripondait a ceux qui l'engageaient & se
reposer, lorsqu'il arrivait de voyage an milieu de la
nuit, on bien qu'il avait eth brise par les atroces souffrances de sa maladie de la pierre : " Oh! je sais bien
que j'ai d'excellentes raisons pour prendre le repos;
mais n'importe, mon exemple serait trop funeste si je
manquais an lever de quatre heures; je px&fýre souffrir, duit ma vie s'albiger. )
Le P. Fiat marcha sur les traces de son digne Sup4rieur g&nkral. 11 fat, sur ce point, d'une exactitude

qui ne se d6mentit jamais; il fallait les ordres da
mIdecia on la parole de son admoniteur pour l'emp&cher de faire comme les autres. II avait toujours
peur, comme le P. Etienne et comme autrefois le saint
vieillard fElazar, de scandaliser la jeunesse et de Iui
donner un ficheox exemple. II fut aussi intratsi-

geant sua ce point pour les autres. II est reveau pl1sieurs fois sur cette importante rkgle dars ses cirflaixes; ii voulut m4me 6tablir la regle da lever de

quatre heures pendant la retraite; il ne ceda que
devant I'avis formellement contraire de ses assistants.
Le P. Fiat avait retenu ce principe de M. Chinchon,
qui disait le tenir des anciens : o Voulez-vous introduire la r6forme dans une maison? Voulez-vous voir
bient6t fieurir toutes les vertus dans son sein, y respirerun parfum du ciel? Voulez-vous qu'elle devienne la
bonne odeur de Jesus-Christ? Faites pratiquer d'abord
le lever de quatre heures. ) Et comme le P. Fiat s'est
donne, en somme, la mission, sinon de r6former la
Compagnie (elle n'en avait pas besoin), du moins de
la ramener le plus possible a ce qu'elle 6tait sous
saint Vincent, il a commenc6 par donner l'exemple
du lever de quatre heures et il y a tenu la main pour
tous, jeunes et vieux.
A quatre heures et demie, meditation en commun
a la salle d'oraison avec les pretres, lesAtudiants, les
seminaristes et les frires coadjuteurs. Le cahier des
rggles du s6minaire parlait de diverses sortes de
meditations. Le P. Fiat, soit tournure d'esprit, soit
grace sp6ciale du Saint-Esprit, qui P'orienta dans ce
sens, aima particulibrement celle dont parle le cahier
des rggles A partir de la page 47 et qu'il d6signe sous
le nom de contemplation, application des sens. Autant
qu'on pent en juger par ses r6petitions d'oraison, par
ses conferences, il avait un genre d'oraison representatif et tres affectif. 11 se repr6sentait vivement
quelques scenes de la vie de Notre-Seigneur; i! aimait
ce qui est sensible plus que ce qui est abstrait; il
voyait dans les pages de 1'tvangile une foule de
choses que personne n'y voyait; il aimait a causer
avec les personnages de la saidte Ecriture, et la
repetition de ces entretiens etait un des charmes singuliers de ses conferences. On se disait souvent : Out
done va-t-il chercher tout cela? 11 ne I'a vu nulle part.
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II interpellait Pierre, Jacques,. Jean, Joseph, Marie,
et ii leur faisait dire des choses trýs vraisemblables,
mais qu'on n'etait pas habitue a entendre II le faisait
avec la simplicite d'un enfant. Sa m6ditation 6tait
tgalement trbs affective, a en juger par ses ripktitions. Les onze passions dont parle la philosophie
scolastique y avaient leur rble et ses conferences
ataient 6mailles d'affection, d'amour pour le bien,
de haine pour le mal, de d6sir de la vertu, d'horreur
pour le vice, de joie pour les perfections de Dieu, de
tristesse pour le malbeur des p6cheurs, sans oublier.
les passions de l'irascible, l'espoir et le d6sespoir,.la
crainte et I'audace, la colere. 11 avait de singuliers
mouvements d'itonnement, d'indignation; ii lui arrivait de frapper de grands coups sur la chaire quand
il parlait sous le coup d'une forte emotion et ii aimait
i terminer ses conferences par des paroles frappantes.
Tout cela n'-tait que la manifestation ext6rieure de
son genre d'oraison. II fut un homme d'oraison et, A
cause de cela, ii fut capable de tout. M. Chinchon
disait souvent d'un missionnaire du d6but du dix-huitieme siicle que c'6tait le plus grand pprieur ) qu'on
pft voir, voulant parler du zble de ce confrere pour
l'oraison. On pent dire quelque chose de semblable
du P. Fiat. II rebut de M. Chinchon, qui I'avait i un
haut degr6, le don d'aimer l'oraison; a force de l'entendre parler avec tant de feu de cet exercice matinal,
il en concut une haute idle, il s'y attacha avec opiniatret6 et il demeura fidele a l'amour qu'il avait
vou a;l'oraison des son s6minaire. II fut, sur ce point,
seminariste parfait toute sa vie.
Apris 'oraison, les s6minaristes qui itaient dans
les ordres sacres (et c'etait le cas pour le jeune Fiat)
r&citaient les petites eeures avec les pr&tres anciens;
ils remontaient ensuite au s6minaire pour l'etude ou
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beaucoup aim6 les saintes Lettres et il y a puis6 des
apercus originaux. II ne les a pas 6tudi&es en drudit,
en critique; il ne les a jamais lues, que je sache, ni
en hbbreu ni en grec; mais il les a lues dans la Vulgate, il les a lues souvent et il les a lues avec son
cceur plus qu'avec son esprit. Nous qui I'avons entenda
dans ses conf6rences du vendredi pendant de longues

ann6es, nous savons le charme que produisaient ces
ricits et ces textes empruntis aux saints Livres. II
avait, i cause de cela, une 6loquence spiciale, tout

a lui, une eloquence forte, substantielle, imag6e, une
*loquence de prophite.
La messe des s6minaristes avait lieu a 7 heures;
elle 6tait annoncee-par le son de la cloche; elle etait
dite par I'assistant de la Maison-Mere. C'est a cette

messe que l'on devait communier quand il y avait
communion. II n'y avait pas souvent communion; aussi,
le reglement ne supposait une preparation

a la com-

munion que les dimanches et fetes. II faut avouer que
M. Fiat resta toujours dans cette idie jusqu'au dicret
de Pie X et qu'il tint, tant qu'il put, i la lettre de
certaines paroles de saint Vincent. II maintiat longtemps la d6fense de communier deux ou trois fois de
suite et nous avons sous les yeux des conferences de
lui qui soot vraiment trop s6vires, si elles oat 6td
fiddlement prises. I1 y a en particulier uae conf6rence
du 8 mai 1884 ot il explique le paragraphe IV du chapitre vul des Rggles des Filles de la Charit6. Ii y dit
entre autres choses : a 11 ne faut.pas communier si vous
avez besoin de vous confesser, c'est-g-dire si, an jour
de communion, vous avez le malheur de faire une
faute grave dans 1. journie; quand mnme vous vous
series confessee le soir, vous ,ne devriez pas communier le lendemain. Pourquoi? Par respect pour

-

2gg -

I'Eucharistie; parce que si, le jour oh on a eu le
boaheur de recevoir Notre-Seigneur, on a en le malheur
de I'offenser, quand bien mime on irait se confesser
et recevrait 1'absolution, on doit s'abstenir de la communion par humilit6. C'est la pensie de saint Vincent
et de la venerable M&r=. , Si on a bien saisi la parole
du P. Fiat, il faut avouer que ce respect 6tait un pen
en dehors de la th&ologie, meme de celle de 1884.
Pour ce qui concerne la messe, une chose l'avait
vivement frappe, c'tait la devotion du P. Etienne
pour lautel de la Passion. Peut-etre lui servit-il la
messe une ou plusieurs fois a cet autel, que le
P. Etienne avait fait construire et qu'il affectionnait
fort; toujours est-il que M. Fiat, devenu sup&rieur
general, hiritera de la devotion du P. Etienne et
dira fid~lement la messe tons les vendredis a ce m&me
antel.
Apres la messe, disait le rgglement, dejeuner, puis
exercices corporels, pendant lesquels on peut confectionner des instruments de penitence. On reconnatt,
a cette derniire phrase, la marque de M. Chinchon. II
usait de ces instruments, ii en parlait avec amour, ii
disait que leur usage rafraichit le sang; aussi, plusieurs
en usaient. Le Petit Pr spirituel constate qu'A l'6poque
oiA M. Fiat etait an s6minaire, ii y avait, avant la transformation du c6t6 droit de la maison, une chambre
d6sign6e'pour se donner Ia discipline; et les mars,
dit M. Chinchon, 6taient, en bien des endroits, teints
du sang qu'avait fait jaillir cet instrument de penitence; et, en 1882, le m4me directeur, devenu assistant
de la Maison-MBre, constatait qu'il restait encore
alors:de cea• Nisciplines tout empourprees. Or, le frere
fat longtemps comme le maltre de
Allaverdi, :ui
chambre du P. Fiat, a dit a l'auteur de ces lignes que
le v6ner6 sup6rieur lui avait demandi quelquefois

des instruments de penitence et, A ]a mort de M. Fiat,
en 1915, le mime frere trouva dans les affaires de
1'ancien superieur gineral des instruments qui avaient
servi; on peat croire que c'etait pour lui et non pour
les autres qu'ils avaient servi.
Aprcs les travaux corporels, ii y avait, a8 b. 1 4,
un exercice qui variait suivant les jours. Le lundi et
le mercredi, c'etait le chapitre. Le P. Fiat a raconte,
en 1908, A Dax, quelques souvenirs de son siminaire.
II a raconti entre autres choses qu'il avait recu un jour
un avertissement qui l'avait chatouill6 beaucoup. Ii
n'a pas dit quelle etait la chose qu'on lui reprochait,
ni d'ou provenait ce chatouillement. Le defaut signalW
lui a t-il paru non existant, grossi? II semble que ce
soit plut6t l'ennui naturel que l'on 6prouve A etre
repris, car le R. Fiat disait dans la mime conference :
4 Quelque bien dispose qu'on soit, ividemment, un
avis donn6 en public fait quelque chose.
i
Malgre ce
chatouillement, le P. Fiat eut toujours .coeur de
recevoir A l'occasion les avis qu'on lui donnait. II
aimait a rappeler dans I'intimit6 qu'un jeune skminariste lui avait une fois fait remarqaer, quand il etait
Sup6rieur g6nral, qu'il allait trop vite pour 1'Angelus
et qu'on n'avait pas le temps de bien dire les
Ave Maria. En d'autres circonstances, il requt, de vive
voix ou par kcrit, des avertissements qui durent le
chatouiller un pen plus que celui du jeune s6minariste.
Car les superieurs ne sont pas les derniers a recevoir
des avertissements et cela ne se fait pas toujours avec
le respect dfL a leur autorit6, ni par l'interm6diaire de
la voie bifrarchique, je veux dire, par Padmoniteur.
II y aurait des choses p6nibles A signaler; mais ii
vaut mieux jeter un voile sur ces misires de l'humaniti et admirer comment le P. Fiat a senti ces choses,
mais n'en a garde aucun ressentiment. Ajoutons
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cependant que, tous les ans, a la fin de sa retrate,
le secr&taire pirticilier allait, de sa part, rappeler aL
M.-Forestier son titre d'admoniteur et le devoir de ne
pas negliger son office. De meme, quand il remarquait
qu'on se relachait un peu au sujet de la charite a faire
au chapitre, il appelait tel ou tel confrere et ii les
eagageait fortement a donner tel ou tel avertissement
au chapitre suivant. Nous devons avouer cependant
que ce proc6d6 ne plaisait pas toujours et que plusieurs lui r6pondirent qu'ils savaient ce qu'ils avaient
a faire et qu'ils suivraient sur ce point ce que leur
conscience leur dicterait, d'4pres les directives donnees
au s6minaire, a savoir : qu'il ne faut pas avertir de
fautes douteuses, de fautes remarquees une seule fois,
de fautes commises Anotre 6gard, ni lorsqu'on privoit
que l'avertissement sera plus prejudiciable qu'utile.
L'exercice du mardi-etait une conference sur I'ascetisme, faite par M. Chinchon. Les sujets qui revenaient le plus frequemment 6taient les voeux et les
vertus de notre etat, l'amendement de nos defauts, le
bienfait de la vocation, le bon usage du s6minaire,
I'observance des rigles, le piche, I'amour de Dieu, la
tiedeur, la mort du missionnaire qui a v6cu dans
l'observance, le dipouillement du vieil homme, etc.
Ces conferences 6taient remplies de traits fdifiants,
empruntbs a l'histoire de la Congregation. Le P. Fiat
les rappelait souvent avec attendrissement. Aussi,
lorsque M. Chinchon fit paraitre les volumes de son
Petit Pre spirituel, le bon P. Fiat approuva la publication par une Lettre-Preface dont nous reproduisons
quelqves passages : , C'est de grand coeur que je vous
autorise... Je rends graces i Dieu, dans toute l'effusion de mon ame, de l'heureuse pensCe qu'il vous a
donnne d'entreprendre ce precieux travail... II est
appelN B faire tant de hien dans la Congrigation! II
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est tres vrai, comme vous le dites, qu' a une courte
a mais lumineuse et fervente parole, un boo exemple
c surtout, font plus pour porter a Dien que de longs
a discours n. Aussi, le but que vous vous etes propose
sera atteint, j'en ai la douce confiance. Nos jeunes
gens verront, en parcourant et en contemplant ce Pri
spiritlul, que la plus 6minente pi6te, la plus haute
vertu, les plus solides succes ne sont pas plus etrangers . notre Compagnie qu'a d'autres communautes
florissantes, et vous reussirez ainsi a leur faire aimer
plus que tout au monde cette pauvre petite Compagnie, que vow, aimes taut vous-mime et oij vous eUes

si aime. u (C'est nous qui soulignons ce dernier
membre de phrase, qui est si dilicat dans la bouche
de l'ancien dirig6, devenu Superieur gen6ral.) Le
P. Fiat continue : nuI1 y a dans votre travail une
lecon indirecte pour chacun de nous et je suis heureux
de la signaler : c'est de nous appliquer a voir la Congr6gation et chacun de ses membres par le bon c6te.
Ainsi fait I'abeille, elle va butiner sur les plantes et
les fleurs les plus odorif&rantes pour faire son miel, a
la diff&rence de la guepe, qui cherche son aliment sur
les fruits corrompus. Puissent tous les enfants de
saint Vincent partager la delicatesse de vos sentiments
et votre maniere de proceder, si conforme i 1'esprit.de
notre bienheureux Pere!... Je recommande ce livre
surtout a nos jeunes missionnaires, auxquels nous
portons tous deux un si vif intiret. »

Que cette lettre est belle et comme elle montre bien
1'emprise de M. Chinchon sur le P. Fiat et la reconnaissance exquise de ce derier pour son. ancien
directeur! Les confreres qui ont et6 fornms par
M. Chinchon ont tous subi le m6me charme que
M. Fiat; ils ont vou 'a leur ancien maitre un culte
qui ne s'est jamais d6menti et, lors de l'assemible de
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1874, lorsque M. Chinchon ne fut meme pas Olu assistant, apris avoir 6tb propos6 par le P. Atienne comme
pouvant etre Superieut g6neral, on a remarqui qu'i
tons les votes M. Chinchon a eu Ie m&me nombre de
voix, pas une de moins.
Le jeudi, ii y avait une conf6rence au seminaire,
comme le mardi; elle 6tait donn6e par le sous-directeur. Nous n'avons presque jamais entenda M. Fiat
parler da sous-directeur d'alors; cela s'explique par
la dilicatesse qu'6prouvait ce bon Prre a parler de

ceux qui avaient quitt6 la Compagnie.
Le vendredi, M. Chinchon expliquait les Regles
communes; nous en avons parl6 au chapitre preckdent.
Le samedi, les s6minaristes s'entretenaient entre eux
d'un sujet propos ; le directeur distribuait les offices
de la semaine et, a cette occasion, ceux qui sortaient
de charge s'accusaient de trois fautes commises dans
I'exercice de leurs fonctions; le P. Fiat a 6t6, en ce
point comme dans les autres, s6minariste toute sa vie;
et ceux qui se trouvaient a Saint-Lazare le 28 juillet
i94 n'oublieront jamais la scene qui eut lieu a lasalle
d'oraison avant I'examen particulier. L'assemblIe
g6nerale venait d'accepter sa d6mission; il gravit sa
stalle comme d'habitude; puis, au premier coup de
midi, au lieu de commencer le Veni Sancle Spiritus, il
dit & pen pros ce qui suit : a Messieurs et mes chers
Confreres, on nous a appris au s6minaire qu'il faut
s'accuser de trois fautes quand on quitte une charge.
L'assembl6e g6narale ayant agr66 ma d6mission, je
ne suis plus Sup6rieur g6niral. En cons6quence, je
m'accuse en premier lieu..., en deuxieme lieu..., en
troisimme.lieu... Je demande aussi pardon a la Communaut6 des scandales que je lui ai donnes et je me
recommande a vos prieres. , Le P. Fiat desceadit
alors lentement de la stalle du Supbrieur general et
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il alla se mler au milieu des autres confreres. , Un
seul exemple semblable, disait sainte Therbse, vaut
mieux que cent sermons sur I'humilitE. >
A 9 h. 1 4, les s6minaristes devaient lire et e6udier
la vie et les conferences de saint Vincent. Nous avons
deja eu l'occasion de parler de la devotion du P. Fiat
pour le fondateur de la Mission. On peut dire que
c'6tait le leitmoiiv de toutes ses conferences aux missionnaires et aux soeurs. 11 travaillera a glorifier saint
Vincent en le faisant proclamer patron de toutes les
ceuvres de charit6; il I'aura en grande estime et plus
grande affection; il fera faire un cours de meditations
puisies dans les &crits de saint Vincent; ii honorera
les lieux sanctifi6s par notre bienheureux Pere; nous
avons deja eu l'occasion de parler de la publication
qu'il fit des 6crits 'de saint Vincent; cette publication
rencontra de 'opposition et if nous est tombe entre
les mains une lettre curieuse oit le P. Fiat justifie
cette publication. On lui reprochait d'avoir publie les
constitutions des Filles de la Charite; il repond
qu'elles ont deja paru dans la vie de saint Vincent par
I'abbi Maynard, que cette publication a kt6 faite avec
le consentement du P. 9tienne. On lui reprochait
egalement d'avoir publi les Conseils de la communaut6; le P. Fiat r6pond que cette publication, avec
retranchements, a 6ti autoris6e par l'autorit6 comp&tente, apris d6liberation a Saint-Lazare et A la Communaute. On allait meme jusqu'a dire que cette publication avait et& faite pour avoir de l'argent; le P. Fiat
repond doucement : u Votre amour de la Communaut6
vous a rendu, en cette circonstance, aveugle et injuste.
Ce n'est pas pour faire etalagq de ces picvs ni pour
avoir de 1'argent, c'est par pi&t filiale pour saint
Vincent et par charite pour tons ses membres en leur
faisant part des tresors caches. La charit6 est commu-
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nicative et non pas egoiste. a Voill bien I'esprit de
M. Chinchon et le P. Fiat a v6cu toute sa vie de l'esprit recu au s6minaire.
A ia h. 1/4, on allait faire une visite au Saint Sacrement; on avait ensuite du temps libre, pendant lequel
il 6tait recommandi de lire les Annales de la Congrdgation, de transcrire les rggles, de faire sa communication, d'bcrire ses lettres, de resumer les conferences,
d'apprendre a ecrire, etc. Nous avons entendu plusieurs fois le P. Fiat, cinquante ans plus tard, rappeler
dans ses conferences l'importance de la lecture des
Annales; il disait que ces r6cits devaient 6tre, pour les
enfants de saint Vincent, ce que les recits de la sainte
Ecriture sont pour tous les chr6tiens et itd6sirait que
les Annales gardassent le cachet de simplicit6, d'6dification que le P. Etienne leur avait dcnn6 des 1833.
On recommandait aux s6minaristes de bien garder
leur place en chambre ou en toile, et on leur disait
que celle-ci 6tait un petit ciel, un petit ermitage, un
petit temple, oitse trouvaient cinq personnes : Dieu
le Pare, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, l'ange gardien et le skminariste. Le P. Fiat a toujours goite et
pratique ces recommandations; il n'a jamais eu l'humeur voyageuse, pas plus a trente, quarante, cinquante
ans qu'k vingt ans. II a toujours garde sa cellule et sa
cellule a fait son bonheur.
A ii h. I/2, avait lieu ia lecture spirituelle. On la
faisait ordinairement dans Rodriguez et le P. Fiat
debuta par ce livre. Bient6t, ii s'6prit de saint Bernard
et, des lors, il ne le quitta plus. Aussi, la TrbsHonor6e Mere Marie Maurice, dont la delicatesse &tail
exquise, ne lui fit pas un petit plaisir quand elle lui
offrit, a sa d6mission de g6neral, en 1914, les ceuvres
complbtes de saint Bernard. Nous lui avons vu souvent
entre les mains, particulierement dans ses voyages, de

-306petits iivres da grand abbe de Clairvaux. Les ouvrages
dont le P. Fiat nous a parli le plus ordinairement
sont les Sermones, surtout ceux Super Missus est et De
aquaeducts et In Cantica. Ce dernier recueil fut souvent mis a contribution par le P. Fiat, et ses commentaires sur le Dileclus mnus candidus, sur le Capite xobis
vulpes parvalas, sur le Posuerunt me custodem, rappelaient en meme temps le genre de M. Chiochon tel
que nous le trouvons dans le Petit-Pri spiriluel a
I'usage des Filles de la Chariti : Encore une belle
pleiade d'itoiles. Les Aeurs singulieiement aimnes de
Jdsus. Une cornelte! cest pour moi la plus belle des
fleus, etc.. I1 y avait moins de mysticisme dans le
P. Fiat que dans M. Chinchon; il n'y avait pas ces
titres qui sont le charme du Prd spirituel; ii y avait
cependant la me&me doctrine, l'onction de saint Bernard, Ceux qui allaient mieux an coeur du P. Fiat
6taient le Tractatus de gradibus humilitatiset superbiae;
le Liber de diligexdo Deo. Nous ne l'avons jamais
entendu parler da Liber de vita et rebus gestis Sancti
Malackiae, et cependant c'est A ce livre qu'ont &6
empruntees les lemons de 1'offce de saint Vincent de
Paul. Trouvait-il 6trange qu'on soit all6 chercher saint
Malachie pour faire 1'6loge de saint Vincent ailors que
plusieurs des faits signals dans la vie du premier
n'ont aucun rapport avec la vie da second? Nous
I'ignorons. Par contre, le P. Fiat a parl6 souvent des
Libri de considerationeet en a tir6 des arguments poor
s'humilier, en rappelant que le jugement des grands
sera plus rigoureux que celui des petits, et it ajoutait
quelquefois aux avertissements que saint Bernard
adressait au pape Eugene III cette r6flexion, qui provoquait toujours le sorire : a Voyez ce qu'on fait a
Yenterrement des &veques. Ils ont plus besoin de la
mis6ricorde de Dieu; aussi, on tourne cinq fois autour
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tandis que, pour les simples fidles et les pretres, on
ne donne qu'une absoute, car its ort moins besoin de

la mis6ricorde de Diea. *
A 12 heures a lieu l'examen particulier. Quelle a
it la pratique da jeane Fiat an s6minaire? Nous
avons trovw des papiers indiquant qa'il avait Pl'rio
4 Notre-Seigneur comme pratique sur laquelle portait

son examen. Mais.ces papiers soat sans date et noes
ne pouvons que conjecturer qu'ils doivent &tre des
trente dernieres annksde sa vie. S'il n'a pas en, des
le debut, l'union a Notre-Seigneur, il a d rvite y
arriver; car 'itait bies li t'esprit de M. Chinchon et
c'6tait ce qu'il fallait au P. Fiat et, en m6me temps,
c'est ce qu'il a observi fiAdement. On peat dire que
son union avec Notre-Seigneur etait une des choses
qui frappaient le plus en lui.
Nous avons pea de chose i dire de sa conduite au
rifectoire. ]lev6 sobrement dans sa famille, il a toa-

tours t&6 sobre en communanut; il a impos6 des mortifications a certaines periodes et les exemples qu'il
donnait faisaient accepter, sinon sans peine, da moins
sans maavais esprit, les sorties qu'il faisait de temps
a autre sur ce chapitre. II ft un jour une conference
qui se termina par un boa coup de poing swr la thaire,
en criant trois fois : gual, gula, gala.
Pendant le diner, il y avait alors des s6minaristes
qui allaient faire la vaisselle. Cet exercice lui plaisait
beaucoup; il donaait au s6minaire an air tout a fait
monacal et religieux, et on pent dire que 'rne des
idles de P. Fiat pendant son gen6ralat a 6t~la pr6occupation constante de nous faire religieux le plus
possible, non seulement au point de vue perfection et
regularit6, ce qui est tres juste, mais mrme an point
de vue canonique, ce qui lui attira de longues et
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graves dif&cnltis. Cette dbviation commenca-t-elle au

s6minaire? Vint-elle plus tard? Nous ne saurions rien
affirmer i ce sujet, sinon qu'il y eut deviation. Nous
le montrerons plus tard en ditail.
En sortant du diner, on se rend a la chapelle et les
regles du s6minaire recommandent de reciter A voix
basse le Miserere. Le P. Fiat I'a rappele souvent plus
tard a la communauti tout entiere et il ajoutait ordinairement qu'il avait &tE tres humili, un jour de ce
qu'un confrere etranger, de passage a la Maison-M.re,
lui avait dit qu'il avait regard6 les pretres et qu'il
n'en avait vu aucun r6citer le Miserere. On rassura le
bon P. Fiat en particulier, en lui faisant remarquer
que ce confrere 6tranger, qui passait son temps a
regarder les ltvres de ses confreres, n'avait pas dd
lui-meme r6citer le Miserere, on du moins 1'avait recitk
sans grande attention; on ajouta que l'on pouvait
r6citer cette priere sans remuer les Ilvres, que, par cons6quent, le jugement etait temeraire. Le bon P. Fiat
avoua que cette remarque 6tait vraie.
Aprds la visite au Saint Sacrement, vient la r6creation. Le P. Fiat a pu, pendant plusieurs annees,
observer ce point de rggle; mais sa surdit6 progressive lui rendit cet exercice de plus en plus difficile et
vint un jour o6 il dut y renoncer, au moins d'une
maniere suivie. Pendant son seminaire, il ne fut pas
privA de la consolation de-converser avec ses confreres. On dit que c'est 1U qu'on se montre le plus au
naturel et que c'est U1 que le directeur peut mieux
connaitre ses jeunes gens.
'Le cabier du seminaire signalait les defauts auxquels on pouvait 6tre expose. 11indiquait lesdiff6rents esprits qui s'y font jour : -. esprit siculier.
singulier, &colier, dissip6, trop serieux, superficiel,
pr6somptueux, contentieux, piquant, railleur, critique,
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m6disant, censeur, soupConneux, enciin aux amities
particulieres, impatient, passionn6, colbre, double,
cache, etc. C'est ce que M. Chinchon appelait les chardons et plantes v&nineuses qu'il faut extirper de notre
jardin. Parmi ces diftuts, quels sont ceux contre les-

*
quels le P. Fiat eat 4 combattre?
If n'eut jamais l'esprit siculier qui se plait dans les
conversations du siecle, qui ambitionne tout ce qui est
honorable, qui court aprbs la vaniti, qui prend pour
regle de conduite les malimes et les coutumes du
monde, qui montre de l'empressement pour la visite
et les entretiens des personnes du monde, les sorties
en ville, les nouvelles, etc. Au contraire, sa conversation 6tait toujours des choses divines.; il n'a ambitionn6 que la vie cach6e de Notre-Seigneur; ii n'a
jamais et6 le jouet de la vanit6, et il s'est moqu6 de
cette derniere en termes qui montraient qu'il n'en 6tait
pas l'esclave; il a &et plut6t sauvage pour les visites
au parloir et au dehors, except6 'quand sa charge de
suplrieur general lui en fit un devoir de conscience;
il n'a jamais bien lu les journaux, ni connu les nouvelles politiques,et il fut toujours, sur ce point, d'une
ignorance et d'une simpliciti dont on riait parfois.
II ne fut jamais singulier; il s'est todjours assujetti
aux pratiques communes; il n'a pas cherch6e se faire
remarquer par des choses singulibres ou par la
maniire de faire les choses ordinaires; il n'a pas vCcu
solitaire, s6par6 des autres, exceptS, comme nous
1'avons dit, lorsque sa surdit6 mit entre lui et ses
confreres une barriere infranchissable, au moins dans
le lieu de la r6cr6ation.
Eut-il l'esprit 6colier, c'est-A-dire 1'esprit qui conmet des lCg6ret6s, qui traite les autres sans respect,
qui leur donne des sobriquets, qui joue des tours, qui
se permet facilement des jeux de mains, qui ne
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s'occupe que de bagatelles, qui a'aimae que les amuseeat, il i'eut pas l'esprit 6colier.
s
vide~s
meats? Non,
des manifestations, des pousquelqtefois
N'eut-i pas
sees de cet esprit, vite riprimehs, mais sorties cependant? Un fait, qu'il nous a raconti plusieurs fois
pour s'humilier, le donnetait a entendre. Ce fait s'est
pass_ a Montpellier, deux ou trois ans aprws sa sortie
du siminaire : t Un jour que j'itais & enefenktre,
j'apercus M. Dachemia, pni marchait, recueilli, au
pied de la featre. Je l'appelai et, lai montrant on
bonbon, je lui fis sigan de s'approcher pour recevoir
le bonbon. M. Duchemia s'approcha sans crainte ;
mais an lien de lti lancer la petite douceur, je jetai
sur sa tkte le contena d'une carafe d'eau qwi se
trouvait pros de moi. o, videmmsent, ce fait est une
petite maniestation d'esprit 6colier; mais ii dut 6tre
bien rare. Cependant, dans ia conversation intime,
il aimait a plaisanter et il riait de bon ceur quand,
a Dax, on lui racdntait les tours qu'on avait joues a
M. Dufau os a M. Dounet. Mais cela 6tait cordialiti, condescendance et cnn esprit colier.
Le cahier des rkgles blme 1'esprit trop strieux,
qui parle de choses utiles aet pieses, mais d'uoe
manire si exclusive, si austere, si uniforme et si
.Blancoliqne qn'il fatigue les autres, mlme les mieux
disposes a, ces entretiens. Le P. Fiat, nous I'avons vu
en parlant de son sejour & Saint-Flour, cut, au debut
de sa .carrire eccl)siastique, as pea de contention,
un peu de cette skriosit que l'on reprochait a saint
Vincent quand il 6tait chez Madame de Gondi et que
saint Vincent reprochait plus tard i la bienbheuwese
Louise de Marillac. Mais bien vite il comprit que le
serieux de la divotion s'allie avec le laisser-aller de la
-conversation etque, dans cette derniere,il fautjoindre
la modestie et la gaiet6, unir 'utile avec le doux.
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L'esprit superficiel ne fut pas du tout le fait du
P, Fiat; il n'a pas et6 de ces grands parleurs qui ne
laissent pas aux autres la satisfaction de placer un
mot, qui interrompent i tout propos leurs egaux et
leurs superieurs, qui passent lgerement d'une
matiere I l'autre. Le P. Fiat a approfondi tout ce
qu'il a fait; son intelligence n'etait pas ce qu'on
appelle une intelligence brillante, mais. c'tait une
intelligence solide. Quand it pr6parait une conf&rence, une circulaire, il se livrait t an travail de benidictin; it venait au secretariat, il consultait les archives, il lisait soigneusement ce qu'il lisait; aussi, ses
confirences, comme ses circulaires, itaient-elles
appuyies de solides raisons (souvent celles donanes
par les sup6rieurs g&neraux ses prid6cesseurs) et
remplies d'exemples et de paroles empruntts a l'histoire de la Congregation. II connaissait ce qu'avaient
dit ceux qui l'avaient pr€eced; il a continue leur
ligne avec les modifications inhirentes a sa tournure
d'esprit; entre lui et les superieurs g6neraux, on ne
remarque pas d'hiatus pour le fond. Ce qu'il dit est
serieux et a toujours sa base dans saint Vincent on
dans les successeurs de notre bienheureux Pare.
11 n'est pas necessaire d'insister sur les esprits presomptueux, critiques, midisants, censeurs, soupConneux; il est evident comme le jour, pour quiconque a
connu l'humble P. Fiat, qu'il n'a jamais eu ces esprits.
Si le mot esprit obstine, ent&t6, pouvait se prendre
dans un bon sens, nous l'accorderions au P. Fiat. II
fat saintement obstin6 dins plusieurs de ses projets
et ii triompha grice i son obstination. L'histoire de
la Vierge du Globe, placie, d6placde, replacee A la
chapelle de la comimunaut, en est un trait 6vident,
que nous raconterons longuement en son temps.'
De m&me, si le paragraphe oit les rbgles di semi-
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naire parlent de 1'esprit enclin aux amities particuliires s'interpr6tait dans le sens d'esprit port6.i
s'attacher a l'un ou a l'autre sans aucune des manifestations trop sensibles que suggbre ce mot, nous concederions que le P. Fiat s'est attache a plusieurs,
particulierement a des jeunes, et que, malheureusement, a part de nobles exceptions, il n'a pas &t6 heureux dans ses affections particulires. De grands personnages de la Congrigation ont constat6 que plusieurs de ceux qu'il protegeaft, qu'il recevait en particulier, ont tourne mal, ont quitt6 ia Congregation.
II se laissait prendre par les qualites exterieures; il
ne savait pas se mettre en garde contre certains
esprits; chez lui, souvent la t&te 6tait dans le coeur et
I'esprit etait aveugl6 par I'amour. C'etait la rancon de
sa charit6 immense, d6licate, exquise. II ne soupponnait pas it mal, parce qu'il n'y avait pas de mal en
Ili. I ne supposait jamais de mauvaises intentions,
parce qu'il n'en avait pas. II ne se defiait pas, parce
qu'il avait la candeur, la droiture d'un enfant.
Enfin, les regles terminent par les esprits impatients, passionn6s, colires, emport6s. Comme le bon
Dieu laisse dans ses saints de petites imperfections
qui voilent a leurs yeux et aux yeux des autres leurs
grandes qualit6s, les petites impatiences du P. Fiat
ont etC ce voile providentiel qui a cach6 a plusieurs
sa saintet6 et son m6rite. Mais ces impatiences ontelles vraiment 6t6 peccamineuses? Nous qui 1'avons
fr6quent6 longtemps et qui avons entendu les plaintes
faites A ce sujet, il nous a'sembl6 bien souvent, pour
ne pas dire toujours, que les impatiences incrimin6es
ressemblaient fort A ces saintes coleres que le divin
Maitre a voulu avoir pour montrer A tous les s&cles
qu'il fast. hair-Ie pech6 et le hair fortement.
Apres les vepres, la recitation de l'Ave Maris Stella
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et la lecture d'un chapitre de l'Imitation, il y avait
une tude de thiologie pour ceux qui 6taient dans
les ordres sacris et qui se pr6paraient k une ordination, comme c'tait. le cas pour le P. Fiat. II vit
done en son particulier, sous la direction cependant
d-s professeurs de dogme (M. Marty) et de morale
(M. Lacombe), les traitis qu'il aurait dui voir alors an
grand s6minaire de Saint-Flour.
L'6tude se terminait a quatre heures et faisait
place A un exercice qui variait suivant les jours:

lecture le lundi, predication le mardi,. promenade le
mercredi, catechisme du concile de Trente le jeudi,
hermineutique sacr&e le vendredi, lecture des notices
des confreres le samedi. Tous ces exercices sont
restis vivants dans le. souvenir du P. Fiat; mais celui
dent il parlait le plus frequemment &tait celui du
samedi, lecture des notices de confreres. Le P&re
Etienne tenait beaucoup & ce point. 11 faisait prier
pour la beatification de MM. Clet et Perboyre, des sa
premiere circulaire; il recomiuandait le disir de l'assembl&e g6nerate de voir r6tablir le pieux usage de
faire chaque ann6e et d'envoyer a toutes nos maisons
une notice sur les confreres d&codes, comme cela se
faisait avant la Revolution et comme les soeurs font
actuellement. , C'est ui moyen efficace, disait le
v6nerk superieur g6ntral, pour exciter le zele a marcher dans la voie de la perfection et a. se ranimer de
plus en plus dans 1'esprit de notre vocation. On est
grandement edifiE quand on lit les notices de ce
genre qui ont t6 .publiees autrefois, et nous avons
lieu d'esperer d'heureux fruits du r&tablissement de
cet usage que nos PNres avaient introduit. , C'est de
cette impulsion du P. Iktienne que datent les notices
que l'on devait lire au s6minaire le samedi soir. A
l'Ipoque oi M. Fiat faisait son s6minaire, il y avait
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d6ji les notices sur nos bienheureux Perboyre et
Clet, ainsi que celles qui ont constitu6 le premier
volume des Notices et une partie du second. 11 y avait
an secretariat une foule d'autres notices qui, plus
tard, furent imprimies (mais abr6gies), on qui ne
furent jamais imprimees et qui sont rest&es mannscrites. Le P. Fiat les a lues; mais nous doutons qu'il
les ait lues pendant son s6minaire, parce qu'il nous
parait peu probable qu'on ait livr6 ainsi entre les
mains des jeunes gens des papiers si precieux et qui
pouvaient si- facilement se diteriorer. Plus tard,
M. Fiat 6tudia a fond les archives, particulibrement
quand il fut sous-assistant et assistant de la MaisonMere et mwme superieur general.
A cinq heares, on faisait une autre visite an Saint
Sacrement, puison demandait la penitence. Le dimanche, il y avait classe d'Ecriture sainte et les autres
jours on analysait ses lectures spirituelles. C'est
aussi pendant cette 6tude que 1'on recitait le chapelet.
M. Chinchon n'oubliait pas de conseiller beaucoup
la d6votion a la tres Sainte Vierge. II avait une belle
conference sur les drux ichelles et il dirigeait ses
s6minaristes sur l'un on I'autre de ces deux moyens
destin6s & nous faire parvenir au ciel. La premiere
echelle, c'est la devotion & Notre-Seignear, 6chelle
couleur de pourpre, grande, hardie, anx degr6s icart6s; la seconde echelle, c'est la divotion & Marie,
plus douce, plus facile, intermediaire entre les echeIons de la premiere, et qui nous les fait tous gravir
sans difficult6, avec onction et suavit6. Le P. Fiat
avait certainement la gen6rositi que riclamait
M. Chinchon pour gravir la premi&re, qui se monte a
pas de g6ant, A coups de vigoureux sacriices; cependant, il crut plus prudent, moins hasardeux de s'engager sur cette 6chelle avec raide de la seconde; il

-

315 -

cut, toute sa vie, ane trfs grande divotion pour la
sainte Vierge; il fut l'homme-lige de Marie, son chevalier; elle fat sa dame, sa reine; it fat son ap6tre;
quand ii parlait .de 'Immaculde, ce n'etait pas un
canal qui transmettait ce qn'il avait requ d'ailleurs,
c'etait un reservoir qui donnait de son trop-plein.
A 6 h. I/2, avait lieu la m6ditation avec la prostration accouotaue. Ceux qui 6taient dans les ordres
sacr6s, comme M. Fiat, ne faisaient qu'un quart
d'heure de meditation avant les matines et laudes,
qu'ils rcitaient avec les pretres et les tudiants a la
salle d'oraison. M. Fiat a toujours souffert un pen de
cette prostration, car il avait d6ji le cceur faible; de
meme, le simple baisement de la terre lui &taitp6nible
et, Lla longue, ii lui devint impossible; aussi, lorsqu'il demanda pardon en 1914 pour les fautes commises pendant son gendralat, it s'excusa de ne pouvoir
baiser la terre, comme on devrait faire en pareille
circonstance.
Les plus petites pratiques du s6minaire lui resterent
chores et, quand il les voyait observer, il manifestait
sa joie et, autant qu'il le put, il les maintint. II a parl6
souvent, a la salle d'oraison, de la pratique de ne
communier qu'i la grand'messe les jours de'dimanche
et ii aurait bien voulu-maintenir et ritablir cette pratique; ii n'a cedk qu'a regret devant la poussie des
ev6nements et des exceptions, qui se multipliaient.
11 f6licitait ceux qui disaient un Pater et un Ave i
genouxen arrivant&Gentilly et il le faisait lui-meme.
II sIest rappel~. toate sa vie, que les jeunes gens
allaient a la communautd pour le 31 mai et, quand ii
fat supbriew g6n•ral, il ne manqua jamais de presider
hl procession et meme d'y prendre Ia parole, commentant une des invocations des litanies de la sainte
Vierge; il nous souvient d'an commentaire- de Virgo
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fraedicandaqui fut particulierement touchant. li etait
content qu'on mit un genou en terre pour nouer les
cordons de sa chaussure, disant qu'au siminaire,
M. Chinchon le recommandait, et, un jour, un confrere,
ayant &t6appele a une charge importante apres avoir
6t6 remarqu6 par le P. Fiat comme ayant observe
cette petite regle de modestie, disait gaiement qu'il
devait sa nomination i la maniere dont il avait noue
les cordons de ses soulters; ce qui 6tait exager6 6videmment, mais ce qui ne manquait pas d'un certain
fondement. Nous pourrions multiplier ces exemples;
ils prouvent que M. Fiat avait contract6 au s6minaire
un grand amour des petites choses, puisqu'il 1'avait
garde si fort quarante on cinquante ans apres.
On recommande au seminaire de visiter les 6glises
qu'on rencontre; M. Fiat ne sortait guere, 6tant superieur g&neral; mais, quand les midecins lui prescrivaient d'aller quelquefois se pro-nener, ii n'oubliait
pas la pratique du s6minaire,.se trompant cependant
quelquefois et allant fort divotement honorer le Saint
Sacrement dans quelque iglise protestante.
II est une devotion qu'il a gard6e du siminaire;
c'est celle de saint Joseph. On sait que ce grand saint
est le patron du siminaire et qu'il est invoque comme
le pourvoyeur des vocations. Chacun sait Cgalement
combien, toute sa vie, le P.. Fiat nous a recommAiadA cette devotion; combien ii a fait prier saint
Josepi; et, ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il avait
eu dessein de consacrer la Congregation d'une facon
particuliere i saint Joseph, voulant prier ce grand saint
de protiger la Congr6gation, comme il avait prot6g6
la Sainte Famille et comme ii protege l'tglise.
Si, maintenant, laissant les pratiques du seminaire,
nous en. Venons & l'esprit qui doit animer ces pratig•s, nous constaterons encore que le P. Fiat a Wte
.1
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un siminariste module et qu'il 1'est restrtoute sa vie.
La simplicit6 doit etre notre vertu principale, la
marque distinctive des enfants de saint Vincent. Tous
ceux qui vicurent avec M. Fiat, tous ceux qui ne le
virent qu'en passant, tous ont 6t6 frappes de sa simplicite. II &taitsimple dans ses conversations, candide
comme un enfant, ne soupconnant le mal que lorsque
celui-ci crevait les yeux; 6videmment, on a abuse
beaucoup de cette simplicit6, soit pour lui extorquer
des secours, soit pour lui faire certaines choses, mais
la Sainte Ecriture a annonci qu'on rirait de .la simplicitA du juste et cela s'est r6alis6 dans le P. Fiat.
II ne faudrait pas croire cependant qu'il manquit
de la prudence qui. au dire de saint Vincent, est
soeur germaine de la simplicit6; il. fut prudent ;t
simple; il fut, a ses heures, un peu malicieux; quand,
a une epoque, on le pressait beaucoup de rbsister a
la loi d'abonnement, d'accroissement, et que quelque
confrire lui ecrivait que les
etaient
nveques
pour la
resistance et que, si nous ne rvsistions pas, ils nous
6carteraient des s6minaires et ne laisseraient plus
venir les vocations, le P. Fiat r6pondit un jour Iun de ceux qui semblaient le presser le plus :
a Paris, le 8 septembre 1895.
« MONSIEUR ET TRES CHER CONFRERE,

( La grdce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais!
, Pourriez-vous me dire quelle attitude on prend
dans votre diocese par rapport a la loi sur les
fabriques ?
SSi l'6piscopat et le clerg6 se soumettent a cette
loi, qui n'est pas moins inique que celle qui nous
frappe, comment pourra-t-on exiger des communauths
reiigieuses qu'elles resistent?
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o Merci de votre derniere Icttre, qui m'a consolk.
Continuez a prier et a me croire tout v6tre en N.-S.
q4A. FIAT,
i. p. d. 1. m., sup. g6a. -

On ne peut pas dire que cette lettre manque de simpliciti; mais elle renferme aussi un petit grain de
malice; ce fut une r6ponse da tac au tac, dont nous
trouvons rarement des exemples dans la correspondance da P. Fiat, mais qu'il 6tait bon de signaler,
pour faire mieux comnaitre son esprit.
L'humilit, est one des vertus reconmmand6es au
s6minaire et c'est dans ce but qu'on muitiplie les
humiliations. Le P. Fiat a bien pris 1'habitude de
cette vertu, car il a 6t6 humble toute sa vie; humble
envers Dieu, duquel il a re-u lespeines et les 6preuves
avec la patience du saint homme Job; humble avec
ses superieurs, le P. ]tienne, M. Chinchn, le P. Bor6;.
humble avec ses. 1gaux, qu'il n'a jamais jalouses;
humble avec ses inffrieurs, qu'il n'a jamais traitbs de
haut, mais avec qui ii a v6cu comme 6tant l'un d'entre
eux. II a donn6 b la Compagnie cette lecon incomparable d'humilite de se demettre de la charge de
supirieur gen6ral et on peut lui appliquer l'iloge que
la sainte Eglise fait de saint Pierre Cl6estin, d'avoir
preftr6 l'humilit6 au souverain pontificat.
La douceur eut besoin quelquefois chez lui de
rvprimer des saillies et des vivacitks qui jaillissaient
particulibrement lorsque quelque chose ne lui paraissait pas droit on juste.
Sa mortification, d6ji tris forte par son education,
se developpa au skminaire et se fortifia toute sa vie.
It jefina tous les vendredis, meme etant Sup6rieur
g6n6ral, comme le recommandait l'ancien cahier du
s6minaire.
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Son zble pour la gloire de Dieu et la sanctification
des confreres fut ardent et se traduisit par ses discou's, ses circulaires, ses lettres.
Vraiment, le jeune Fiat avait, des la fin de sa premiere ann6e de s6minaire, I'esprit de saint Vincent et
ce fut sans la moindre difficult6 qu'on lui permit de
prononcer le bon propos le 26 f6vrier 1858.
Edouard ROBERT.

EUROPE
FRANCE
PARIS
la demande
19 octobre ig3o, fetedes Missions. -A
du Conseil supbrieur de la Propagation de la Foi,
S. S. Pie XI d6cida, le 14avril 1926, que l'avant-dernier
dimanche d'octobre serait, pour le monde catholique,
une journ6e de Missions et de propagande missionnaire. 11 demanda que, ce jour-li, fit ajout6e a la
collecte de la messe l'oraison pour la propagation de
la foi, et que, dans les predications, il f t parl6 des
Missions et en particulier de l'(Euvre de la Propagation de la Foi. Une indulgence pl6niere, applicable
aux difunts, 6tait accordee a quiconqup prierait pour
la conversion des infidles.
Nulle part ces prescriptions du Pape, que I'histoire
surnommera a le Pape des Missions ), ne furent recues
avec plus de joie que dans les congr6gations missionnaires et en particulier dans les deux families de
saint Vincent de Paul.
Notre saint fondateur Atait un fervent des Missions.
4cAh! Messieurs et mes Freres, s'6criait-il un jour,
quelle jole aurait Dieu si, dans le d6bris de son
Eglise, dans ces bouleversements qu'ont fait les hiresies, dans les embrasements que la concupiscence
met de tous c6tes, si, dans cette ruine, il se -trouve
quelques personnes qui s'offrent
llui pour trans-
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porter ailleurs, s'il faut ainsi parler,les restes de son
eglise, et d'autres pour d6fendre et pour garder ici
ce peu qui reste! 0 Sauveur, quelles joies recevezvous de voir de tels serviteurs et une telle ferveur
pour tenir bon et pour defendre ce qui vous reste
ici, pendant que les autres vont pour vous acqu6rir de
nouvelles terres! 0 Messieurs, quel sujet de joie!
Vous voyez que les conquerants laissent une partie
de leurs troupes pour garder ce qu'ils possedent et
envoient I'autre pour acquerir de nouvelles places et
etendre leur empire. C'est ainsi que nous devons faire:
maintenir ici courageusement les possessions de
l'iglise et les interets de Jesus-Christ et avec cela
travailler sans cesse a lui faire de nouvelles conquetes
et a le faire connaitre par les peuples les plus eloignes. ,
26 ociobre, fete du Christ-Roi. - Au salut, notre
chceur fait entendre un chant qui convient parfaitement la royaut6 du Sauveur: Christus vincit, Ckristus regnal, Christus imperat. II y a une corr6lation
manifeste entre cette fete et celle du dimanche pr6cdent: travailler a propager la foi dans les pays infidMles, n'est-ce pas, en effet, travailler a etendre le
regne du Christ? Grace aux missionnaires, son
royaume gagne sur celui du demon.
Comme la fete des Missions, celle du Christ-Roi a
6t6 institute par S. S. Pie XI. L'lglise honorait jusqu'ici le Christ naissant, le Christ souffrant, le Christ
mourant, le Christ cache sous les voiles eucharistiques; il itait naturel qu'elle 6tendit son culte liturgique au Christ regnant.
I" novembre, .fate de la Toussaint. - Apres le
Christ, voici ses meilleurs serviteurs, ceux qu'il a d6j]
r6compens6s et couronnes. Les saints, ici, ce ne sont
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pas seulement ceux que la sainte Eglise ainscrits dan
son livre d'honneur, le martyrologe; ce sont tous les
habitants du ciel. Combien de saints et meme de
grands saints nous sont inconaus, soit parce que personne ne s'est soucij de lear obtenir les honneurs de
la canonisation, soit parce que l'*glise n'a pas jugi
suTfisants les renseignements recueillis. Depuis la
grande guerre, on voit en divers pays la tombe da
soldat inconnu; n'est-ce pas pour les saints inconnus
que ce jour de fete a &t6 institau? Inclinons-noas
devant eux d'autant plus profondament que lear
groupe sera le n6tre un jour.
7 aovembre, fete du Bienheureux Perboyre. - Cette
annie encore, le zil6 directeur de i'CEurre du Bienheureux Perboyre a organis6 une fete enfantine en
I'honneur de notre bienheureux martyr. De nombreux
enfants d'orphelinats parisiens ont r6pondu a son
appel et suivi pieusement les offices dans notre chapelle.
27 novembre, fete de la Manifestation de la M&daille. -- A la rue du Bac, cette fete a rev6tu toute la
solennit6 que m6rite un pareil centenaire. On a deja
lu dans I'Acko de la Maison-MWre des Filles de la Charitd Ie ricit des c6ermonies; c'est pourquoi nous n'en
dirons rien ici. Impossible d'evaluer le nombre des
fiddles qui entrxrent, ce jour-1l, dans la blanche chapelle pour se recommander a Marie Immaculze. A
5 heures, messe basse par Notre Tres Honor6 Pere; a
8 heures, messe pontificale par Son eminence le cardinal Verdier, archeveque de Paris. II itait 8 heures
et demie du matin quaad un coup de t6l6phone

manda d'argence . la nonciature M. le secritaixe
general. a Venez vite, disait l'aMditeur de la noncia-
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ture, un pli important vient d'arriver de Rome powu
votte Sup&rieur gen&ral; il serait a souhaiter qu'iL
pft endonner communication aux Filles de la Chaxit6
avant la fin de la messe. - Le secr6taire gene6al n'a
pas l'habitude de lambiner. 1U sauta dans ua taxi et,
quelques minutes aprks, ii etait arriv6e destination.
On lui mit en mains une magnifique enveloppe. Que
poavait-elle bien contenir ? Le retour fut aussi rapide
que 'aller. Maisa quoi sert de courir quand on part
trop tard? La messe etait finie. Notre Tres Honor6

Pere tenait compagnie an cardinal dans la salle du
Conseil. 11 prit I'eaveloppe et mortifia sa curiosit6
jusqu'au retour Saint-Lazare. LU, ill'ouvrit. Ses yeux
furent agr6ablement surpris par des caractres grands,
clairs, r.guliers, qu'un aveugle eit pu lire et que
tout artiste eit admires. Mais rien de plus beau que
la signature, sinon a l'ceil, da moins au cceur.
Ce n'etait pas tout de voir; il fallait lire et comprendre; le latin de Rome n'est pas toujours facile a
-traduire en francais. u Taut mieux, dit alors le secretaire general & Notre Tres Honor6 Pere; cela me
console d'&tre arriv6 trop tard; si j'avais pa vous
abosderavant la fin de la messe, j'aurais eu une grosse
deception, car, mkme alors, vu la ncessite de traduire, la lecture n'aurait pu se faire. u
Mais midi approchait et la reunion da soir com-

mengait a 2 heures de l'apres-midi. Le temps 6tait
bien limith pour une traduction aussi longue et diffi1l'oeuvre et le travail fut termin6 Acile. On se mit
temps. La lecture du document suivit celle d'un tel6gramme envoy a. la Tres Honoree Mere par le cardinal-secretaire d'Etat.
Tout le monde 6tait encore sous le charme de la
parole pontificale quand notre confrere M. Doucet
monta en chaire pour proononcer un beau discours sur
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Marie midiatrice. On dit que M. Doucet a l'habitude
de s'imposer a l'attention de ses auditoires; les fiddles

presents purent constater que sa reputation n'avait
rien d'exagere.
Les vEpres furent ensuite cClCbr6es par Mgr Cr&pin, auxiliaire de l'archeveque de Paris. Le salut
suivit; puis les portes s'ouvrirent pour laisser passer
le flot des fiddles.
La fete du 27 novembre restera dans les souvenirs
comme une belle fete, digne de Marie Immaculee.
28-30 novembre. -

Congres des Dames de la Cha-

ritY. 1 convenait de mettre ce Congres sous la protection de Marie Immacul6e; c'est pourquoi le premier
acte des Dames fut I'assistance a la messe dans la
chapelle des Apparitions, le 28 au matin.
L'apr+s-midi, a 14 heures, toutes se.retrouvaient
dans la vaste salle de la Soci6t6 de Geographie (184,
boulevard Saint-Germain), 'sous la pr6sidence de
Notre Tres Honor6 Pare; directeur general des Dames
de la Chariti. On y entendit des rapports substantiels
et consolants sur les associations de Pologne, de
Saint-Jean-Baptiste de Neuilly, de Milan et de Marseille. Deux graves questions furent traities en cette
seance : I° Avantages r6sultant d'une collaboration
reguliere entre les Dames de la Charit6 et les Conf6renciers de Saint-Vincent-de-Paul. Moyens pratiques,
reunions, fichiers;,2° Formation sociale de la Dame
de Charite. Quelle est son attitude en face des problimes de I'heure presente ? Quels rapports entretientelle avec les Dispensaires d'hygiine sociale, les
Unions des ceuvres des mairies? Sait-elle utiliser
toutes les organisations sp&cialisCes : preventorium,
sanatorium, colonies de vacances, et diriger ses families vers celles qui offrent le plus d'avantages mat6*
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riels et de garanties morales? Son role dans le d6pistage des maladies.
M. Fliche, president gne'ral des Conf6rences de
Saint-Vincent-de-Paul, 6tait present. II prit la parole
sur la premiere question. On admira son talent et sa
grande experience en matiere d'assistance. Il n'eut
pas de peine a montrer par un exemple typique les
avantages d'une collaboration entre les deux grandes
associations qui se recommandent du patronage de
saint Vincent. Une femme- pauvre devint mere; trois
associations le surent, chacune donna un berceau. Le
premier berceau etait utile sans doute, mais les deux
autres etaient plut6t encombrants; mieux eut valu
autre chose, des layettes par exemple. Si ces groupements ne s'6taient pas ignores, il y aurait eu entente
et les dons auraient vari6.
La seconde question donnait lieu a d'amples d6veloppements; on ne put l'6puiser.
Le lendemain 28 furent lus d'autres rapports: rapport sur Nbtre-Dame d'Auteuil, rapport sur Rome et'
l'Italie par la duchesse Caffarelli, rapport sur la Hongrie par Mine Szentgali, rapport sur les associations
Louise-de-Marillac do Madrid par Mlle Marie-Louise
M9ntes Jovellar, rapport gineral sur l'oeuvre par la
baronne de Freville, secr6taire ginirale.
Le sujet d'etude prppos6 pour cette seconde seance
portait sur le problkme du recrutement et le r6le de la
presidente, (( qui doit chercher des collaboratrices
agissantes, favoriser leur initiative, leur fournir, dans
les r6unions paroissiales, une documentation s6rieuse
en tout ce qui concerne I'assistance sociale, tenir les
associations particulieres en rapport constant avec
l'oeuvre g6nerale et favoriser les 6changes de vues
entre elles ».
Beau programme, certes, qu'on mit sons le patro-

*12
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nage de la Vierge Immaculie, l'apr.s-midi, i la chapelle de la rue du Bac, oh les congressistes se rtunirent, et, Ie lendemain 3o, sons le patronage de
saint Vincent de Paul, a la chapelle de la rue de
Sevres.
Nous croyons savoir que le Congres des Dames sera
suivi d'innovations pratiques, auxquelles applaudira
quiconque s'intiresse au developpement et au rajeunissement de l'oeuvre.
8 decembre, fete de l'ImmaculIe-Conception. Jour de cl6ture, rue du Bac, de la neuvaine de pr6dication. L'Echo parle d'un a concours prodigieux de
fiddles n qui se pressaient chaque jour dans le sanctuaire v6n&re pour Frier et entendre parler de Marie,
soit par M. Doucet, soit par le chanoine Kollen, du
diocese de Versailles. L'expression o concours prodigieux n n'est pas exageree. Lourdes a quitt6, ces
jours-ci, les Pyrenkes pour se fixer au centre de Paris.
Suivant I'usage, Notre Tres Honor6 Pire a lu sa
conference, qui traitait, cette annee, de la misericorde divine : sa nature, sa perp6tuiti, son Atendue.
20 dicembre, f&te duPatronage de Saint-Vincent-dePaul. - Racontons en quelques mots comment cette
f&te fut instituee.
Le printemps, 'it6, l'automne avaient leur f&te de
saint Vincent. Le P. Fiat souffrait de voir que I'hiver
6tait moins favoris6. II chercha une quatrieme fete et
fut assez heureux pour la trouver.
Le jour oi LCon XIII 6tablit saint Thomas d'Aquin
patron de; universitis et des 6coles catholiques, lui
revint en m6moire ce passage d'un magnifque panegyrique donn6 autrefois par Mgr Freppel.: a Saint
Vincent a fait, pour la charit6, au dix-septiime siicle,
ce que le Docteur Angelique avait fait, au treizieme,
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pour la science dela foi...; il a &t6 le Thomas d'Aquin
de la charite. C'est le caractere de son cnuvre et le but
de sa mission. Oui, lui aussi, cet homme si simple et
si grand a 6t6 dou6 par Dieu du g6nie de l'organisation; et comme Thomas d'Aquin, ii a l6gu6 au monde
2chrftien sa somme, une somme, une somme magnifique, la somme de ses ceuvres. n
Celaetant, saint Vincent de Paul n'avait-il pas, dans
l'ordre de la charite, les memes droits de patronage
que le grand docteur angelique dans l'ordre de la
science theologique ?
Cette pensie obs6dait I'esprit du P. Fiat quand lui
fut annonc6 que les Conf6rences de Saint-Vincent-dePaul se pr6paraient a cdlbrer le cinquantibme anniversaire de leur fondation. L'occasion lui parut favorable. II alla confier son projet . I'archeveque de Paris,
le cardinal Guibert. Celui-ci, ravi de cette communication, lui promit de se charger de toutes les
Ad6marcheq.
Par prudence, Ie prdlat interrogea Rome officieusement pour savoir si la faveur avait quelque chance
d'etre accordie. On lui repondit par I'affirmative, i
condition toutefois que la demande fft limitie a la
France.
Le cardinal sat interesser a son projet tous les
eveques francais; il lear envoya le texte d'une supplique, que tous signerent sans hesitation. Des supdrieurs g6ndraux joignireot leur voix a celle de l'6piscopat. Le P. Fiat fut particulierement t;uch6 par
certaines adh6sions. Le R. P. Becks, supbrieur g6enral
des j6suites, lui ecrivait le 29 mars I883: , Je viens
d apprendre les demarches de I'episcopat francais
pour obtenir que saint Vincent de Paul soit proclamw
patron de toutes les oeuvres de charite. J'ai voulu y
joindre mon humble priere,'parce que cette id6e de
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grouper sous le patronage d'un grand saint tons les
d6vouements envers les classes souffrantes m'a para,
avoir quelque chose de providentiel dans 1'6tat actuel
de la soci6et. »
Pendant ce temps, les Conferences de Saint-Vincentde-Paul preparaient leurs noces d'or. Le 8 mai, i
2 heures, avait lieu une r6union a la grande salle de
l'Institut catholique. Le cardinal Guibert n'etait pas
attendu. On fut surpris de le voir entrer. Ce qui l'ame-

nait, c'tait une dlpeche du cardinal Bartolini, pr6fet
de la Sacr6 Congregation des Rites; il en donna lecture : t Je suis heureux d'avoir pu annoncer i Votre
tminence par un telegramme que le Saint-P&re, sans
renvoyer l'affaire aune congregationsp6ciale, sur le rapport fait a son audience, avait daigne accider au d6sir
exprim6 dans votre lettre postulatoire et dans celles des
R6verendissimes iveques, en declarant que l'insigne
bienfaiteur de l'humanitC,saint Vincent de Paul, serait
reconnu et vin6r6 dans toute la France comme patron
des pieuses associations et oeuvres de charit6 chr&tienne. Je me suis empress6 d'informer Votre tminence, afin qu'elle pfit annoncer aux repr6sentants de
ces associations reunis en ce moment a Paris l'acte
solennelpar lequel ie Saint-Siege couronne d'une nouvelle aureole de gloire ce hiros de la charit,, cet astre
lumineux de saintet6 qui brille sur la France et sur
l'univers catholique. Dans peu de jours, Votre Eminence R6v6rendissime recevra le d6cret en forme de
bref apostolique que Sa Saintete a donn6 ordre
d'expedier pour mettre a execution la faveur
accord&e.
La Sacree. Congr6gation des Rites s'etait prononc6
le 26 avril. Sa d6cisioa fut confirmee, le 22 juin, par
un bref qui contient un magnifique tioge de saint
Vincent, « le pius populaire'des heros de la charit6 ».
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c Nousrendant aux vceuxde tous et disirant exciter la
devotion des fiddles envers ce h&ros de la charitd,
conclut le Pape, nous declarons et instituons par les
presentes saint Vincent de Paul patron special, aupres
de Dieu, de toutes les associations de charit6 qui, a
un degr6 quelconque, 6manent de lui et sont repandues sur le territoire francais. o
Des triduums solennels suivirent cette d6cision dans
tous res dioceses de France; partout le nom du nouveau patron fut acclam6. Et pourtant un voile de tristesse assombrissait le front dn P. Fiat; son ambition
n'6tait qu'I moiti6 satisfaite et il n'6tait pas homme a
se contenter d'un demi-succes. La France, c'etait beaucoup sans doute; mais la charite de Vincent de Paul
rayonnait bien au dela; ce grand saint aurait m6rit6
davantage. Apres tout, c'etait un premier pas; pourquoi ne pas aller de I'avant?
Et le P. Fiat commenca ses demarches. 11 adressa
aux 6veques du monde entier, le ii novembre i883,
une lettre et un modle-de supplique, qui furent bien
accueillis partout. La p6tition de l'Irlande arriva la
premiere; Rome y rbpondit, le 14 fevrier 1884, en
6tendant le patronage a ce pays, toujours si cher au
cceur de saint Vincent.
Bientot, devant 1'afflux des suppliques, le SaintSiege comprit qu'il ne pouvait plus 6tre question de
decrets particuliers, mais que le moment 6tait proche

oi il faudrait songer au patronage universel. La question, mise t l'"tude en 1885, fut rbsolue, le 18 avril,
par un drcret favorable de la Sacr6e Congr6gation
des Rites, suivi, le 12 mai, d'un bref de Leon XIII.
II restait au P. Fiat, pour arriver A la r6alisation

complete de son plan, deux graces A solliciter : I'insertion du nouveau titre dans le br6viaire et le marty-

rologe, et 1'6tablissement d'une f&te du patronage.
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La premiere faveur fut obtente Ic 23 juin 1894; ia,
seconde, le 7 septembre 19o3.

Ainsi en vingt ans de patiente diplomatie, le tenace
successeur de saint Vincent avait triomphi de toutes
les difficultbs; grace t iui, un beau fleuron s'ajoutait
a la couronne du fondateur de la Mission.
"

' janvier 1931. -

Nous voici a l'aurore d'une nou-

velle annee, la cinquantieme depuis la consecration,
en 1881, de la double famille de saint Vincent an
Sacr6-Coeur de Jesus. Elle sera marquee par un 6venement important : la vingt-neuvieme Assemblee
g6nerale, qui sera appel6e a traiter, an lendema'a lie
la r6forme canonique, de questions du plus haut
interet.
Si ja*vier, solennit6 de l'ipiphanie. - C'est la fate
de notre paroisse, jadis paroisse des Missions &trangbres, aujourd'hui paroisse Saint- Franois-Xavier.
Nous nous rendons au d6sir de M. le cur6, qui a
demand6 nos jeunes gens pour le chant des offices.
18 janvier. -

Aujourd'hui, A 9 heures du soir, s'est

eteinte doucement, dansl'infirmerie de la rue du Bac,
apres une longue maladie, la bonne soeur Sacconi, qui
n'a cess6 d'6difier laMaison-Mere et le secretariat en particulier, depuis 1'annee 1887, par son affabilit6, sa
complaisance, sa patience et sa pi6t6e raiment remarquables. On se sentait attire vers elle par un certain
rayonnement surnaturel qui s'6chappait de sa personne et par l'ensecrble des qualit6s naturelles qui
'faisaient le fonds de son caractbre. An ciel, an milieu
des anges, auxquels elle ressemblait tant, son ame se
trouve a sa place.
19 janvier. -

Rue de Rennes, non loin de notre

maison, examen pour le-brevet de conducteur d'auto-
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mobiles. Sur cinq candidats, deux sont admis et de ce
nombre est un de nos bons coadjuteurs de notre
Maison-M:re. Le moniteur commenjait a poser ses
questions quand l'arriv6e d'un monsieur bien mis
d6touria un moment I'attention. On s'empressa
aupres du nouveau venu, qui venait assister a l'examen. A voir I'attitude d'un chacun, on comprenait
qu'il s'agissait d'un haut personnage et, en effet,
c'6tait le ministre des Travaux publics lui-mame. II
&coutaattentif les reponses du candidat; et comme un
examen pratique devait suivre l'interrogatoire, il
voulut prendre place dans la voiture que le frre 4tait
charg6 de conduire. Sa confiance 6tait bien placee. Le
chauffeur roula dans les rues de Paris jusqu'auxenvirons de la porte Maillot, observant bien tous les riglements, malgri les conseils pervers de l'ingenieur, qui
cherchait a le derouter; et enfin il diposa le ministre
et I'mngnieur an lieu os ceux-ci se proposaient de
descendre. Avant de disparaitre, le ministre voulut
savoir ce qu'etait son conducteur. a Lazariste n,
r6pondit celui-ci. - ( Et pourquoi prenez-vous votre
brevet? - Pour conduire l'auto de notre Supirieur
gensral. - Tous mes compliments a votre Supirieur
gir6ral; avec vous, it ne risque pas de verser. n Nous
ne savons si le frhre recut un pourboire.
"25 jalnier.- Conf&rence sur les origines de la Compagnie et la Conversion de saint Paul. Grande bait la
devotion de notre saint fondateur envers l'Ap6tre des
Gentils, et cela pour trois motifs : parce que la Mission avait commencD le 25 Janvier; parce qu'il portait
son nom, et a cause du zele apostolique du grand
ap6tre. 11 faisait dire au chevalier Paul, le grand
capitaine marseillais, qu'il s'estimait heureux de s'appeler comme lui. Cure de Chitillon, ii y fonda deux
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messes A perpituiti les jours de ses deux t patrons >,
saint Vincent et saint Paul. En t&te de I'ouvrage
d'Abelly, au-dessous de son portrait, on peut lire ce
quatrain:
Si tu veux dans un seul visage
Voir le portrait de deux grands saints,
Ici Paul et Vincent sont peints,
Mais pour lesprit, lis cet ouvrage.

UNE NOUVELLE SCEUR LEGIONNAIRE.: S(EUR RECAMIER

La rue du Chevaleret, si monotone d'ordinaire avec
son immense mur sans fenetres, ressemblait, ce jeudi
2 octobre, i une avenue du Bois. Les limousines de
quarante chevaux, les bourgeoises Citroen, les prol6taires taxis s'allongeaient en une file interminable,

tandis que, dans la trouie du 112, s'engouffraient des
centaines de visiteurs; les -huit reflets voisinaient
avec les casquettes, les fourrures avec les paletots de
cuir. C'ktait tout le personnel du P. O. qui venait, dans
une m&me joie reconnaissante, feter le ruban rouge de
soeur Recamier. La nouvelle legionnaire avait protest6
d'abord contre cette distinction, que sa modestie
jugeait immirit&e; mais un ordre 6tait venu, de trbs
haut, et -la cornette avait di s'incliner, a la grande
joie des obliges de la bonne Mere. Et qui donc n'est
pas, peu on pron, a la Compagnie d'Orlkans, le bbn&-

ficiaire de sa bienveillance souriante ou de son inppuisable charit ?
Dans l'immense refectoire, les tables ont fait place
aux fauteuils et aux chaises; une estrade a t6 dressee
pour l'orchestre et la chorale. Au premier rang, entourant la venerable ricipiendaire, tout I'tat-major du
P. O. : president, conseillers, directeurs, ingenieurs;
et, dans la salle, deux mille personnes, qui n'avaient
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d'yeux que pour ce point blanc derriere lequel la
bonne MNre souriait et pleurait un peu.
Ce fut d'abord une mignonne orpheline de cinq ans,
recueillie je ne sais ou, qui offrit un bouquet et ses
baisers; puis une ancienne du Cercle d'6tudes, qui
dit fort bien, en de trbs beaux vers, la joie, la reconnaissance et les vceux de I'in: nense assemblee :
... Enfin, tout le P. 0., votre grande famille,
Vous souhaitant des jours tout remplis de ciel bleu,
Applaudit de tout coeur la croix d'honneur qui brille

Comme un iouchant merci de la France et de Dieu.

Puis, un d61egue des ouvriers (les mauvaises langues
le disent communiste et j'en suis charm6) vient dire,
en quelques mots 6nergiques et bien sentis, la gratitude des , camarades ,.

Enfin, M. Richemond, president du Conseil d'administration, se lhve. Il se defend de faire un discours,
mais comment appeler cette belle improvisation, a la
fois si simple et si haute, oi il retraca la vie toute de
d6vouement de la bonne Mere et dit la reconnaissance
de tout le P. O. pour les belles oeuvres sociales qu'elle
a d6veloppies ou entreprises depuis trente ans?
a Et maintenant, dit-il en terminant, il va vous
falloir subir une corvke dont je vous ai loyalement
pr6venue; avant d'6pingler sur votre guimpe la croix
que vous accorde le gouvernement de la R6publique,
je dois selon l'usage vous donner I'accolade. »
Et gentiment, tandis que le tonnerre des bravos
cr6pite dans l'immense salle, tandis que 1'clair
indiscret du magnesium fixe pour I'eternit6 cette
seconde de confusion et de gloire, la bonne Mere
s'exicute.
L'orchestre et la choralp entonnent le choeur final et
deja chacun pensait A se retirer, quand un remous se
A
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fait dans la salle; un pli est remis,-a prksident qui ea
'donne aussit6t lecture :
( Madame la Supbrieure, vous avez bien voulu me
faire savoir que M. Richemond, president du Conseil
d'administration de la Compagnie d'Orl6ans, doit vous
remettre ce soir,
18 heures, la croix de la Legion
d'honneur, qui constitue la reconnaissance officielle
des 6minents services que vous avez rendus A 1'Assistance.
, J'aurais 6t6 particulierement heureux de pouvoir
assister A cette certmonie : les devoirs de ma charge
m'en empechent et je vous en exprime tous mes
regrets; mais je saisis avec empressement cette occasion de vous adresser mes sinceres felicitations et mes
remerciements.
<cVeuillez agreer, Madame, l'assurance de mes sentiments les plus respectueux.
M

a Signe : D. FERRy,
Ministre de la Sant, publique. n

Cette lettre, dans sa concision administrative, n'est
qu'un commentaire de la premiere strophe du poeme
dont je citais la finale :
La France aime toujours les ames divoudes.
Parmi les actions dignes d'etre lou6es,
Sa noblesse native a su guider son choix.
Toute grandeur morale aupres d'elle mrite,
Quand I'amour du prochain au fond d'un cceur palpite,
La France, sur ce coear, sait 6pingler la croix.

Et c'est maintenant I'intermioable d6fil

dc s flici-

tations personnelles. Le fauteuil est assicg;; tout le
monde veut dire son petit compliment. II y en eut,
sans doute, de fort bien tournas, mais pas an certainement ne valnt cette malicieuse tronvaille d'an vieid
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employe du P. O. : a Bonne Mere, vous pouvez dire a
notre president que, poor la premiere fois, dans une
assemblee, ii a fait l'unanimitL. D
UN TEiMON.
ORLEANS
Lettre de MME DE LAAGE DE MEUX e M. VERDIER
Suprfieur general
Orlans, 23 novembre 193o.

MON REVEREND PERE,

Voili bien des mois que je veux ecrire a vous ou
rue du Bac. Je desire que ma famille profite des
prieres qui seront faites pris de la sainte Vierge pendant ces belles fetes! Je serai avec vous de tout ceur;
cette bonne Mbre est venue si souvent a mon aide que
je veux, en mame temps, la remercier de tout.
Protection 6trange et instantanbe. A I'Age de vingtans, je glisse dans l'escalier du deuxieme 6tage, chez
mes parents; voyant le moment oiI j'allais me fracasser la tate coatre le mur dans Ie tournant, j'attrappe le bas des barreaux de la rampe, mais la'vitesse
acquise fait passer mes jambes par-dessus ma tete.
Personne ne pouvait m'entendre, ni me venir en aide.
Je ne pouvais rester longtemps dans cette situation :
les bras tordus et les pieds ne pouvant trouver un
point d'appui. Lacher, il ne fallait pas essayer, c'etait
la chute vertigineuse qui aurait recommence6! La pensee de la sainte Vierge me vint et int&rieurement
I'invocation: C0 Marie conque sans pechE, priez pour
nous qui avons recours a vous i, s'6chappe de men
aime. La premiere partie de I'invocation fut pensde
dans la triste position oii je me trouvais, entre Ie premier et le deuxieme tage; et sans que j'aie fait on
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mouvement, je l'achevai dans l'autre partie de 1'escalier, c'est-- dire entre le premier et le rez-de-chaussee,
descendant, comme si rien ne s'6tait passe, la main
sur la rampe! Mon &me bondissait de joie, d'admiration, de reconnaissance, de confiance en la protection
de la sainte Vierge. Je portais sa medaille depuis le
jour de ma naissance et ce n'est que bien des annees
apres que j'ai appris son origine merveilleuse. Quelle
grace d'avoir la sainte Vierge pour Mere! Elle s'oc-

cupe de tout, meme des plus petites choses. C'est bien
la M&re tendre et compatissante qui ne nous quitte
jamais, ni le jour, ni la nuit.
Je suis vieille maintenant. Depuis quatre ans, on
me pousse en petite voiture, je suis done privde d'une
multitude de secours religieux; mais la sainte Vierge
arrange tout;. eh-• m'aide de sorte que je ne suis pas
d6couragee.
Veuillez m'excuser, mon R&v6rend Pire, de venir
Svous d6ranger a un moment ofi vous devez etre surcharg6 ie besogne, et daignez agreer I'assurance de
mon profond respect.
G. DE LAAGE DE MEUX.
LILLE
COURS DE MEDECINE POUR MISSIONNAIRES

Un outillage manquait jusqu'ici k la chariti de nos
missionnaires : outillage de science, outillage de
remedes. Its s'en allaient, hdroiquement, en des pays

oiu s6vissait la maladie du sommeil ou quelque autre
epid6mie; ils affrontaient le mal, y succombaient parfois, et souvent en gardaient certains germes, qui
minaient leur saat6. Puiiqu'ils s'6taient offerts, ce mal
disposait d'eux : calmes, ils s'y soumettaient, sans
autre amertume que celle du contraste entre leurs rdves
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de conquete et la realit6 douloureuse de leurs inergies
d6labries; et d'aucuns parmi eux consommaient leur
offrande en se livrant comme terrains d'expirience,
dans un h6pital tel que l'h6pital Pasteur, aux savants
qui essayaient des remedes contre ces redoutables
maladies, encore trop peu connues.
Aujourd'hui se forme ung gineration de missionnaires qui seront capables de mener contre elles une
lutte active et de d6fendre contre elles, non point
seulement leur propre sant6, mais la sante des chritiens, de ces paiens parmi lesquels les fixera leur soif
des ames.
Aujourd'hui, chez nous, une ceuvre d'enseignement
existe, qui met a la port-e des futurs ap6tres les
notions dont ils auront besoin pour ces bienfaisantes
campagnes. Aujourd'hui, chez nous, fonctionne une
oeuvre d'humaine genbrosit6, en vue de pourvoir de
ressources pharmaceutiques ces medecins improvises,
mais non point ignorants, que sont disormais nos
missionnaires. Aujourd'hui, chez nous, des livres
existent : un Briviaire mddical t l'usage des missionnaires et coloniaux, gros volume de 750 pages, et un
Guide missionnaire,plus portatif, qui resume le massif
br6viaire.
Cinq ann6es ont suffi et l'energie d'un initiateur, le
P. Loiselet, J6suite, pour que s'accomplisse ce chefd'oeuvre d'activit6 et pour que les ap6tres venus de
France puissent enfin r6aliser peu a peu, avec la competence requise, le pr6cepte jadis donn6 par le Christ
a ses soixante-douze premiers missionnaires que furent
ses disciples : a En quelque ville que vous entriez et
oivous serez recus, guerissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur : Le royaume de Dieu est proche
de vous. n

8 -

at

C'est a la suite de l'exposition missionnairt du

Vatican, o4 la sollicitude de Pie XI avait sp6cialement
veill sur l'organisation de la section midicale, que lI
P.- Loiselet, en 1925, sugg~rait & Mgt Lesne, recteur
de l'Universit6 catholiqu.e de Lille, 1'id6e d'organiser
des ( cours d'initiation medicale et scientifique pour
les futurs messagers de l'1vangile. On faisait en
1926 une premiere expirience, d'une durie de trois
semaines : l'accueil qu'elle recovait de ses dix-neuf
6lves avait la port6e d'une impulsion.
Le cours-type, celui qui desormais devait se renouveler chaque annie, s'inaugurait, du t" septembre at
15 octobre 1927, pour une durie normale de six
semaines. H6pitaux et dispensaires lilleis dependant
de la Facult6 libre de midecine, laboratoires de
sciences naturelles et de geographie, itaient mis A la
disposition de cette clientcte de grandes vacances qui
s'eleva tout de suite A trente-quatre missionnaires.
Seize d'entre eux etaient en partance pour I'Afrique,

onze pour I'Asie : Lille 6tait leur supreme itape avant
l'6migration. M. le docteur Thilliez, doyen de la
Faculti libre de m6decine, organisait pour eax, dans.
son dispensaire, un easeignement pratique sur les
maladies des yeux; le P. Loiselet les familiarisait
avec les divers parasites qui, dans les pays chauds,
soet porteurs de maladies et avec les mAthodes de
traitement; d'autres maitres leur offraient d'indispensables apercus sur 1'anatomie, la petite chirurgie, la
clinique midicale, la bact6riologie, la thbrapeutique,
l'hygiene infantile. Leurs matinees etaient consacr&es

aux pansements, A la presentation qui leur itait faite
des malades, &des exercices de diagnostic; les heures
de l'aprbs-midi etaient affecties aux cours. En fn de
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session, ties examens s'ouvraient en vue d'un a dipl6me
de formation midicale et d'initiative scientifique )
qui accrediterait, la oia elle s'installerait, la charitable

science des missionnaares.
D'ann6e en ann6e,les 6quipes grossirent: il y avait,
en septembre dernier, cinquante-deux 6tudiants missionnaires, dont quinze religieuses. II ne s agit pas de
faire d'eux des professionnels de la medecine, on
veut les rendre experts aux methodes prophylactiques,
qui leur permettront d'6viter les maladie des colonies,
.experts a donner A leurs confreres malades ou bien
aux indighnes, .loign6s de tout secours medical, les,
soins urgents.
A mon premier
Et ce qu'on vent on l'obtient.
sejour an Soudan, icrivait un ancien 6lve de Lille,.
c'est a peine si je voyais quelques Arabes de loin en
loin; ce matin, dix-sept se glissaient sons ma tente
pour recevoir des soins. - II y a dans le Yunnan un
missionnaire qui, grice A son dipl6me lillois, est respect6 par les autoritks chinoises; elles considerent
son dispensaire comme une oeuvre d'utilit6 publique.
L'enseignement reau a Lille a permis d'enrayer les
progrbs de la maladie du sommeil au siminaire indigene de la Haute-Volta. u Tous les jours, mande du
Togo un Phre des Missions africaines de Lyon, je vois

affluer dans ma case des femmes portant leurs bebbs,
venant chercher de pricieux flacons de blamcs..
*

Des a flacons de blancs ,, cela veut dire des

remedes. Pr6tres et Soeurs missionnaires 6crivent sans
cesse au P. Loiselet, 5, rue de Madrid, pour que son
autre oeuvre, celle de lAide midicale aux missions,
s'occupe d'eux. II y a iaun de ces savants dont la

-

340 -

science, comme eit dit Bossuet, a se tourne a aimer :
il a nom M. Monteils. A eux deux, grace a la gen6rosit6 des midecins qui recoivent des echantillons
pharmaceutiques, grice A celle des industriels, ils
ont pu, dans les neuf premiers. mois de cette annee,
mettre A la disposition des missionnaires dix-sept
tonnes de midicaments.
L'intkrkt de l'humanite et de 1'fglise et de notre
industrie pharmaceutique sont ici d'accord. Ces
4(flacons de blancs n, de marque francaise, qui apportent aux indigenes soulagement ou gubrison, leur
dis•nt,-plus eloquemment que beaucoup de discours,
ce que veulent 6tre pour eux les coeurs frangais. Le
jour oiu I'Aide midicale serait assez riche pour diriger
directement vers les postes de missions ses caisses de
remedes au lieu d'attendre que les ap6tres qui s'6loignent les emportent avec eux, la fecondite.de 'oeuvre
serait dicuplie. Pour cette 6tape nouvelle, le docteur
Loiselet, de la Socifti de Jesus, compte sur la charit6
francaise.
Georges GOYAU,
de 1'Acad6mie de midecine.
(Extrait de Figaro.)
SUNE BELLE FETE A SULLY-SUR-LOIRE

Les origines de 1'Htel-Dieu de Sully-sur-Loire
remontent trbs haut. La piece la plus ancienne de ses
archives date du 22 mars I318. Saint-Germain 6tait

alors la seule 6glise de la paroisse de Sully. II y
avait bien une chapelle abbatiale de Saint-Ythier,
mais elle se trouvait dans l'enceinte du ch&teau et les
benidictins et les chanoines de la coll6giale de SaintYthier, qui la desservirent tour a tour, devaient,
pour s'y rendre, traverser un pont sur la Loire, qui
entourait alors le ch&teau. Cette chapelle sera d'ail-
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leurs saccagie par les huguenots en 1563. La chapelle
Notre-Dame-de-Piti6, bAtie sur l'emplacement de
l'actuelle 6glise Saint-Ythier, ne fut construite qu'en
1529 pour servir d'annexe . l'Nglise paroissiale SaintGermain-hors-les-murs. Cette chapelle, de plus en
plus fr6quent6e, fut agrandie et d6di6e a saint
Ythier vers 1608. Longtemps avant cetie 6poque, les
malades, trop 6loignes de Saint-Germain, demanderent
une chapelle a leur usage. Concession leur en fut
accord&e par le pape Eugene VI, sous le roi Charles VII, par ui acte 6crit en latin et date du 27 octobre 1439. Des.chapelains furent done choisis parmi
les chanoines de la colligiale pour desservir la chapelle nouvellement cre6e, et douze lettres, daties de
1712 a 1730, montrent que, trois siecles plus tard, cet
usage existait encore. Mais le besoin se faisait sentir
de remplacerle personnel civil des infrmieres, recrute
sans doute au hasard des circonstances, par des religicuses, d'un recrutement plus facile et plus homogene,
moins exigeantes pour les gages, plus devouees et,
sans doute aussi, mieux pr6par6es a cette tiche d6licate. Le 6 avril 169 8 , une assembl6e d'habitants de
Sully donne son avis sur l'6tablissement de religieuses
hospitalieres a l'H6tel-Dieu. L'id6e semble fermenter
assez longtemps dans les esprits; elle ne devait porter ses fruits que trente-deux ans plus tard. A cette
6poque, 1'Institut des Filles de la Charit6 commengait a se d6velopper et rendait de tres grands services. Mme la duchesse de Sully, veuve de Mgr Maximilien Henri de R~thune, entre en relations avec lui,
et, le 8 juillet 1730, un contrat est passe, en vertu
duquel, le 19 octobre 173o, trois Filles de la Charit6
sont envoyees & Sully. Ce sont : Madeleine Rosier,
Louise Coizeau et Marianne Dotee, qui pr6sentent
leurs lettres d'ob6dience au Conseil d'administration
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de l'H6tel-Dieu, avec l'approbation de Mgr l've~que
d'Orlians. Des lors, elles consacrent leur temps, leur
devouement, leurs forces et leur argent au bien du
pays. En 1748, une quatrieme sceur vint rejoindre ses
compagnes pour creer une 6cole publique dans les
locaux de l'H6tel-Dieu. En 1856, sieur Grouhel reclame encore une nouvelle religieuse pour fonder une
autre classe et consacre au traitement de celle-ci une
somme de 2000 francs, .sa fortune personnelle.
En 1867, une ecole maternelle est install&e dans l'immeuble Boucheron, avec sceur Vincent, puis soeur
Julie. En 1902, soeur Julie transfire son 6cole dans
l'immeuble Jehan-Blanchet, oit elle est aidee de Th6rbse Thoret. Enfin, toutes les religieuses enseignantes
se regroupent peu a pen dans les locaux de la route
de Cerdon, 6lev6s a leur intention en vertu du legs de
Mile Sophie Soyer. Le 27 mars 90o3, un dicret d'expulsion les en chassa, et c'est la mort dans I'Ame que,
le 27 avril suivant, elles durent abandonner leurs
1og 61eves, pour rejoindre leur communaut6. Ainsi,
pendant plus de cent cinquante ans (1748-1898), les
a blanches cornettes n font la classe k Sully, ilevant
de nombreuses generations,et s'accommodant avec une
souplesse admirable aux lois toujours variables et aux
circonstances parfois bien d6licates.
Elles etaient an nombre de douze, en 19oo, dans les
deux maisons de 1'H6tel-Dieu et de l'&cole des filles.
Au milieu de tous ces efforts pour 1'dducation de
I'enfance, les Filles de la Charit6 n'oublient pas
leurs vieillards et leurs malades, dont elles veulent
amiliorer le sort physique et moral.
Elles transforment peu a peu l'h6pital, et souvent
avec leurs propres deniers.
C'est la soeur Madeleine Rosier qui fait construire
a ses frais,en novembre 1755. C'est la sceur Madeleine
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qui donne, en 1756, Soo livres pour la continuation
des batiments destin6s i abriter les religieuses. C'est
la soeur Antoinette Lafont, qui reconstruit de ses
fonds personnels la chapelle entiire en 1844. Dipenses: 40000 francs. Ce sont toutes les religieuses qui
font edifier i lerirs frais, en 1872,sous la direction de
leur sceur supirieure, les deux chapelles lat6eales de
la Sainte Vierge et de Saint-Joseph, soit 2 000 francs.
Le carrelage de la chapelle leur revient k la mame
somme. Enfn, le 28 octobre i865, la smur Dulaurent
participe pour 600o francs a t'achat de l'immeable
Boucheron.
La Providence ne pent que benir une pareille abnegation dans un pareil devouement. Aussi, & Sully, pas
un foyer ne reste ferm6 aux u Bonnes Soeurs ,. Elles
font du bien anx Ames en m&me temps qu'aux corps
et c'est avec an souvenir attendri qu'on prononce, au
cours des conversations, le nom de celles qui sont
parties en d'autres r6gions ou pour un monde* meilleur, car toutes ont einport- avec elles le respect et
l'affection de nos populations. Enfn, c'est a elles
sans doute qu'on doit attribuer en grande partie la
mentalit6 toujours chritienne dans son fonds de cette
bonne paroisse de Sully-sur-Loire.
Le mercredi 22 octobre 1930, Ia paroisse de Sullysur-Loire cklbrait le deuxidme centenaire de I'arriv~e
des Filles de la Charit6 a l'H6teI-Dieu de Sully.
Deux cents ans de residence dans la meme maison!
Ce furent deux cents ans de devouement aux vieillards, aax malades, aux enfants; deux cents ans de

bons exemples et d'heureuse influence dans toute une
region; deux cents ans de vie surnaturelle, contribuant & 6lever et i entretenic l'esprit de foi dans la
paroisse; deux cents ans pendant lesquels oat passe
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de nombreuses u cornettes blanches , dans l'hospice
et dans les rues du pays, portant partout, avec le sourire qui fait du bien, la charite qui relive et les soins
qui gu6rissent!
Aussi Mgr Courcoux, ev6que d'Orlians, avait tenu
A venir s'associer lui-meme aux touchantes cer6monies qui se sont deroulees dans l'intimiti de la chapelle de l'hospice.
Ce sanctuaire, tant aim6 a Sully, oi J6sus a recueilli
tant de larmes, avait 6t6 tres d6licatement orn6.
Autour de Monseigneur se groupaient : M. Payen,
assistant de la Maison-Mere, representant Monsieur
le sup6rieur g6n6ral des Lazaristes et des Filles de la
Charit6; Mgr Darnault, vicaire g6ndral d'Orl6ans;
tous les pretres des cantons de Sully et d'Ouzouersur-Loire; MM. les abb6s Paul Millet et Foutrier.
Puis, devant la foule compacte qui remplissait la chapelle, les religieuses de l'hospice, accompagn6es de
la soeur assistante des Filles de-saint Vincent, et des
superieures de plusieurs maisons du Loiret, desser-

vies par la meme Compagnie.
Monseigneur a cel6br6 la messe de communion et,
apres une allocution, pleine de cceur et d'6elvation, a
distribu6 lui-meme 1'Hostie sainte a celles dont la
a blanche cornette n repr6sentait deux cents ans
d'abandon entre les mains de la divine Providence.
A la grand'messe, chant6e par les pretres presents,
au milieu de belles c6r6monies, M. l'abbe d'Isle, doyen
de Sully, a pr6sent6 un travail tres 6tudi6 sur 1'histoire
de l'hospice de Sully, et sur l'ceuvre des Filles de la
Charite. Monseigneur 1'eveque adressa ensuite quelques paroles charmantes

de delicatesse aux reli-

gieuses presentes et A tout l'auditoire.
Au salut, M. Payen rendit des actions de grice au
.ciel pour tout le bien qui s'est fait i Sully pendant
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deux cents ans, par l'intermidiaire des -sceurs, et
parla du Centenaire de l'apparition de la Sainte
Vierge & sceur Catherine Labour6, dans la chapelle de
la Maison-Mere des Filles de la Charite, centenaire
qui attire des foules du monde entier dans la chapelle
de la rue du Bac.
Aux diffirentes c6remonies furent distributes des
images de 1'Apparition et des medailles de l'Immaculie Conception, en souvenir de cette impressionnante journ6e.
Saint Vincent de Paul, dont la statue domine l'autel de notre petite chapelle, a du contempler avec
joie ces tmoignages de reconnaissance envers l'oeuvre
immense qu'il a cr.6e et qui rayonne aujourd'bui
dans tous les pays da monde. Tout entibre, la paroisse de Sully s'associe a ces timoignages de gratitude, au nom de toutes les g6nerations pass6es
qu'elle represente, demandant a l'auteur de toutes
graces de benir dans le ciel et sur la terre toutes les'
religieuses qui ont passe par l'hospice, et de conserver
toujours au pays le bienfait de leur devouement.
SABLE
FUNERAILLES DE SCEUR MARIE CATALAN

Mardi matin, sceur Marje Catalan, sup&rieure de
l'bhpital-hospice de notre ville, etait conduite & sa
derniire demeure.
En t&te du cortege, prc6dant le- corbillard, marchaient les petites orphelines de I'hospice et les
vieillards. Apr&s le clerg6 et la famille, on remarquait
M. iliz6, maire de Sable, entour6 de ses adjoints et
de la majeure partie de son Conseil municipal. Les
membres de la Commission administrative de l'hospice, du bureau de charit6, le corps m6dical et- de

-

346 --

nombreuses personnalitis. La messe fut cilibr6e en
1'6glise Notre-Dame et ensuite le cercueil fut transport 6 a la gare pour &tredirig6 sur Montpellier.
Pour rendre un dernier hommage a celle qui, durant de longues annees, s'6tait d6pens6e sans compter
a 1'hospice de notre ville, M. Eliz6, maire de Sable,
s'exprima en ces termes:
U

MESDAMES,

a MESSIEURS,
a C'est au nom du Conseil municipal, de la Commission administrative et da bureau de charit, que'je
viens m'incliner tres respectueusement devant la d&pouille mortelle de la v6n6r6e soeur Marie Catalan,
sup6rieure de I'h6pital-hospice de Sable.
t Notre 6tablissement hospitalier oi elle vicut
vingt et un ans, presque jour pour jour, puisqu'elle y
6tait arriv6e le IS d6cembre 19o9, perd en elle la
meilleure, la plus intelligente et la plus avisbe des
directrices.
( Un inlassable d6vouement, une discr6tion et one
r6serve que ceux qui ne la connaissaient pas pouvaient
prendre pour de la rigueur, alors qu'en v6rit6 elle
n'6tait rigoureuse que pour elle seule, une sensibilit6
toujours attentive, toujours en 6veil, tels 6taient les
traits essentiels du caractre de cette Fille de la Charit&
« Sa perte sera cruelle aux petites orphelinesFidele en ceci a l'illustre fondateur de sa Congregation, elle timoignait aux enfants une particuliire sollicitude. L'orphelinat de Sabl 6taitson petit royaume;
elle y prodiguait sans tapage les tr6sors de son cceur
g6nereux: l'important 6tait que t ses n enfants ne
manquassent de rien.
( Les services que seur Marie Catalan a rendus a
I'hospice de Sabl6 soat immenses. C'6tait une infir-

-mibre de haute culture qui avait conquis tous ses titres
A l'h6pital Saint-Andr6 de Bordeaux; et, pendant la
guerre, un important service de chir·-rgie de cent lits
s'&tant install dans l'tabiissement, on la vit se d6penser jusqu'a I'1puisement aupr's des bless6s. C'est
de cette 6poque que date le dclin de ses forces.
a Apres la guerre, elle employa encore sbn activit6
et son influence personnelle A apporter d'importantes
et heureuses ameliorations dans diffrents services de
cette maison qu'elle aimait tant et ou elle laissa taut
d'elle-meme. La mort I'a surprise a la veille de la restauration, qu'elle avait si vivement souhaite, de notre
H6tel-Dieu. Toute la pleine satisfaction d'une longue
vie de patience et d'efforts se r6sume en ces derniers
mots que recueillirent de ses lvres les compagnes
d6vou6es qui I'entouraient: « Je meurs heureuse. n
, Heureuse d'&tre restee jusqu'i l'heure supreme
sur la br&che, en cette maison qu'elle n'avait jamais
accept6 de quitter pour se reposer.
K Heureuse d'avoir, en un chaud rayonnement, r&pandu le bien autour d'elle.Heureuse d'avoir pratique
durant sa vie le don de soi, I'amour des humbles, la

chariti, cette vertu « qui, comme une nef, portait les
pauvres ames sur l'ocean du monde u et qui, a notre

6poque de lutte acharane pour I'existence, semble
avoir sombre dans la temp&te.

a Au moment oi vous quittez pour jamais notre
petite patrie, nous vous apportons le supreme hommage de notre gratitude et de notre reconnaissance.
vos pauvres seurs disole:s q;i
A votre famille,
vous ataient si chores, nous exprimons ici nos sentiments de condoleances.
cc Adieu, ma Soeur, la ville de Sable gardera fidlemient votre souvenir. n
(Un jouraal de Sabl, 29 novembre

193o.)

-

348 ITALIE
TURIN

CINQUANTENAIRE DE LA MORT DE M. DURANDO

Dans l'apris-midi du to courant eut lieu, au th&atre
des Artigianelli, la comm6moration du cinquantenaire
de la mort du serviteur de Dieu Marc-Antoine Durando, visiteur de la Mission, directeur et propagateur des Filles de la Charit6 en Italie. II 6tait frere
des cilebres generaux Jacques Durando, ministre de
laGuerre sous Charles Albert, et Jean,chef de l'armie
pontificale, tous les deux pionniers du Risorgimento
italiano. En pretant le thiatre pour notre fete, la
direction a rappele l'etroite amiti6 qui liait M. Durando a M. Murialdo, fondateur des Peres de SaintJoseph.
M. Jean Tonello, pretre de la Mission, secr6taire
du comit6 ex6cutif, souhaita la bienvenue a toute
1'assistance. II rappela quelques 6pisodes tres intiressants sur M. Durando, qu'il avait connu personnellement entre 1864 et 188o. II prisenta & l'assemblee
M. Fugazza, deligui du sup6rieur g6naral, puis
M. I'avocat-professeur Vittorio Chauvelot. Celui-ci
prit la parole a son tour et montra dans quelleshautes
regions de philosophie surnaturelle et de mystique
religieuse avait v6cu l'homme de Dieu -homno Dei d'abord pendant sa jeunesse, passee au sein de la
famille, sous la direction d'une sainte mere; ensuite
en communaute, comme novice, superieur et fondateur; vie faite de simplicit6, d'humilit6 et de charite
jusqu'&sa pr6cieuse mort.
Ensuite il repr6senta en lui 'ap6tre, vir operosus :

dans les euvres de son ministeresacerdotal, auxquelles

-

349 -

le serviteur de Dieu apporta toujours un zele ardent
et iclair6; dans les ceuvres de bienfaisance morale et
matirielle en faveur du peuple, des pauvres; dans les
institutions cr66es au profit des classes sociales, m6prisees par le monde, bien qu'elles possedent de pr6cieux l66ments de bien. Des applaudissements nourris
r6pondirent aux paroles de l'avocat Chauvelot.
A l'6loquent orateur succ6da M. Fugazza. Modestement, de sa parole simple, claire, efficace ou mieux
durandienne, ce dernier exposa que, d6legue par le
T. H. Pbre general et comme sa lettre vivante -epistola nostra vos ewtis - en r6ponse a I'invitation du secretaire.du comitd ex6cutif, M. Jean Tonello, il 6tait
heureux de prendre part aux fetes de ce cinquantenaire, dont M. Durando est bien digne par les services
rendus a l'iglise et aux deux grandes families de
saint Vincent. Tel fut le plan de son discours, qui ne
contient rien de trop et auquel rien ne manque. L'espace de ce journal ne nous permet pas de publier ici
le commentaire que l'orateur fit de ces paroles:
S1M: Durando a bien m6rit6; il en est digne ; nous
pouvons du moins affirmer que ce fut interessant- et
emettre le voeu que ce discours et celui du professeur
Chauvelot soient imprimbs int6gralement. Avant de
terminer, M. Fugazza remercia, an nom du Superieur
g6neral et de toute la Congregation, et en termes bies
choisis, toutes les autorites pr6sentes, ecclbsiastiques,
civiles et militaires, ainsi que le comit6 d'honneur et

l'exdcutif, le professeurChauvelot et I'assembl6e tout
entiere, exprimant le voeu de voir, dans un avenir
prochain, le serviteur de Dien 6lev6 aux honneurs des
autels.

Apres les applaudissements qui accueillirent les
paroles de M. Fugazza, M. Tonello prit de nouveau
la parole. a Monsieur I'Assistant, dit-il, puisque vous
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vous &es si bien acquitt6 ,de la tiche dont le Tres
Honort Pere vous a charge aupris de nous, de notre
c6te nous vous prions de vouloir bien pr6senter an
Tres Honore Pere nos remerciements do choix qu'il
a faitde votre personne. D
Bien que 1'on n'ait pas eu toute I'assistance que 1'on
esp&rait, toutefois, comme l'a bien dit 1'Avenire
d'Italia, les membres du comite d'honneur et ceux du
comite executif constitu6s pour organiser la manifestation d'aujourd'hui peuvent se rijouir. du succes obtenu. Ils n'auraienf pa commimorer le cinquantenaire
de la mort du grand ap6tre de meilleure fagon.

En effet, 1'6lite de Turin 6tait presente, et, s'il y
cut des absents, c'est qu'ils furent empkches de venir.
SA la conference assistaient Mgr Ciceri, vicaire
apostolique du Kian; le comte Sclopis, del6guo

da

comte Thaon di Revel, maire de la ville; les ginaraux
Luigi Segato et Martinengo; 1'ex-ministre d'ftat
Bertone et sa famille; le R. P. Vosti, secrtaire gen6ral des Saldsiens, et beaucoup d'autres qu'il serait

trop long d'&numerer ici.
(La Voce dell' Operaio, 21 dicembre 193o.)

ALLEMAGNE
M. JEAN DEHOTTAY
Les Lazaristes allemands ont perdu en M. Dehottay
un missionnaire plein de zle et d'initiative, qni ne
connaissait pas la fatigue devaut le travail, qui a
donn6, dans la chaire et au confessionnal, le meilleur
de lui-mjme. Ils ont aussi perdu, je puis Ie dire, un.
confrere estim6 partout, parce qu'au serieux et a la
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aimait, pendant le repos de ses confrres, leur m6nager des heures de gaiet6. Volontiers, il leur parlait
-du temps de sa jeuuesse, de sa maison paternelle et
de son pays, de ses nombreux tours de jeunesse avec
les suites, parfois bien sensibles, qui les accompagnaient de la part de la s6verite paternelle. C'est
que le petit Jean &taitun petit diable. Comme &colier,
Jean &tait deji aim6 de ses condisciples. Ses maitres
I'apprecierent, parce qu'il 6tait un 616ve bien appliqu6. Mais ii dut accepter bien des reprimandes, car
il 6tait toujours de la partie quand il y avait un
mauvais tour a jouer. Meme au noviciat et au scolasticat, il faisait le bonheur de ses freres, parce qu'il
4tait toujours de bonne humeur. Ordonna pretre, il
fut place au collRge Mariitnum de Theux. Etre professeur, disait-il, it ne I'avait jamais r&ve et il aimait a
d&larer que Dieu ne I'avait pas cre pour cela. Aun
bout de quelques ann6es, ses superieurs reconnurent,
en effet, que dans la personne du P. Dehottay se
cachait un missionnaire pour le peuple et c'est pourquoi ii fut plac6 a la maison de Josephstal, pros de
Herbestal, ou, il dibuta dans la carribie apostolique.
Partout oi le P. Dehottay travailla comme missionnaire, il fat bien vu. Le clerg6 et le peuple 1'estimaient.
De cette longie vie de missionnaire, nous citons ici
quelques anecdotes que I'auteur soussigne, qui I'a
souvent accompagne dans ses missions, n'a pas encore
oubli6es.. Pendapt une mission, ait travaillaient trois
Peres, le P. Dehottay dut occuper, comme dernier en
vocation, le confessionnal de secours, qui se composait d'une planche avec grille et d'une chaise. Un
pea incommode par son embonpoint, il s'appuya
probablement trop fort contre la planche et en un
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instant 1'eglise fut remplie de vacarme : c'tait le bon
gros Pere qui tombait avcc sa chaise par-dessus la
planche et son penitent. Mais il se releva promptement et dit d'un ton consol6: a Cette fois, c'est encore
bien reussi. , Plus tard, il disait que c'ett tet trop
de penitence pour son penitent!
Une autre fois, a la fin d'une mission de campagne, un homme tres simple vint de bonne heure, le
matin, au presbytere, voulant encore voir, avant son
depart, le a gros Pere ,. M. Dehottay parut an par-

loir, souriant avec bienveillance, et demanda a cet
homme ce qu'il d6sirait: a 0 mon Pere, je ddis vous
demander pardon, car j'ai mal parl6 de vous. - Eh
bien qu'avez-vous done dit? demanda le Pere. Oh! pardonnez-moi,mon Pere, je n'avais pas mauvaise
intention: un de mes amis m'ayant demandA qui avait
pr&ch6 le soir, j'ai r6pondu sans mauvaise intention:
Le petit au gros ventre , (mot mot : soufflet de
forge). - En effet, r6pondit le P. Dehottay, ce n'6tait
vraiment pas bien; mais je vous pardonne volontiers,
parce que vous avez quand meme dit vrai. ),
Il supportait facilement les plaisanteries faites sur
son compte. A une mission, il avait taquin6 I'une des
personnes de la maison par ce mot: a Mais vous etes
curieux ); ceci parce qu'on avait I'habitude, avant
d'ouvrir la porte, de regarder qui venait de sonner.
Pendant son voyage de retour, le P. 'Dehottay trouva
dans son breviaire une petite enveloppe cachet6e.
Surpris, il se hita de 1'ouvrir pour voir ce qu'elle contenait. II y trouva une carte de visite sur laquelle
6tait coll6e une bande de papier. Le Pere la dicolla

et trouva 6crit sur la petite carte' ces mots: u Mais
vous etes curieux! , Je vois encore la joie qe lui
causa cette vengeance.
Le cher d6funt aimait A parler de son pr6nom, qui
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6tait Jean, et affirmait que i'etait sa fete A toutes les
saint Jean. Le jour de son bapteme, on I'avait appeli
Jean-Baptiste; c'etait bien lU le nom qu'il lui fallait,
parce qu'etant jeune il avait aussi menD une vie rude
et que sa jeunesse s'6tait 6coule en majeure partie a
jouer dans une espce de c'sert : le Haut-Venn. Mais
lorsqu'il fut entr6 au couvent, il crut devoir prendre
le nom de Jean de Dieu, parce qu'il s'atait donn6 A
son Dieu. Plus tard, il pensait qu'il pourrait s'appeler
Jean l'1vangbliste, le disciple aimS, parce qu'il
croyait posseder quelques qualitbs de saint Jean.
Devenu un missionnaire, il voulut, afin de faire. un
bon pr6dicateur, avoir saint Jean Chrysost6me comme
patron. II disait aussi pouvoir s'appeler Jean de la
Porte-Latine, quand il attendait devant la porte de
son sup6rieur, auquel il allait demander ses permissions. C'est ainsi que ce cher-confrere d6c6di savait
distraire ses autres confreres par son humeur d'or.

Puissent ces lignes rapieler le P. Dehottay a bien des
m6moires d'amis et lui obtenir un pieux Memento!
P. Otto WAHL.
(Extrait de St Vincena, 1g3o.)

AUTRICHE
LE FRERE FRANqOIS-XAVIER STOCKL

Dieu, notre Maitre, vient de transplanter dans 1'Yternelle et celeste patrie, toujours lumineuse, une
belle fleur cach6e du jardin Saint-Vincent de la Congr6gation de la Mission.
En effet, le 16 novembre, la mort ouvrit le ciel au
frire Francois-Xavier Stockl, membre tres apprici6
de la maison centrale des Lazaristes a Graz.
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II 6tait n6, le 8 novembre 1862, a Sainte-Marguerite,
pres de Folklamarht, dans la Carinthie, de parents
bourgeois tres vertueux.
Son phre, Francois Stockl, directeur de l'6cole,
mourut en 1864; sa mere, Marie, ne passa dans un
monde meilleur qu'eu 1917.
Dieu leur avait donn6 trois enfants: le petit Xavier
et deux filles. Le garcon fr6quenta 1'6cole communale
de Saint-L6onard, pres de Siebeibrum, paroisse voisine, oi son oncle 6tait cur ; ce dernier, dans la suite,
initia le petit Xavier A I'art de la musique. Ses etudes
e16mentaires achev6es, il vint a Eisenkappel comme
apprenti tailleur. Ainsi, d&s sa jeunesse, il se perfectionna dans deux professions, celles de tailleur et
d'organiste; ces deux arts lui furent d'une grande
utilith dans les maisons oit il fut plac6. La Congr6gation des Lazaristes, qu'il avait appris a connaitre pendant une mission populaire, I'attira. II y entra, en
1883, AI'Age de vingt et un ans et accomplit son postulat dans la maison Saint-Joseph, A Cilli.
Son temps d'6preuve achev6, il commena- son
s6minaire a la maison centrale de Graz, le 14 janvier 1884. Novice consciencieux et zel6, il fut un sujet
d'6dification pour tous. On remarqua surtout une
grande simplicit6 de coeur. Aussi sa demande des
saints voeux fut exauc6e sans difficulte; il les prononaa le I7janvier 1886.
L'ob6issance, tout d'abord, l'appela,le 3o mai 1886,
dans la vieille et respectable ville de Salzbourg. LA,
par ses differents offices de portier, tailleur laborieux, frere servant, it contenta extremement son
superieur, M. Dominique Wabbe. La direction d'un
itablissement a Schermberg, prbs de Schvarzach dans
le Pongau, ayant &6t confite aux Lazaristes en 1887,
frere Xavier fut plac6 dans ce nouveau poste le
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27 f£vrier x888. 11 n'y fit qu'un s~jour de cinq mois,
alors que M. Weissenbacher y 6tait superieur; c'est
avec -zle et un grand esprit de sacrifice que le bon
frere remplit sa charge pendant ces quelques mois.
Maiscomme il possedait aussi la langue slave, M. le
superieur de Cilli sollicita M. le visiteur de lui envoyer FrIre Xavier; car on se souvenait encore du
brave postulant; en plus, on manquait d'un laborieux
tailleur, d'un portier de confiance et d'un organiste
adroit, et frere Xavier 6tait apte a tout cela. Ce dernier dut done plier bagages et partir pour Cilli; il y
arriva le 3o juillet 1888. Frere Xavier v6cut pendant
neuf ans dans cette maison, acqu6rant de pr&cieux
merites devant Dieu, et une grande estime dans
le coeur de ses confreres, par sa conduite irr6prochable, sa fidblit6 au devoir et son amour pour le travail. La aussi, ii voua une tendre d6votion i saint
Joseph, d6votion qu'il entretint soigneusement toute
sa vie.
Le Frere Xavier fat plac6 ensuite dans la maison
de Brundorf, pres de Marbourg. Le 31 aoft 1897,
il prit place parmi les membres de cette nouvelle
maison, oiu il devait travail!er efficacement pendant
quatorze ans. Ce laps de temps &coulM, il dut, par
ordre du nouveau visiteur d'alors, M. tdouard Reeh,
s'6tablir, le 25 novembre 1911, dans la maison centrale-de Graz; il n'y resta que six mois; car, en
1913, il dut reprendre le baton de p-lerin et s'acheminer vers la maison de Merna (Miren), pres de Gorz;
de nouveau plein d'ardeur, il reprit I'aiguille et le,
clavier. C'est 1a que I'atteignirent les premiers grondements de la grande guerre. Comme, a Graz,plusieurs
confreres furent appelbs sous les drapeaux, il fut de
nouveau place A la maison centrale en juin 1915. La,
il utilisa au service "de l'gglise et de la maison les
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forces et la capacit6 que Dieu lui avait donnees.

Son s6rieux et son exactitude A remplir son devoir
et observer la sainte regle ne nuisirent en rien a sa
bonne humeur et au plaisir qu'il prenait a plaisanter. Par lU, il riv6la son ame enfantine, contente
et toujours satisfaite. Sa grande ponctualit6 pour les
exercices spirituels lui venait de sa grande pietd,
entretenue par des elans continus vers Dieu. Lev6
regulierement A trois heures quarante-cinq, il pr 6ecdait habituellement toute la communaut6 dans la
salle des exercices pour assister a l'oraison faite en
commun. Pendant la journ6e, il etait pench6 sur l'aiguille; et il'eglise, l'orgue demandait-il son concours,
il 6tait toujours pret, malgr6 le jefne et le froid. Sa
ponztualit6 6tait parfaite, tant pour I'ex6cution de la
musique a l' glise que pour ri'importe quel autre
exercice prescrit. Dans les difficultes, il faisait
preuve de grande patience et de soumission complete.
Son coeur, humble et soumis, ob6issait toujours au
premier signe de ses sup6rieurs; jamais il nq cri.tiqua personne. Tout le satisfaisait, les habits
comme la nourriture. On ne le voyait jamais demander une exception. Il conserva toujours sa grandeur
d'Ame et un abandon complet & Dieu pendant les
souffrances de sa derniere maladie. La aussi il s'efforCa de ne meler aucune dissonance A I'harmonie de
sa volonti avec celle de Dieu.
Deux mois avant sa mort, son esprit s'affaiblit de
plus en plus; sa surdit6 s'accentua; la prononciation
devint embarras6ee et heurtfe, sa demarche toujours
plus trainante et son corps plus vout6. Plusieurs mois
avant sa mort, il parlait deja du dclin rapide de ses
forces. En realit6, dans les derniers temps, fr&re
Xavier ne ressemblait deji plus qu'a un vieil orgue
use. Sa main, a lacouture ou au'jeu de l'orgue, devint

-

357 -

de jour en jour plus tremblante et indocile. Un asthme
prononcA g&nait sa respiration. Il avait peine a marcher et a courber le genou pour les g6nuflexions. Le
m6decin pronostiqua une dangereuse faiblesse de
coeur et un affaiblissement mental. II dut bient6t
abandonner et l'aiguille et I'orgue, qu'il avait tenu
pendant un demi-siecle. La faiblesse augmentant, il
lui fallut garder le lit. 11 resta deux semaines dans
cette position, luttant contre l'asthme qui devait
lentement le conduire a sa derniere heure. Son agonie
dura pres de deux jours. Quand on lui apporta les
dernieres consolations de la religion, sa pleine connaissance lui revint; et avec humilite ii demanda, a
tous ceux qui 1'entouraient, pardon de ses fautes passees; il edifia tout.le monde par sa grande patience,
sa confiance enfantine en Dieu et son 6nergie.
Le 16 novembre, A six heures quarante-cinq du
matin, son ame, riche en mirites, quitta cette patrie
terrestre, pour retourner dans la maison de son Pere
c6leste. Quelques lettres de condoleances vinrent
montrer la. haute estime qu'on faisait du d6funt; ne
signalons que celle da T. H. P. Eugene Amreich,
abb6 du couvent cistercien de Rein, pres de Graz. Son
corps repose en paix dans la crypte des Filles de la
Charit6, en compagnie des visiteurs, des superieurs et
des plus anciens pr&tres et freres coadjuteurs de la
maison centrale de Graz et d'un nombre considerable
de soeurs. Souvent les ils et les filles spirituels de
saint Vincent de Paul, en venant l& prier pour leurs
d6funts, pourront se souvenir du cher frere FrancoisXavier Stockl. De la sorte se rialiseront aussi pour
lui ces paroles du Saint-Esprit: In saeculum mertoria
ejus in benedictione. Son nom restera_bni &jamais.
(Extrait de Vinsens Stimmen, 1930.)
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POLOGNE
L'EGLISE SAINTE-CROIX
Pour le voyageur francais qui penitre pour la premiere fois en Pologne et qui se trouve encore dans
un milieu ferm6 pour lui par la langue, seuls parlent
d'abord le decor exterieur et les souvenirs qu'it
apporte avec lui.
L'6glise Sainte-Croix est, au pentre de Varsovie,
l'une de celles qui attirent tout de suite l'attention.
C'est, bien entendu, une iglise de style baroque,
mais, a tout prendre, elle n'est pas tout a fait banale,
ext6rieurement du moins; ses hauts clochers - est-ce
une illusion? - ont quelque chose d'un peu oriental.
On s'y arrete surtout, sans meme songer a son architecture, parce qu'elle 6voque de grands souvenirs. Elle
est situee sur le faubourg de Cracovie, - le boulevard de Varsovie, - un fleuve humain coule sans cesse
devant elle: hiver comme 6ti, les Varsoviens se promenent volontiers, d'un pas tranquille, sans impatience; l'hiver, la neige relev6e de la chaussie et des
trottoirs reduit la largeur de ces derniers, et l'on
prend patiemment la file. Or, la plupart des hommes,
en passant devant Sainte-Croix, saluent, se decouvrent.
On s'enquiert. Assur6ment, on remarque vite qu'h
Varsovie - la capitale de l'Europe oh la pratique
religieuse catholique est la plus extbrieure - beaucoup de personnes saluent les sanctuaires, tous les
sanctuaires,.en passant; mais ici, c'est un rite, une
quasi-unanimit6; le cocher salue sur son siege lorsqu'il passe seulement en vue de 1'6glise; le juif seul
s'abstient... L'eglise est prkced6e d'un vaste perron
a double degr ; vis-a-vis de la porte centrale de
l'6glise, sur l'appui du balcon ainsi form6, un Christ
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de pierre noire se dresse portant sa croix, levant le
bras en un geste d'exhortation: Sursum corda! Sous
les pieds de ce Christ s'ouvrent deux battants sur une
crypte obscure, vaguement eclairee au fond, et c'est
cette crypte et ce Christ que chacun salue. Pendant
des generations, ii fut dress6 l, a Ia suite d'une des

grzndes insurrections manquies, comme le t6moignage
secret de la douleur et de 'espoir d'un peuple. Les
Russes pouvaient bannir les signes patriotiques; ils
ne pouvaient chasser le Christ, temoin muet et plein
de promesses dans sa douleur... On continue a saluer
le Christ et la crypte. A quelques cents metres de la, il
ne reste que des cailloux sur 1'emplacement du grand
sanctuaire orthodoxe. La vie est encore ardente dans
cet Est de-l'Europe.
, On entre dans Sainte-Croix et les yeux s'arretentp
sur-le premier pilier a gauche: une haute plaque de
marbre surmontee d'un buste reproduisant les traits
anguleux et fievreux de Chopin; c'est ici, dans ce
pilier, que se trouve mur6 son coeur; ses cendres
reposent toujours a Paris, dans notre Pere-Lachaise,
sous une pelletee de terre natale. Sur une autre face
du meme pilier est, depuis peu, la plaque comm6morative du grand romancier de l'ame paysanne: Ladislas Reymont. Un bel orgue resonne souvent dans cette
eglise. Improvis6e ou ecrite, d4s qu'elle s'ecarte des
chants liturgiques, la musique, ici, evoque pour nous
indiciblement Chopin. Meme melange de virtuosit6
et de sentiment, d'6clat et. de douceur, de force soudaine et continue, de rave et d'ardeur; avec en moins
la precision des rythmes, la forme achevee qui fait Ie
genie de Chopin; qui nous doit peut-etre quelque
chose de cette mesure et de cet achevement, priciPierre FRANCASTEL.
s6ment.
/ouernal des Dibats, 28 dicembres
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ASIE
PALESTINE
M. FRANCOIS DUNKEL
La veille de la Toussaint, notre province et 1'un de
nos etablissements de Terre sainte ont fait une perte
tres douloureuse. Apris quelques jours de maladie
est mort, a Jbrusalem, entouri de tons ses ronfreres,
1M. Francois Dunkel. Pendant plus de trente-cinq ans,
il a travaill6 avec un zile vraiment apostolique daos
notre mission de Terre sainte. La grande bont6 de
son cceur a attire la ben6diction divine sur son ministare. II 6tait un ami et un guide dans le chemin de la
vertu pour ses confreres et pour les soeurs de SaintChailes Borrombe, qui travaillent avec eux. Voili
pourquoi ces sceurs ont exprim6 le disir d'enterrer
notre cher defunt dans le cimeti&re de leur MaisonMere de la colonie allemande a Jirusa!em.
M. Francois Dunkel naquit, le 3o mars 1872, a
Kullstedt (Eichsfeld). II vint ainsi du coeur de 1'Allemagne, du beau pays de Thuringe. A l'ige de dixsept ans, le 6 octobre 1889, il entra, a Theux, dans la
Congregation de saint Vincent. M&me avant la fin
de ses etudes, apres avoir recu les ordres mineurs,
i flut envoy6, avec M. Frederic Klinkenberg (mort le
8 aoft 1910), .Jerusalem, oi ils arrivMrent Ie 9Ioctobre
1894. Sous la condnite du regrett6 et inoubliable
M. Wilhelm Schmidt, ils furent initibs i ia langue et

361aux maeurs de I'Orient. Les deux nouveaux arrives
firent leurs etudes de th6ologie, en 1896,au s6minaire
patriarcal.de J&rusalem. Le 3z mai, jour de la SainteTrinit6, ils resurent la pretrise des mains du patriarche
latim Apres son ordination, M. Dunkel tut envoy6~
Rome pour des.-tades de philosophie et de thbologie.
Revenu a Jerusalem, il6tudia
I'ecole biblique
Saint-9tienne des RR. PP..Dominicains, o6, en 1892,
il passa son examen de doctorat.
Pendant plus de trente ans, M, Dunkel se divoua
aux missions en Terre sainte. En qualit6 de directeur
de la colonie allemande, il travailla avec zle A la
creation d'&coles: catholiques allemandes. Des eta-

blissements florissants timoignent de son zele. Avet
ardeur aussi, il continua-de s'adonner aux questions
bibliques. II publia plusieurs articles scientifiquesrlais
la revue de la colonie allemande en Terre saintbe-•t
end'aatres revues, souvent sons le voile d'un pseudinyme. A I'occasion de ses funhrailles, on put voirtla
grande estime qu'on avait pour lui et le prestige-desa
personne en .Terre sainte. Depuis. Ihospice SaintPaul, a. nord-ouest de Jerusalem, jusqu' la maison
provinciale des soeurs de Saint-Borrom6e, au sud, le
cortege funebre.remplissait toutes les rues. AI'entrie
de la maison l'attendaient toutes les saeurs, l'eveque
docteur Fellinger et plusieursautorites ecclesiastiques.
Des autos en grand nombre conduisaient I'elite de
J rusalem. Le consul guneral, le vice-consul, Je consul. genral d'Autriche, de Pologne, de Tch6coslovaquie, le repr6sentant d'Angleterre, tous les ordres
religieux 6taient lB. L'6glise en deail ne put ICesconitenir. Apres les prieres liturgiques par 1'&vque de
Jirusalem, le cortege funebre se mit en marche vers
l'extr6miti des jardins, oii; derriere les cyprus et les
sapins, se trouve le cimetiere des sceurs. Un dernier
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salut fut porte au cher d6funt et des cantiques pieux
et impressionnants lui donnerent rendez-vous dans la
patrie c6leste.
ALBUNA.
(Extrait de la Revue Sankt Vinzens, 1931.
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CHINE
DEUX CONVERSIONS

A L'HOPITAL CENTRAL DE PEKIN

Dans notre h6pital paien, le catichisme est sur
toutes les tables et le catechisme en images sur tous
les lits. Ce ne sont pas les sceurs qui les distribaent,
mais les malades eux-m&mes qui les prennent et se
les passent de l'un l'autre. I!s disent que cette doctrine est vraiment belle; sans doute, ils ne se convertissent pas tons, malheureusement; mais ils emportent
certainement de bonnes impressions de ces lectures.
Et qui sait 1'avenir?
Dernierement, une jeune dame vint nous voir, rapportant un cat6chisme en images tr:s propre, et me
pria de l'excuser de ce qu'elle 1'avait gard6 quatre
ans a la maison. Son mari, en quittant 'h6pital, oi
il avait fait un court s6jour, n'ayant pas eu le temps
de lire Ie livre en entier, avait demand6 & I'emporter
chez lui. II avait trouv la doctrine catholique si
juste qu'il avait renonc:6 son dessein de prendre une
seconde femme, n'ayant pas d'h6ritier de la premiere;
puis, en dehors des heures de travail, il avait eu la
patience de copier le livre en entier, et lui-meme en
avait fait la lecture a ses voisins et amis. NatureUement, je priai la dame d'accepter le livre, en souvenir
de l'h6pital, et je lui conseillai de se mettre en rapport avec un pretre.
.
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Au mois de septembre dernier, on amenait A l'h6pital un malade atteint de piritonite. En le voyant si
gravement malade, le docteur, qui ne voulait pas
admettre uni mourant, s'efforqa de persuader & Ia
famille d'emporter an plus vite le malade & l'h6pital
Rockefeller. Pendant les pourparlers,mes compagnes
essayent de preparer ce mourant au bapteme. II
accepte tout ce qu'on lui dit et promet de pratiquer
la loi de Dieu, s'il revient a la sante. Sur ce, on lui
confere le bapteme, et on lui recommande d'implorer
avec confiance i'assistance du bon Dieu et de la Sainte
Vierge. UL-dessus on l'emporte A l'h6pital americain.
Se voyant condamn6, le malade refuse d'aller a I'h6pital americain et pr6f&re aller mourir chez lui.
Trois semaines apris, se presente a l'h6pital -un
jeune homme qui semblait en parfaite sant-. II se fait
connaitre: c'est notre'mourant. II avait suivi le conseil de la seur, avait implor6 l'aide du bon Dieu et
de la Sainte Vierge, et, sans aucun autre secourshumain, il 6tait alle de mieux en mieux. L'objet de
sa visite etait d'obtenir un catdchisme, tant pour lui
que pour toute sa famille, qui voulait se faire chr6tienne. Depuis, ce jeune homme revient, chaque
dimanche, pour obtenir les 6claircissements dont il:
a besoin. II comprend que le meilleur moyen de montr.er sa reconnaissance au bon Dieu, qui 1'a guriri, est
de suivre la vraie religion.
M. NICOLAS BAROUDI
N, le 3 d6cembre 1868, a Dmakin (Syrie), il fit ses.
6tudes au college d'Antoura, tenu par nos confreres.
Entr6 au s6minaire interne & Paris, le 27 aoft 1886,
il emit les saints voeux Ie 28 aofit 1888. Envoyi en

Chine avant la fin de ses etudes th6ologiques, il les
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finit 5 PMkin, oit il recut le sacerdoce le 27 mai 1893.
Destine.au vicariat de Chengtingfou, il fut placi successivement dans les districts du Ning Tsing et du
Pai Shiang. En 1898, nous le retrouvons directeur
du petit.s6minaire; en 19io, directeur du grand s6minaire, puis vicaire d6legu6 de Nosseigneurs Coqset,
de Vienne, Schraven, et membre tres appr6ciA du
Conseil provincial des lazaristes.
Apres une longue et douloureuse maladie, malgre
les soins les plus dtvou6s du docteur et des soeurs, il
s'eteignit doucement a l'h6pital de Paotingfu, entourt
de ses confreres.
L'esprit missionnaire et la bontd, voili ce qui carac-

terisait surtout notre cher confrere.
N'ayant fait mission que pendant cinq ans, il a
laiss6 un souvenir impirissable parmi les chr6tiens:
que de fois ne les entendons-nous pas, encore maintenant, raconter son ardeur juvenile! Et lui-meme,
avec quelle joie rappelait-il ses. premieres missions,
ses pr6dications aux paiens dans les rues, les foires,
avec son ins6parable boite a musique! a C'6tait le

bon temps ,,disait-il avec un accent de regret.
Directeur du petit ou du grand s6minaire, il continuait son apostolat aupres des pretres europ6ensou
indigenes, qui avaient en lui une confiance absolue,
les dirigeant, les encourageant, les portant a l'optimisme, s'informant, a chaque rencontre, des progres
des chr6tiens, heureux quand o. lui annongait quelque
succes, quelque mouvement de conversions.
Et quel bonheur pour lui lorsque, malgr6 ses grandes
occupations, il pouvait visiter les chritientis, ou aider
les pretres a donner le bapt&me aux inouveaux chr&tiens!
Sa bonti. II ne savait que donner, se donner pour
Ie bien. Peut-etre meme abusait-il de ses forces; il ne
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donnies aux seurs, aux freres, aux chrdtiens!
Grace a sa bont6, il etait tres goit6 de ces messieurs
europens de la ligne du. Tcheng T'ai, et pouvait
ainsi leur faire du bien.
Les paiens eux-m6mes, grands et petits, se sentaient
attires a lui par cette meme bonte et ne parlaient
de lai qu'avec des sentiments de grande estime.
Mais aussi, combien grande lui rendait-on 1'affection qu'il portait aux autres! Au jour de ses fundrailles, la plupart des pr&tres du vicariat, malgr6
1'61oignement.et le temps des Missions, les confreres
de Paotingfu, les RR. PP. trappistes, les seurs, les
frires, messieurs les Europ6ens de Che Kia Tchoang,
les chr6tiens, tous ont tenu a iui rendre un dernier
t6moignage d'affection, a lui donner une prire, en le
conduisant a son tombeau.

Dieu nous 'a repris; la perte est grande pour notre
vicariat; mais son action a ft&si bienfaisante et si
profonde que le souvenir du cher disparu restera
toujours efficace dans le cceur de ceux qui Pont connu
et aim6.
(Bulletin catholiquede Pikin, janvier 1931.)
M. JEAN-BAPTISTE LEPERS
Le bon Dieu vient de rappeler a lui un de ses bons

serviteurs, M. Lepers, notre doyen d'&ge, vicaire
dl16gu6 de notre Mission de Ningpo. II s'est 6teint,
le 16 aofit, de la. mort la plus douce et la plus edifiante que puisse souhaiter un enfant de saint Vincent.
11 vint en Chine en 1891 et fat, apres quelques
mois, plac6 dans la mission du Taichow, A laquelle
il consacra son temps, sa fortune et sa vie. Jusqu'au
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dont il fut, pour ainsi dire, le fondateur.
Quand il y vint, ce n'itait qu'un humble poste de
campagne, sans ressources, sans communications,
sans avenir. II eut vite compris avec son sens pratique
qu'il fallait chercher aillenrs. Son choix tomba sur
Haimen, a l'embouchure du fleuve Sao. Ce n'etait
rien encore. II s'y transporte, bitit irsidence et ,glise,
ouvre un couvent pour les religieuses indigenes, une
cole pour les filles, un orphelinat pour les garcons,
un atelier pour les jeunes gens et les jeunes m6nages.
Cependant, il achetait des terrains, sur lesquels il
creusait des canaux; il y tracait, il y a trente-cinq
ans, des routes dall6es, comme nos ediles actuels n'en
font pas encore aujourd'hui; construisait, pour 1'en.
tretien des ceuvres, des maisons de rapport; amorgait,
par des pontons lances sur le tieuve, des .lignes de
navigation qui ont dirige sur Haimen un mouvement
de commerce de jour en jour plus intense. Bref, d'une
bourgade qui v6g6tait pauvrement dans l'impuissance
de son isolement, il a fait une cit6 commerante et
prospere; mieux que cela, l'humble mission du debut
est devenue, dans la suite des annees, le siege d'un
vicariat indigene, auquel preside Mgr Joseph Hou,
1'un des collaborateurs autrefois de M. Lepers, aujourd'hui le continuateur de son oeuvre.
En 1917, M. Lepers quittait son cher Haimen pour
devenir le vicaire d6eigu6 de la Mission de Ningpo,
fonction qu'il cumula, ces dernieres annies, avec
celles de directeur du petit s6minaire et professeur
de rh6torique. Mais son ceur, ses preferences furent
toujours pour ses chers Taichowning, comme nous
disions. Et quand on parlait d'eux pour s'en plaindre,
- les pirates du Taichow font souvent parler d'eux,
-il
prenait leur defense: (.Tout ce que vous vou-
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drez, disait-il; ca ne m'empkchera pas de les a.mer.
Ce sont mes enfants. » Argument, avouons-le, qui,
dans la bouche du missionnaire, n'est pas sans saveur.
Mais aussi comme ils l'ont aimS! II y a un an A
peine que ses anciens l'invitaient & Haimen pour une
fete du souvenir, dont il nous a lui-meme racont4.les
d6tails. Et il en profita en pere pour leur dire et
leur faire du bien. A la premiere nouvelle de sa mort,
ce fut a I'h6pital Sainte-Marie un concours incessant
d'anciens enfants ou families etablis & Shanghai. Is
se firent un devoir pieux de veiller jour et nuit sa
depouille mortelle, d'accompagner son cercueil A
l'6glise Saint-Joseph, d'assister aux fun6railles, puis
de I'accompagner au vapeur qui devait le ramener a
Nmigpo. Rehauss6es de la presence de Mgr Houissee,
coadjuteur de Mgr Paris, qhii, avec de nombreux
Peres Jesuites, voulut bien assister a l'office, ses
funerailles furent bien touchantes. Ce fut meme un
spectacle pen ordinaire, dans les rues mouvementies
de Shanghai, que ce pieux cortege d'hommes, enfants
en deuil, escortant,en chantant tout haut leurs prieres,
le cercueil de celui qui fut leur bienfaiteur et lettr

pere;
Terminons par ces lignes que Mgr le d6legue apostolique a bien voulu nous 6crire : a Jamais je n'oublierai cette belle figure de vaillant missionnaire qui
a travaill avec tant de zele et de d6vouement dans le
vicariat de Ningpo et qui a surtout bien m6rit6 de la.
cr6ation du vicariat indigene de Taichow, parmi le
clergh duquel son nom, uai au nom, de Mgr Reynaud,
restera toujours in benedictionem. l
(Petit Messager de Ningpo, juillet-aoft 193o.)
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SOEUR LOUISE SAINTE-CLAIRE-DEVILLE

Le 9 septembre i93o, a Wenchow, le bon Dies
rappelait a lui sceur Louise Sainte-Claire-Deville,
Fille rd la Chariti, f.andatrice et premiere superieure

de l'h6pital Jean-Gabriel. Nee a Paris, le 12 mars 1854,
d'une famille qui donna tant de cklbriths scientifiques, elle recut une instruction tres soignee et des

plus 6tendues. Elle entra, en 1876, chez les Filles de
la Charitd, et, apres sa prise d'habit, fut placee
successivement dans les maisons de Sens et de Ch&tenay. Ce fut dans cette maison, dont elle itait
sup6rieure, que Dieuvint la prendre pour la donner a
la Chine. Depuis longtemps elle pensait aux Missions:
bien avant son entree en communautt, lorsque les
massacres de Tiensin, en 1870, furent connns en
France, elle demandait g Dieu de lui accorder la

grice du martyre sur cette terre de Chine,. et ce fut,
disait-elle pen de jours avant sa mort, la seule grace
qu'il ne lui ait pas accordee.
Seur Louise dut attendre la mort de sa mere pour
espirer realiser son d6sir de.-se consacrer aux Missions. M. Cyprien Aroud, rentri en France en 90o6,
demandant des soeurs pour la fondation d'un h6pital
a Wenchow, le T. H. P. Fiatet M. Meugniotl'adresserent i sceur Sainte-Claire-Deville. Deux ans plus
ta'rd, en novembre 1908, elle debarquait i. Shanghai.
Pendant les quelques mois qu'elle passa i Tingbai.et
les quatre ans de son superiorat i Hangchow, la font
dation de son hbpital s'Olaborait lentement 3 achat
d'un terrain, bAtisses nicessaires pour le logement
des soeurs et le fonctionnement des premieres oeuvres.
Tout 6tait pret en ig13, lorsque le depart des Filles
de la Charit6 de r'h6pital g6ndral de Shanghai permit
a seur Pinat de fonder de nouvelles maisons en
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territoircs de Mission. Le I septembre de cett
m^me annie, scur Sainte-Claire-Deville avait la joie
d'arriver a Wenchow; elle ne devait quitter cette ville
qu'en 1927. Elle y revint mourir : c',tait la realisation
de son dernier desir.
L'oeuvre, en Chine, de soeur Sainte-Claire-Deville
fut la fondation de l'h6pital catholique de Wenchow:
elle y consacra son activit6, ses forces et toute sa
fortune. Tard venue en0,Chine, agte de cinquantequatre ans, tres peu -au courant des usages locaux,
seur Louise comprit. que l'union fait la force et qu'il
serait avantageux au bien des ceuvres de profiter de
l'experience de ceux qui dirigeaient la Mission. Aussi
en ce qui concernait son ceuvre se laissa-t-elle diriger
parl'esprit si pratique da ( cure ) de Wenchow et son
intelligence r6alisatrice:;: les fruits qu'elle a donnis
prouvent combien fut bWnie de Dieu cette.collaboration
fraternelle..Maison d'habitation pour les sceurs, deux
pavilions pour malades, dispensaires, salle d'op6rations, vastes dependances, tout s'l6eva peu a pen sous
'oeil vigilant de M. Aroud. Et tout marche"encore sous
l'impulsion de la direction donnve au debut.
Sceur Louise avait uine me missionnaire, un cceur
reellement apostolique : elle ne pouvait se borner A
son h6pital; tout ce qui interessait la Mission Pint6ressait: missionnaires, catkchistes, chr6tiens, catechumanes, Sainte-Enfance, &coles; elle aimait tout;
1'ouverture d'un nouveau centre I'enthousiasmait.
Son ceuvre absorbait la presque totaliti de ses ressources; aussi souffrait-elle de ne pouvoir biti~ede
chapelles on secourir de' plus nombreuses miskres.
Jamais un chr6tien ne -vint la voir sans qu'elle ne
s'enquit de.son nom, de son village, de sa famille :
une image, une m6daille ou tout an moins un bon sourire timoignaient de: l'int&ret *qu'ell. lui portait. -
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Elle donnait tout; il lui arrivait m&me de promettre ce
qu'elle croyait avoir et, en fait, n'avait pas. Les
pauvres etaient ses maitres; pour eux, elle aurait tout

sacrifiU, alors que pour elle-meme elle pratiquait la
plus stricte pauvret6.
D'autres pourront parler de la vie interieure si
intense de soeur Louise, de son esprit surnaturel, de
son amour pour tout ce qui 6tait beau et noble. Ceux
qui Font approchee n'oublieront pas son enthousiasme,
son originale tournure d'esprit. A la veille de sa
mort, elle se nourrissait encore de belles phrases de
nos grands orateurs catholiques, qu'elle avait entendues dans sa jeunesse; elle redisait des pens6es de
Mgr Touchet, qui lui avait fait le cat6chisme a SaintSulpice, de Mgr d'Hulst, du P. Mnnsabr6...
Ses derni&res annes furent marquees d'une douloureuse 6preuve, que peu de personnes connurent. Le
droit canon exigeait que les sup6rleurs de communaut6 ne restassent pas plus de six ans a la tete de
leur maison; I'application de cette loi 6loigna seur
Sainte-Claire-Deville de sa fondation. Pendant deux
ans et demi, elle v6cut tant6t a Shanghai, tant6t a
Kashing, occupant son activite a des travaux d'&cri-

ture. Seuls ceux qui la virent de pres, ou la connurent
un peu intimement, soupconnerent ce que lui cofta
cet 6loignement forc6 de ses chbres ceuvres.
Le bon Dieu permit qu'elle revit son cher Wenchow;
elle y retourna les derniers jours de mai de cette
annee. Infirme, elle trouvait cependant a s'occuper,
malgri ses souffrances, tout en se croyant inutile.
( Prier, souffrir, 6tre aimable pour ceux qui viennent
me voir, telles sont mes occupations n, disait-elle. Le
8 aoClt, une crise de coeur faillit l'emporter; le Io, elle
reCrt les derniers sacrements. Peu apres, elle- dut
s'aliter; Son esprit, qui, dans les moments de fatigue,

-

371 -

semblait s'obscurcir, redevint plus lucide, sa mimoire
plus fidele : elle avait demande k Dieu de la laisser
mourir avec toute sa tete.
Ses forces d6clinaient chaque jour, et chaque jour
elle s'6tonnait d'etre encore de ce monde, et st;rtout
eile craignait d'etre a charge aux sfa4rs qi
•. soignaient et la veillaient avec un inlassable devouement.
Elle s'abandonnait entre les mains de Dieu, ne
demandant rien, ni la vie, ni la mort. c Vivre, ou
mourir, a votre gr6 n, redisait-elle souvent. Le 7 septembre, vers trois heures apres midi, elle crut mourir
a la mme heure que Notre-Seigneur. A un pretre qui
lui disait que la f&te de la NativitA de la sainte Vierge
serait un beau jour pour aller au ciel, elle r6pondit
que Dieu etait tous les jours aussi beau. Dans la nuit
du 8 au 9, vers une heure du matin, elle put encore recevoir la sainte communion. (cMerci... Je pars... auciel. »
Ce fut ensuite l'agonie, une agonie physique excessivement douloureuse. Quelques minutes avant sa mort,
elle avait toute sa connaissance et souriait des yeux a
ceux qui la venaient voir. A 8 heures, son ame retournait a Dieu.
Soear Louise repose maintenant sur la ( Sainte
montagne ), une colline en dehorg de la ville, sur
laquelle se trouve le cimetiere des missionnaires, des
seurs et de nombreux chr6tiens. Elle d6sirait y etre
enterree, et aurait voulu reposer aux pieds d'une
grande croix ne portant que cette inscription : Spes

unica. Puisse ce voeu se r6aliser et cette croix dominant
la plaine contribuer A faire connaitre ce Dieu pour
I'amour duquel sceur Sainte-Claire-Deville 6tait venue
en Chine I
(Le Petit .lessager de Ningpo, sept.-oct. 1930.)

PRISE ET OCCUPATION DE KIAN

PAR LES COMMUNISTES (4-14 OCTOBRE t93o)
Depuis huit jours on sentait, que la situation
s'6tait aggravee. Comme on le pensait, les Rouges,
refoules du Hounan, revenaient vers le Kiangsi, et i
Kian, les rouges locaux faisaient repandre le bruit
qu'ils seraient maitres de la ville le 15 de la huiti~me
lune chinoise, fete pour les CUlestes, et qui correspondait cette ann6e an 6 octobre. Cependant, nos
defenseurs n'avaient pas 1'air de se preoccuper; tout
en paraissant faire des travaux de defense, ils r6quisitionnaient toutes les barques pour partir!
Le 4 octobre, une bataille s'engageait, elle dura
toute la journ6e, se continua dans la nuit, et, vers
minuit, voyant la lueur des incendies, nous quittiumes
la residence par une petite porte derobee et nous
r6fugiames, M. Barbato et moi, dans la maison d'un
domestique.
Des le matin du jour suivant, dimanche 5, des
paysans rouges des sous-pr6fectures voisines arrivent
et la chasse A l'homme commence. Les perquisitions
sont faites dans les maisons pour techercher ceux des
leurs qui, pour ne pas s'affiier au soviet local, se sont
r6fugits a Kian. Ils tuaient la plupart de ceux qui
tombaient entre leurs. mains. II y eut, chaque jour, de
cent a cent cinquante ex6cutions. r
Dans cette matinee, Dous apprimes que les Filles
de la. CharitE, la digne sweur Leport en tate, avaiert
6t6 prises et conduites, a travers le marchi, au
quartier general de ( Pang T6 Fouid , qui se trouvait
en ville, dans les seminaires; puis, un peu plus tard,
qu'elies avalent &t6 relich6es moyennant 3 ooo dollars
et qu'elles 6tatent rentries chez elles, avec mission de
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soigner les cinq cents blesses rouges qui &taient dans
leur h6pital.
Ce dimanche, M. Purino, en se rendant chez
s
Filles de la Charite, fut reconnu et mis en prison; on
exigeait de lui 20ooo dollars.

Mgr Mignani et M. Thieffxy, caches chez le
cat6chiste, furent captures par une bande de paysans
rouges de Tai-ho, lies et traines &plusieurs reprises a.
travers la grande rue du marchb. Monseigneur fut
frapp6 brutalement, le long du chemin, avec une
tringle de fer. Leurs mains etaient attachees derriere
le dos; arrives a la maison qui devait leur servir de
prison, ils furent solidement lies ensemble a une table
par les poignets et menaces de mort s'ils ne donnaient
pas de rancon. Apres bien des avanies, on les reconduisit a I'h6pital des Soeurs.
M. Barbato et moi restions toujours caches dans
notre grenier. Pendant cinq jours, nous.efimes des
alertescontinuelles et, par trois fois, les Rouges monthrentjusque dans notre grenier pour y perquisitionner.
La petite porte qui conduisait a notre cachette 6tait
dissimulke par un fagot et un dessus de table; ils ne
la decouvrirent pas. Le vendredi,nous pimes rejoindre
& l'h6pital Monseigneur et M. Thieffry. M. Capozzi,
cach6 lai aussi, venait d'y arriver, feignant d'etre
malade; il avait reussi & traverser le march6 en poussepousse.
Le lendemain, M. Purino, grace a une lettre &crite
au gouverneur et port6e par le m6decin des soeurs,
sortait de sa prison et venait nous rejoindre a l'h6pztal. C'6tait une consolation de nous trouver tous

reunis.
Mais bient6t des soldats frappent violemment a la
porte de notre refuge. Nous ouvrons la porte; ils nous
saisissent, nous fouillent, prennent les menus objets
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que nous portons et nous emminent au bord du fleuve.
Apres un quart d'heure de perquisitions pour voir si
nous n'avions pas d'armes, ils -nous conduisirent &
travers le marche; chaque missionnaire 6tait accompagn6 d'un soldat; nos mains n'-taient pas liees.

Nous passimes ainsi, durant vingt-cinq minutes, as
milieu d'une foule de soudards, lanciers rouges et de
gens qui nous regardaient avec satisfaction. On nous
conduisit chez le chef de la gendarmerie, qui nous dit:
o Si je vous ai fait venir ici par ordre du gouverneur,
c'est pour vous demander i oooooo de dollars de
ranqon. Si vous ne pouvez pas payer, demandez &vos
gouvernements respectifs de vous aider. n
On nous mit dans un petit rdduit, ou, pour la premiere nuit, nous n'avions qu'un lit pour cinq personnes.

C'est Ia que M. Purino vint nous rejoindre. La premiire journ6e se passa a dire des chapelets secretement; elle ne parut pas trop longue ni trop triste.
Nous avions trois repas par jour, un seul plat, une
grande gamelle, mais assez bien pr6parie, comme
pour les officiers rouges, parait-il.
i3 octobre. - Nos ge6liers, voyant que 1'argent
n'arrivait pas, proposerent eux-memes d'envoyer deux
d'entre nous A Shanghai pour chercher la rancon. Ils
disignbrent, apres bien des pourparlers, Monseigneur
et moi, et lundi nous disions adieu a nos quatre confreres, qui se disposaient A 6tre mobilises le lendemain, c'est-4-dire & partir en campagne avec les
troupes rouges.

En quittant la prison, escort6s d'un policier, nous
fumes conduits au domicile du gouverneur civil rouge,
M. Yang, pour obtenir notre passeport. Ce M. Yang,
qui est le chef des soviets, est un 6tudiant de vingt-
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quatre ans, originaire du Hounan; il fut tris poli a
notre -gard et nous demanda combien de temps
durerait notre voyage, aller et retour, a Shanghai :"
c Quinze jours au moins, si les communications sont
rapides », lui repondimes-nous. Avec assurance,
M. Yang nous dit : a Oh! dans quinze jours nous
serons a Kiukiang, c'est IA que vous pourrez nous
verser la" rancon. ' II ajouta : u A Shanghai, quand
vous parlerez de nous, ne dites pas que nous sommes
des brigands (tou koei), mais bien a Hong kin ,,
armee rouge. Communistes, nous sommes les proltaires, le gouvernement du peuple. Nous n'en voulons
pas a la vie des Europ6ens, nous 6tablirons des traites
de commerce avec eux. Pour vous, une fois votre
indemnit6 payie1 nous vous reconduirons, vous et vos
ceurs medecins, a la frontiere, mais il ne faudra plus
revenir en Chine propager la religion, cela n'entre pas
dans notre programme rouge. »
Munis de notre passeport, r6dig6 en bonne et due
forme, qui portait un grand sceau rouge, en forme de
soleil, grand comme une soucoupe, et un autre plus
petit, carr6, avec le nom de M. Yang, nous le quittimes
pour aller . 1'h6pital et, un pen avant d'y arriver,
nous rencontrnmes le groupe des sceurs europeennes.
Elles avaient quitt6 la cornette et se disposaient a
passer le fieuve pour aller rejoindre les six cents blesses
communastes dans leur h6pital, situi aur pied d'une
collne, a 5 lis de Kian. Nous sfmes plus tard qu'elles
durent attendre sur la berge jusqu'A la nuit profonde
pour passer le fleuve. Les cinq sceurs chinoises restaient
dans leur 6tablissement de Notre Dame-des-Neiges
avec leurs vieillards et leurs petites orphehnes. Elles
n'ont point &t6inqui6.tes.
Notre voyage se fit sans incident. Les Rouges ne
manquaient pas de vouloir nous arr&ter; mais, i la
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presentation du passeport, tout 6tait r6gle aussit6t et
nous reprenions notre route.
Arrives a Nanchang, nous trouvames M. Breuker,
missionnaire de notre Vicariat, qui, demeurant i
Kichui, ville en aval de Kian, avait dit fuir avec les
dernibres troupes et, apres six jours de- marche et
beaucoup d'ennuis, 6tait arriv6e
la capitale sain et
sauf.
Reni de JENLIS.
Lettre de M. FERNAND THIEFFRY eiM. LEGRIS
Tsin-Yuen-Shan, le 18 octobre 1933.

MONSIEUR ET TRtS CHER CONFRERE

En lisant en tete de cette lettre Tfsin-Yuen-Shan n
vous allez vous demander ce que je suis venu faire
dans ce fameux monastere bouddhique. Je n'y suis pas_
seul, nous soiumes ici quatre confreres europeens :
MA,Barbato, Capozzi, Purino et moi; cinq sceurseurop6ennes : soeur Leport, Merle, Ramos, Rognoni et
Larmnichant. Nous y fflmes envoyes par le gouvernement
communiste 6tabli i Kian, pour y soigner des centaines
de soldats blesses ou malades. En somme, nous

sommes tons prisonniers des Rouges. Cela demande.4
quelques courtes explications, j'omettrai des details
que vous verrez ailleurs,
Vous savez dejh que Kian fut attaque plusieurs fois
par les Rouges et que ceux-ci furent repousses chaque
fois avec de lourdes pertes. Or, derni rement, le
samedi 4 octobre, a 3 heures du matin, tous les Rouges,
c'est-i-dire trente-neuf mille fusils, sans compter des
milliers et des milliers de Nong-ming (communistes
paysans), armes de lances, attaquerent la ville; il yeut
combat toute lajournme et, A tI heures du soir, les

S377 Rouges itaient maitres de la ville. Nous etions, de ce
fait, dans une situation fort p 6 rilleuse. Cette chute de
la ville a Cti pour tous, meme pour la population, une
veritable surprise, car nous pensions que cette attaque
4tait le fait des bandes rouges de la campagne et que
les assaillants recevraient encore une bonne lecon;
nous nous etions tons trompes; les assaillants etaient
les o Grands Rouges a de tous les chefs fameux dont
vous connaissez les noms. Apres minuit, Monseigneur
et moi nous nous sommes caches, sous les tuiles d'une
miserable cambuse, chez le cat&chiste Hou; puis, ayant
di sortir d.e la, nous nous sommes caches dans les
charmilles de son jardin, mais nous y fames decouverts avec une centaine de r6fugies; c'est eux qu'on
cherchait et nous fiumes pris avec eux, ligotes, conduits a la Tch6ka de Tai-ho. La, on nous lia cruellement les deux poignets, r6unis derriere le dos, puis
encore les poignets de Monseigneur et les. miens
furent liis ensemble et .attaches tous deux a un pied
de table. IL nous 6tait impossible de.faire un mouvement. Monseigneur, qui avait Wte battu en nous rendant
la prison, eut beaucoup .
de chez le catechistesouffrir encore des cordes liant les poignets; son

poignet gauche fat ble.ss6 et ensanglant6 par les
cordes. Je n'ai pas eti frapp6 et mes poignets ont
moins souffert. Ensuite nous fimes conduits au jugeatent dans une chambre voisine. Apres un tas de
questions, plus saugrenues les unes que les autres, le
juge me dit (c'est, toujours a moi qu.'il parlait et je.lui
ai rive plusieurs.clous) : ( Pour votre rauxon, i. faut
verset .Sooooo piastres. x Je me suis mis . rire et lui
fis.comprendre que je ne disposals pas d'une telle,
sommne Alors il a demand6 seulement 5o ooo; me1me
rtponse de ma part. Je fus alors icondamn6. mort etA prine, laenttence ta.it-elle prononcee qu'uta cNong-
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se pricipita sur moi et commenca a m'enlever
ming,
les habits. Je le laissai faire sans un mot,.sans an
geste de protestation; mais Monseigneur -ne l'entendait pas ainsi; il me difendait et faisait tons ses efforts
pour emp&cher qu'on m'enlevit mes v6tements. Je lui
dis de le laisser faire, que toute opposition itait
inutile. Le juge, voyant sans doute que cette menace
de mort et son commencement d'execution me laissait
froid, dit au Nong-ming d'attendre un pen. II fixe
alors la somme a 3oooo dollars. Je repondis comme
pricidemment:a Impossible. n
Ceci se passait le dimanche 5 octobre. Le lundi,
nous sommes conduits chez le catkchiste et a la r6sidence pour trouver des piastres. Nous en avions
emport6 73 et il en restait 2 dans le coffre-fort de la
residence. J'ai df prendre ce qui nous restait en
banque : 3ooo. Les sceurs, prises aussi le 5, ont
debours6 aussi 300o dollars pour leur rancon. Les
sceurs chinoises n'ont pas 6t6 molest6es.
Dans la nuit du lundi au mardi, on nous enleva
notre couverture; elle n'tait plus necessaire; nous
devions &re mis a mort le mardi matin. Nous avons
passe la nuit, tant6t assis, tant6t couch6s sur un bane,
r&citant des chapelets. Entre temps, un chef Nongming venait dire son mot et me repetait sans cesse :
( II faut aviser au moyen de payer votre ranqon!I
Agac6, je lui r6pondis: ( Si tu as un moyen, indiquele-moi et j'en userai tout de suite n Silence. On me fit
comprendre que, si la somme n'tait pas vers6e au

plus t6t, nous serious d&capit6s. Combiea de lois j'ai
offert le sacrifice de ma vie en union avec NotreSeigneur pour mes pbchis, pour la Mission et les chr6tiens et ceux entre les mains desquels nous 6tions,
pour tous' les paiens 1
Fatigue, je m'6tais couch6 sur un petit lit en bambou,
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quand, vers minuit, la porte s'ouvrit; quelqu'un me
frappa sur I'apaule et me dit : a PNre,'P&re, venez, je
vais vous conduire a l'h6pital. » Nous sommes sortis
et nos tigres, 6tonn6s, s'kcarterent sur notre passage;
certains mrhme s'inclinerent. Au revoir! Nous allimes
loger dans l'enclos des sceurs (ancienne maison des
Filles de Sainte-Anne), ou j'avais pass6 quatre mois
en 1927. Nous respirions; mais, hilasl pas de messe
possible, car il e6t 6t6 t6m6raire de c6l6brer, & cause
des Rouges, roulant sans cesse partout dans 1'6tablissement.
Nous n'6tions pas au bout de nos peines.
Nous 6tions arrives & Sainte-Anne, le 7 octobre;
M. Capozzi vint nous rejoindre le lendemain, puis
M. de Jenlis et M. Barbato, le to (ils avaient r6ussi &se
cacher). Nous etions trop heureux de nous trouver
reunis. M. Purino avait etC pris et incarc6r6 le meme
jour que nous. On ne l'a pas fait souffrir, mais il n'avait
que la paille pour dormir et se tiouvait au milieu de
deux cents prisonniers. Quand nous fames emmen6s
de I'.hpital a l',tat-major, comme je vais le dire, nous
pfmes obtenir qu'il fft dans la meme prison que nous
et de fait, le 12, nous nous trouvions six imp6rialistes
dans la meme prison.
Le, samedi I , vers 6 heures du soir, nous allions
nous mettre a table quand tout a coup une troupe de
soldats rouges entoura notre - ermitage ), cognant
aux portes avec leurs fusils. Chacun se cachait dans
la chambre. Je dis a Monseigneur : a Sortons, nous
ne pouvons 6chapper, ) Ainsi fut fait; nous fumes
imm6diatement entour6s, d6shabill6s, fouilles et soulages de ce que nous avions dans les poches. Conduits
a la gendarmerie du gouvernement rouge, on nous
demanda comme rancon, d'abord un million, puis
8ooooo, enfin 6oooo0 dollars. J'ai repondu que nous
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n'avions rien. Its voulaient qu'un de nous aille i
Shanghai chercher cette somme. J'ai dit : t Un seul,:
non; deux, oui. , Its ne voulaient pas qu e e fft (l
grande Barbe a Mgr Mignani, ni la ( petite Barbe t
moi. J'ai fait r6pondre : a C'est la grande Barbe qui
ira avec M. Tseng (de Jenlis), malade, et pas un autre,
et si vous n'y consentez pas, nous vous suivrons tous.
Ils durent cCder. Monseigneur et M. de Jenlis partirent pour Shanghai, aprbs avoir attendu une barque.
de Nanchang. C'est l (chez les soeurs) qu'ils apprirent
que M Paul Tcheng, cure de la cathedrale, avait 6t6
tue. Quelle douleur pour Monseigneur et pour nous
tous? Le doute plane encore sur la mort de M. King,
pr&tre.
Nous etions condamnes A suivre l'armee rouge dans
toutes ses courses; nous fimes observer que personne
de nous ne pourrait suivre les troupes;. il fallut
batailler; nous eimes la victoire et, au lieu de suivre
les Rouges, nous fumes envoyesici, & a Tsin-yuenshan ), comme medecins!
Nous jouons notre rble du mieux que nous pouvons.
M. Barbato et moi visitons frequemment les pauvres.
malades et faisons mettre ordre et propret6 partout.
II faut bien leur faire voir que nous nous y-entendons
fort bien. Que Dieu nous vienne en aide! Nos seurs
sont I• aussi; elles out df quitter la cornette, mais ont
gard6 leur habit.
Tous ces messieurs et nos seurs s'excusent de ne
pas vous ecrire; pas le temps ni le moyen; mais tous
vous saluent et se recommandent aux prieres de tous
et de toutes.
De toute la Mission de Kian, il ne reste que les
btilments; tout a &t6 pille, d6truit, anfanti dans nos
6tablissements; nous n'avons que les habits emport6s
sur nous.

381 SLettre de M. THIEFFRY a MGR MIGNANI
Kian (Tsing-yuen-shan), le

22

octobre 193o.

... Nous sommes toujours A Tsing-yuen-shan et bien
traites par les midecins et autres'officiers de l'h6pital.
Nous avons toute libert6 de nous promener dans la

montagne; nous en usons tres peu, sans cependant
nous priver de faire une courte sortie. La nourriture
laisse a desirer et nos chores- seurs et surtout
M. Capozzi, qui n'aime pas le riz, en souffrent beaucoup, car on nous sert toujours dou

tsao-mi-fan ), du

riz non frapp, et pas cuit. Nous tachons de nous en
tirer de notre mieux; e'est un detail.
Nous avons appris.hier soir de mauvaises nouvelles.
H'ou Lucas, de la Croix-Rouge, nous annonce que le
P. King et son frore ont et6 tubs par les t H'ongkiun n,soldats rouges, les memes qui avaient condamn6
a mort M. Purino et qui sont venus le r6clamer dans
notre derniere prison. Pauvre P. King! Mais il ktait,
dit-on, heureux de mourir pour Dieu. II est maintenant
au ciel avec son ami le P. Paul Tcheng.
Une autre neuvelle : le P. Ngeou-Yang et son neveu
ont &t pris par les 4 Kon-jen n, ouvriers de la ville;
le bruit court qu'un pretre ftou on Fou, peut-Atre
M. Fon-jo-lin, a 6t6 pris. MM. Charles Tcheng et Io
Paul ont failli &trepris,et les perquisitions continuent.
Pour peu que les blancs tardent & faire leur contreoffensive, notre ville sera reduite la mis&re.
Autre chose. Hier soir, nous vimes arriver tons les
lits de nos orphelines, bon nombre de nos chaises et
d'autres meubles. Si nous rentrons un jour, les sceurs
et nous, nous coucherons par terre et nous nous assidrons stir nos talons. Quelle d6solation !
Je souhaite que vous puissiez reussir dans votre
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mission diplomatique et financiere; mais qu'il soit
bien entendu que le Vicariat ne peut payer 5oooo
piastres, meme aurions-nous le double. Pour cela il
vous faudra batailler; mais, de toute facon, il faut
6pargner au Vicariat cette depense folle, car, soit chez
nous, soit chez les soeurs, dans nos differents &tablis.sements, nous avons tout perdu, il ne nous reste que
les habits dont nous sommes couverts. Avec les Chinois, quand on a le droit,.il ne faut pas ceder; s'ils se
fichent, on les laisse se fUcher. Excusez-moi de vous
parler comme cela.
Nous nous recommandons ai os bonnes prieres et
demandons votre benidiction pour nos chbres sceurs,
leurs petites orphelines et pour nous tous.
Tous s'unissent a moi pour vous presenter nos respectueuses salutations.
Le directeur g&enral des h6pitaux
25 octobre. rouges m'a commandi, au nom de ,cTchen-she-pou ,,
d'6crire A Shanghai pour y envoyer une commande de
medecines et d'instruments de chirurgie et m'a fait
savoir que la d6pense, environ 20000 dollars, entrerait en ligne de compte pour la ranoon des sceurs et
des missionnaires, mais que, outre cette somme, nous
devions verser en esp'ces sonnantes 200ooo dollars!
Lui ayant dit que nous ne pouvions verser une telle
somme, il m'a dit d'6crire an consul de France a
Shanghai, qui, a par son intervention inergique aupres
du gouvernement de Nankin, pourrait obterir cette
somme », ajoutant que lui-meme ferait porter la lettre
ai la poste. (J'ai 6crit, en effet, mais je commence a
douter que le directeur gin&ral des h6pitaux ose
envoyer cette lettre.)
Je lui ai dit que je ne prenais aucune responsabilit6

au sujet des medecines et que je voudrais bien qu'un
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de nous se rendit A Shanghai pour faire cet achat de
medecines et les porter A Kian, A l'adresse de I'h6pital
de la Mission. Le Then-she-pou, interrog6 le 22, n'a
pas encore donn6 de r6ponse. Nous attendons.
La rumeur dit que l'armCe blanche arrive de tous
c6tis A la fois; meme si c'est vrai, ca n'arrangera pas
-nos affaires, car les Rouges ne manqueront pas de nous
faire partir ailleurs, quand ils ne pourront plus tenir.
Ala grace de Dieu ! De quelque maniire qu'il dispose
de nous,.ce sera toujours pour le mieux, meme si notre
tete doit tomber. Un petit coup sec, et nous nous
prisenterons devant saint Pierre en portant notre
tate dans nos mains, cdnme saint Denis; mais, pour
.mon compte, je n'en suis pas digne, helas!
Encore une fois, union de prieres. Veuillezmecroire,
et tous avec moi ici vos respectueux et d6vou6s
Vincti Christi.
F. T.
DEUX MARTYRS : MM. MATHIEU KIN ET PAUL TCHENG
PRtTRES DU VICARIAT DE KLANFU

M. Mathieu Kin, originaire- du Hounan, naquit en
1861. C'est vers I'Age de dix-sept ans seulement qu'il
requt le bapteme, mais, avec le don de la foi, il eut
presque en m&me temps le disir de travailler A la
conversion de ses compatriotes et commenqa A 6tudier
le latin chez les Pires Franciscains de cette province.
Sa famille ayant 6migre au Kiangsi, dans la sous-

prefecture de Yung-Ning, le .jeune l6vite obtint de
Mgr Rouger, alors vicaire apostolique du Kiangsi
meridional, d'aller poursuivre ses etudes latines au
s6minaire de Fou-tcheou. Comme il ktait d6ej

d'un

certain Age, il eut quelque difficult6 & s'assimiler la
langue latine, mais montra d'ailleurs beaucoup debonne volonte et un bon jugement.

-- 384 II fut le premier pretre ordonni par Mgr Coqset,
eft 1892; ce prilat eut toujours pour lui une grande
estime et sut mettre a profit sa connaissance des
affaires.
Lors de la persecution de 1900, ayant quitti Kian
en barque, le 31 aofitj en compagnie de I'6veque et
de M. P6res, Mathieu Kin eut le courage de mettre
pied i terre a Kishui; apres avoir err6 pendant un
mois, en compagnie de deux chr6tiens, da c6te de
Linkiang, il retourna & Kian, oii il resta en.relations
6pistolaires avec M. Peres, provicaire, refugi6 A Kiukiang. L'orage passe, le P. Kin devint le bras droit
de Mgr Coqset pour traiter Ivec les autorites locales
les difficiles questions des indemnitEs. A cette epoque,
il 6tait charge des sous-pr6fectures de Yungsin et de
Tai-ho.
Comme la ville de Kanchow venait de s'ouvrir as christianisme, le P. Kin y fut envoyS, et c'est 1i qu'il
exerca la majeure partie de son apostolat; il fut
ensuite envoyý au nouveau vicariat de Kanchow,
confi6 aux lazaristes americains en 1921.
Le P. Kin resta toujours un missionnaire de l'an-.
cien regime, bon lettr6, homme de conseil et tenant
avant tout au bon renom de la sainte iglise; il n'admit
jzmais qu'on fit, entre pr6tres, du. nationalisme. de
mauvais aloi.
En 1924, il demanda et obtint de revenir A Kian,.
son vicariat d'origine, et Mgr Ciceri lui confia la sousprefecture de Yung-sin. C'est It que le trouva la tourmente r6volutionnaire, pendant laquelle il fut plusieurs fois chass6 de sa residence par les Rouges.

L'an dernier, il dut rester cache, trois mois durant,
dans un village paien et ne put gagner Kian qu'apres
un dangereux voyage.
11 s'attristait beaucoup de voir son pays livre a

- 385 l'anarchie et, en tant que prtre, il souffrait.de l'inaction.
Le P. Kin ne comptait que des amis, et avait beaucoup de relations avec les lettris paiens. 11 6tait parfaitement renseign6

sur les

menies communistes

autour de Kian, mais nous I'accusions d'etre trop
pessimiste; helas! ses apprehensions n'etaient que
trop fondies.

Pendant 1't6 de 193o, Mgr Mignani lui demanda
de venir remplacer un pr&tre an Petang; c'est lk q'il
se trouvait quand les Rouges s'emparerent de Kiai le
4 octobre. II fut pris, le surlendemain, avec son frre.
cadet par les communistes de Yungsin, qui le coadapnnerent A mort comme antir6volutionnaire. La veille
de sa mort, ii dit a la chretienne qui lui apportait un
pen de nourriture dans sa prison : c Demain, il est
inutile de revenir, car je.suis condamn6 a mort; jfai
fait le sacrifice de ma vie et suis content de mourir
pour Dieu et pour le Vicariat. , Nous venons d'apprendre qu'it a 6t6 tuA en ville, pres d'une ecole.
Probablement, pendant ces jours de terreur, aucuq
clitrien n'aura pu lui donner une sepulture convenable, mais, au ciel, Dieu aura r6compens6 cette
victime des ennemis de l'Eglise et de la soci&te.
Le 13 octobre !93o,dans l'apris-midi, le P. Paul
Tcheng, cure de la cathbdrale de Kian, apres avoir
subi cinq on six jours de prison, tombait, a son tour;
victime des sicaires communistes.

Le surlendemain de I'occupation de Kian par.les
Rouges, it fut d&couvert dans une famille cbretienne
pres de la cath6drale. Le maitre de la maison, an•gen
banquier de la Mission, et son 6pouse, furent euxmames emprisonnis, mais purent se racheter pour la
somme de i3oo dollars.
Cette, chr6tienne, une fois lib&ere, voulut s'entre-
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mettre pour sauver son cure, et reussit A faire une
collecte de 200 dollars pour le delivrer. Les negociations allaient aboutir quand une autre bande de
paysans rouges venant d'un village frontiere de TaihoLongtsuen, qui connaissaient sans doute le P. Tcheng,
mirent une surenchere de 200 dollars. 11 fut impossible de trouver cette somme. Les bourreaux enlevirent au pauvre PNre sa robe et, avec deux autres
condamn6s civils, le conduisirent pros d'un pont
avoisinant la maison des soeurs. Frappe d'un coup de
lance dans la poitrine, il rendit presque anssit6t le
dernier soupir. Le lendemain seulement, les domestiques de 1'h6pital purent proc6der A Ysa s6pulture
dans le cimetirre de l'orphelinat.
"

Le P. Tcheng appartenait a la nombreuse famille
chretienne de Nankang (Tawoli), qui a donn6 a
l:Eglise tant de pretres et plus encore de martyrs.

Son pere 6tait mort victime des Boxeurs en aott g19oo,
pendu vivant a un arbre, proche de la residence; ses
bourreaux lui avaient arrach6 le coeur, puis mis A la
place son livre de prieres, trouv6 sur lui; un mois
apres, le cadavre 6tait dans la mime position.
M. Canduglia, cure de Paul Tcheng, qui l'avait
envoy6 au s6minaire, subit aussi le martyre, i la persecution de 1907, avec quarante chrktiens. A cette
epoque, le P. Paul venait d'etre ordonni pr&tre pav,
Mgr Coqset.

Apres sa pretrise, il fut collaborateurde M. Schottey
au petit seminaire de Kanchow et ensuite charg6 du
district de Longtsuen, oii il resta jusqu'a ce qu'il fit
nommr cure de la cath6drale de Kian, fonction qu'itl
exerca pendant deux ans.
Partout le P. Paul se distingua par sa piket et sonamour pour 'etude. II gagnait at tre connu, mais, par
suite d'une certaine timidit6, jointe a une grande pru'vA
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dence, it ne fut pas toujours goiit des chretiens qui
avaient ; traiter avec lui. Durant ces dernieres
ann6es, il souffrit beaucoup de voir les id6es modernes
et libertaires meme s'infiltrerparmi les chr6tiens; mais
lui se contenta de remplir son ministere de pasteur,
d6sol de voir son pays livr6 ainsi a l'anarchie.
Dieu, qu'il avait servi dans la priere et le silence, lui
demanda, comme a son cur6 et A son pere, le sacrifice
supreme de sa vie per effusionerv sanguinis. 11 fut, le
13 octobre 193o, pritre et victime pour le salut de ses

frbres.
(Bulletin catholique de Pikin, d6cembre 1930).

.etire de M. LEGRIS, pritre de la Mission
& M. LE SUPERIEUR GENERAL
Shanghai, le 29 octobre 193o.

MONSIEUR ET TRts HbNORE PERE,
Voire binediction, s'il vous plait!

Ce matin, je vous envoyais un tiligramme vous
disant que M. Von Arx 6tait captif des Rouges et que
ceux-ci demandaient une fqrte rangon. C'est que des
bruits couraient qu'il avait ete massacre, et mes
lettres pr6cidentes vous faisaient part de ces craintes.
Des radios nous apprenaient hier ce que M. Rossignol
m'&crit de Kiukiang.
Le g9 courant, je recevais un t6ldgramme de
M. Yeou : c M. Von Arx pris par les bandits. ji Le
meme jour, le cuisinier de M. Von Arx se pr6sentait

et nous apprenait, en effet, sa captiviti, qui s'tait
operte dans les conditions suivantes. Le 16, vers
2 heures, la panique s'est empariede la ville de
Pentseh. Tout le monde fuyait, traversait le fleuve.
M. Von Arx, averti que les bandits approchaient,
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n'en voulut rien croire. Vers 4 heures, la' ville itait
envahie. Pri6 par ses domestiques de fuir ou de se
cacher, M. Von Arx n'en fit rien et resta tranquillement dans sa r6sidence. Quand les bandits sont entr6s
dans sa maison, ii s'est pr&cipit, pour les arreter et
protester qu'il ne pouvait ceder son etablissement aux
soldats. Ceux-ci l'ont saisi, ligot& et enferm6 dans
son ecole. Durant trois jours, ce fut le pillage de la
ville et de la Mission catholique: Le 19i un bateau de
guerre ayant lanc6 deux obus sur la ville, les brigands
la quitterent, emportant leur butin et emmenant avec
eux une vingtaine de captifs et le bon M. Von Arx.
Le 20, de divers c6tes, nous arrivait la nouvelle de
son massacre. Je me suis empress6 d'envoyer des
gens serieux aux informations et il a etd prouv6 que
M. Von Arx est encore en vie, mais que les bandits
out emmene tous leurs captifs dans les montagnes, a
5o lys de la ville, sur les limites Pentseb-Po Yang.
Notre captif a envoys bier une lettre chinoise
sign6e : Van Arx, par laquelle il se dit malheureux,
maltrait6 et prie Monseigneur d'expedier aussit6t
iooooo dollars pour sa d6livrance. Le porteur de la
lettre a diclare avoir vu 1f. Von Arx, qui voulait lui
remettre use lettre en francais; mais les bandits s'yr
opposerent, pr6textant qu'ils ignoraient le contenu
d'une lettre en francais. La lettre chinoise est du pinceau de son domestique, qui a -crit sous la dictde
des bandits (car son servant de messe, arr&et lui aussi,
se trouve parmi les captifs).
Le 31 octobre, le domestique de M. Von Arx arri-,
vait A Kiukiang, porteur d'une lettre du chef comma-.
niste, ainsi libellie : c Nous avons saisi un impkria-;
liste, pretre catholique, venu pour s'emparer de notreroyaume; il doit 6tre puni pour expier ses nombreux
p6chis; nops le taxons done de Pooooo dollars, non'
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en papier, mais en argent. Qu'on se d6p&che d'en
apporter d'abord 3ooo a Siao-kia-ling, puis on deliberera pour le reste. Respect a ceci; c'est un ordre
du gouverneur de la dixieme arm6e rouge. )
D'un autre c6t6, M. Rossignol est aux prises avec
la municipaliti de Kiukiang, qui, a linstigation des
bonzes, lui conteste un terrain achet1il y a plus de
soixante ans et dont les titres sznt en bonne et due
forme. On pr6parait ce terrain pour bitir le s6minaire
central. Un jugement a deja 6te rendu, d6poss6dant
la Mission; M. le consul r&clame. Quelle sera la
conclusion ?
De Kian, nous n'avons malheureusement aucune
nouvelle' et on ne voit pas le moyen de se mettre en
relation avec les pauvres captifs. Le gouvernement
de Nanchang lui-meme dit qu'il ne peut rien savoir.
J'espere que les diplomates arriveront cependant
bient6t k trouver un moyen de d6livrer les n6tres, et
cela assez t6t,-car la situation de nos chres seurs
surtout doit e6re bien p6nible. Arrivera-t-on a faire
d6livrer-en meme temps nos soeurs chinoises ? Ce sera
peut-etre. difficile, car d6ja, sur les reclamations de
Mgr Mignani au sujet des pr&tres et des sceurs, il lui
a 6t6 repondu qu'il n'avait pas -k s'occuper d'eux et
que les Chinois n'avaient rien a faire avec lui. II n'y
a que le bon Dieu qui puisse leur venir en aide.
Mgr d'Shea t61•graphie, le 25, que tout est calme i
Kanchow; mais on remarque que les relations postales
sont coupies avec Kian et avec Canton; ce qui indiquerait que les Rouges pourraient leur barrer la route
vers Canton, en cas de fuite.
II parait que Mgr Sheehan, ayant tout perdu & Yaochow, se trouverait a Kiukiang.
Nous n'avons pas encore de confirmation au sujet
de 1'6vacuation projetee de Nanchang. Mais nous
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sommes persuad6s que les tristes ev6ncments de Kian
donnent i tous assez de prudence pour 6viter la r6p6tition de semblable malheur.
Veuillez agreer les sentiments profond6ment respectueux avec lesquels je me redis, en N.-S. et Marie
Immacule,
Monsieur et Tres Honor6 Pare,
Votre enfant humblement soumis et affligi.
P. LEGRIS,
i. s. c.. .
Lettre de M. THIEFFRY, pritre de la Mission,
a MGR MIGNANI
Kian (Tsin-yuen-Shan), Ie 6 novembre 1930.
MONSEIGNEUR,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous

four jamais!

J'ai 6crit, il y a quelques jours, a M. de Jenlis et lui
ai adress6 ma lettre a Shanghai. Je lui ai parl6 aussi
de la fameuse commande de medecines que j'ai di
envoyer au Consul de France et lui ai dit que, dans le
cas oi vous ne seriez pas encare a Shanghai, il se

rendit an Consulat, avec un confrere de la Procure,
pour expliquer que j'ai &6 forc6 de faire cette
demarche itrange.
La poste marche, mais avec one telle lenteur que de
Nanchang a Kian les courriers restent vingt jours en
route. J'adresse cette lettre a Kiukiang, d'oit M. Morel
la fera suivre oi vous 6tes.
Nous attendons toujours de vos nouvelles et ne
sommes pas sans inqui6tude a votre sujet, sachant que
plusieurs incidents out pa se produire en.cours de
route, sp&cialement quand vous tes arriv6s sur la ligne
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de feu; aussi nous ne serons rassur6s k ce sujet que
quand nous aurons recu de vos nouvelles par vousmeme on par M. de Jenlis. Nous attendons avec
patience, a cause, comme je vous le dis, de l'extr&me
lenteur de la poste. M. Breuker, qui est arriv6 A Nanchang avast vous, a'aura pas manqu•
d'6crire; or,
nous n'avons encore rien recu. Patience ! comme disait
Mgr Rouger.
Nous sommes toujours ici dans les conditions que
je vous ai dites dans deux lettres precidentes, 6critcs
d'ici mirnze Nous faisons de l'alpinisme et montons,
M. Purino et moi, sur les hauts sommets, d'o& nous
pouvons voir Kian, la cath6drale, le Kichui, Shuinan,
Koufou, le village des c Colombines ', etc., et nous
pouvons mIme voir le Saint-Pierre de la u Grande
Concorde w Tai-ho. Mais la nourriture! N'en parlons
pas; je suis en train d'expier mes vieux et nombreux
phch6s de gourmandise! Si ma vieille maman me
voyait ! Mais je me garde bien de lui 6crire, elle n'en
saura rien. J'ai eti bien inspire de lni ecrire quelques
jours seulement avant notre capture; alors, je puis
attendre, pour Ie faire de nouveau, que nous soyons
dJlivres. Ah! si elle savait que je suis prisonnier!
MM. Barbato et Purino ont týv ia fivre; je me suis
fait leur m6decin, car je vous ai dit que nous sommes
tous u i-koan *, m6decins; alors, j'ai deployrtoutes
mes capacitds et cer m-essieurs sont gueris. Hier,
c'6tait M. Capozzi .qvi 3ait, dit-il, la fivre; mais il
n'a pas confiance en mes moyens curatifs, il va chercher ha-guerisoa ici derriere la montagne: Je regrette
de n'av'ir pas pens6 a proposer ce confrere comme
votre second compagnon malade, car, ne mangeant
pas de riz, il est terriblement malheauicux
Nos seurs sont bien vaillantes; elles mangent ce
qu'elles peuvent, travaillent du matin au soir et ne
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s'arrktent que pour prendre une pauvre nourriture et,
le soir, vers 5 h. 3o, pour se retirer dans leur petite
chambre. Ajoutez a cela, Monseigneur, la grande privation dont elles et nous souffrons et souffrirons encore
longtemps : la sainte messe et la sainte communion!
Nous faisons la communion spirituelle, mqis combien
nous serons heureux de remonter au saint autel!
F. THIEFFRY, BARBATO, CAPOZZI, PURINO
et les cinq soeurs.
Lettre de M. PAUL Lo, pritre de la Mission, A M. TENG
Kian, le 13 novembre 1930.

Apris la mort de MM. Tcheng et Kin, la situation
devint impossible, non seulement pour moi, mais aussi
pour les vierges et les s6minaristes; alors, bon gr6
mal gre, je suis all au bureau soviet demander un
brassard rouge.
Beaucoup de questions insidieuses me furent pos6es;
enfin, le chef du bureau me dit : u En voyant votre
figure, vous etes un coquin; mais en entendant votre
conversation, je vois que vous etes vraiment un. pauvre
diable. Alors, je vous permets de porter le brassard. »
C'6tait le 24 octobre.

J'ai fait preparer immediatement vingt-neuf brassards pour les s6minaristes, domestiques, r6fugi6s et
M. Charles Tcheng. Ainsi, je suis rentr6 an lana
Tang (Maison des Vierges de Sainte-Anne), ai fait
venir toutes les vierges dispers6es et les s6minaristes
aussi. Depuis lors, j'ai commenc6e
dire la sainte
messe tous les jours.
Je suis all chercher aussi ma sceur Anna, Fille de
la Charite; les ir6decins militaires voulant la garder
seule au Jensrtang, elle se cacha dans une famille
chr6tienne, en changeant d'habit. Puis, le P. Charles
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Tcheng est venu nous rejoindre. Comme cela, nous
avons form6 une communaut6 de quatre couleurs :
pretres, s6minaristes, Filles de la CharitU et Filles de
Sainte-Anne.
Le 3 novembre, la plus grande partie de notre
maison fut occup6e par les Rouges; c'est un ennui
terrible. Outre la pr6sence des soldats, tous les jours,
examen de personnes, visites inopin6es, soi-disant
"pour trouver des Europiens, des capitalistes, etc., en
realit6, pour chercher des dollars et choses precieuses.
On n'est jamais tranquille.
Quant a nous, on neus a forces d'entrer dans I'arm6e. Les petits seminaristes sont dans I'arm6e des
enfants : Hai eul Toan; les plus grands, dans l'armee
des jeunes gens du front; les plus vieux font partie
de la milice armie. Alors, il faut aller, tous les jours,
soit a une conf6rence,.soit a 1'exercice, soitl la poursuite de gens pour les tuer. Comme je suis de la milice
armee, pour me debarrasser, j'ai demand6 un cong6
pour raison de mal au pied. Grace A Dieu, je n'y suis
jamais all. Mes panvres s6minaristes ont df parfois
passer une nuit entiere dehors; maintenant, cinq sont
malades. Comme il y a beaucoup de soldats chez nous,
pour dire la sainte messe, il faut monter au grenier
chaque matin vers 3 h. 1/2; c'est notre seule consolation et notre seul encouragement; les seminaristes
et les vierges peuvent communier tous les jours;
Voici quelques nouvelles de nos pr&tres s6culiers.
M. Ngeou Yang a 6te pris chez sa sceur. Pauvre Ngeou
Yang I Une semaine en prison; tout son corps brfil
de pointes de feu (avec des batons d'encens) pour lui
faire dire qu'il*tait du c A B Tang ) (un parti politique de ce nom). Grace A dix boutiquiers chr6tiens,
qui se sont faits sa caution, il a pu sortir et se soigne
actuellement chez sa soeur.

-394Le vieux M. Vincent Liou se cache a I'hbpital de
Sin-ma-teou, comme malade. M. Jean Lion a di
changer d'asile trois fois; finalement, il est devena
simple domestique chez le docteur de l'h6pital du
Sin-ma-teou.
M. Si6 est ouvrier de tissage; sa personae est mise
a prix : 50o dollars a celui qui 1- denoncera.
M. Charles Tcheng change tres souvent; s'il y a des
soldats chez nous, il va ailleurs, dans une boutique;*
s'il y en a dans la boutique, il revient vers nous.
Nos pr&tres ne peuvent dire ni la messe ni le breviaire.
Quant aux pr&tres et soeurs prisonniers, j'ai pa avoir
des nouvelles tous les deux ou trois jours; mais la

derniere nouvelle de M. Thieffry etait:- Nous quatre
avons la fi&vre, et aussi ma sueur Augustine. Le x novembre, on nous emminera vers Tongkou, 60o lys de
Kian; puis, si les Rouges sont poursuivis, on nous
emmanera vers Shingkuo et le Fukien. u
Oui, le rI au matin, nos vien&rs neuf prisonniers se
sont mis en route. Depuis lors, je t'ai pas de nouvelles.

J'ai entendu direque le ginaral Kin prendra la direction de Kanchow pour encercier les Rouges par Shingkuo et Tong-Kou. Si c'est vrai, nos ven&r6s prisonniers seront facilement d6livrbs. Pour le moment, ii
faudra attendre la meilleure disposition de celui qui disfonit omnia swviter.
Quant a nos maisons :
a) Pitang.- Le siminaire est plein de soldats, plus
de mille cinq cents. Presque tous les meubles ont 6et
brdles;
b) Jensitang. - Neuf personnes de la maison qccu-

pent un petit coin, car on y a install

le quartier

genaral des Soviets de Kian. Les vieilles ont 6tC trans-

porttes a I'h6pital du Sin-ma-teou; les petites orphe-
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lines ont etC distribues a qui en vouiait, sans distinction de chr6tiens ou de paiens;
c) Lao Tang. La paroisse Saint-Joseph est
devenue caserne et bureau soviet d'une partie de la
ville;
d) La cathldrale est pleine de blesses, venus tous les
jours de divers c6t6s;
e) L'kdpital est plein de blesses. Quatre soeurs chinoises les soignent sous la direction d'un docteur. Nos
soeurs souffrent 6normiment. Aujourd'hui, j'ai entendu
dire que tous les blesses devront passer le fleuve et
nos soeurs chinoises seront emmen~es. Quelle tristesse! J'ai fait venir un chretien pour dire a nos sceurs
de sortir de l'h6pital par la porte de derribre pour se
cacher dans les diverses families de chr6tiens. Un
jour, j'irai moi-meme pour les conduire ici avec les
Filles de Sainte-Anne. J'esplre que le bon Dieu
accordera cette grace a nos quatre sceurs.
Pour fnir cette lettre, je vous dis mes principaux
soucis actuels : i* Je suis toujours menace d'etre pris.
2° On parle beaucoup qu'avant le depart des Rouges,
on prendra nos vierges. 3* Nos skminaristes ont et6
toujours exposes d'aller au front pour faire la bataille.
4* On parle de brfler toutes nos residences avant de
reculer.
Quant auxnouvellesdu pays, jevousles donneendeux

lignes. On a tu6 A peu pros dix mille personnes et il
y a encore plus de mille riches portes comme prisonniers au Chui-Tong. It est difficile de trouver de

l'argent sonnant. Au minimum, les Rouges ont attrap6
3 millions de dollars dans le march6. Presque toutes
les grandes boutiques ont et6 fermees. Omnes desiderantadventum alborum quamptimum !

Je vous prie de nous faire recommander aux prieres
de tous; eles nous sont si necessaires!

-396In lacrimis, je vous salue et tons ceux qui liront cette
lettre.
En union de prieres, votre humble et affectueux.
PAUL Lo.
LetIre de saur LARMtCHANT, Fille de la Charili
& sceur REISENTHEL, Visitatrice
Sin-Yuen-san, 29 octobre i930.

BONNE ET RESPECTABLE SCEUR VISITATRICE
La grdce de Noire-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Je n'avais vraiment pas le coeur d'ecrire; c'est pourquoi, depuis le commencement de ces tristes evenements, je ne V'ai pas fait; du reste, je pensais bien_
que, de la part de ces messieurs, vous deviez avoir
de nos pauvres nouvelles; puis Sa Grandeur a di
arriver a Shanghai pour traiter notre affaire et, de
vive voix, vous avez dfi apprendre au moins les d6buts.
Combien, dans notre retraite, nous pensons A vous,
nos si bons et dignes auperieurs! Combien leur ceur
paternel doit &tre afflig6 de nows savoir dans la souf- :
france! C'est une 6preuve permise par notre divin
Maitre, nous ne pouvons en douter, mais je puis vous
dire que nous n'y 6tions pas pr6parees. Nous pensions%
bien que, si jamais ces brigands rentraient en ville,
nous aurions a souffrir, mais nous ne pouvions nous
faire a cette id6e que le bon Dieu permettrait que nous,
totnbions dans leurs mains, en cette annie benie du
centenaire, alors que.tant de prieres montaient au ciel
a cette intention. Enfin, ce que nous ne privoyions pas
et ce que nous redoutions le plus est arrive. Que la
sainte volont6 de Dieu soit faite.!
Quels sont ses desseins? C'est un vrai mystjre qui
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plane sur notre tete. Voila aujourd'hui vingt-cinq
jours que nous avons 6t6 prises. Le 5, dimanche du
saint Rosaire, a 6te le jour fatal. Dans la nuit, vers
minuit, I'infirmiere de l'h6pital et d'autres femmes
avaient vu cinq ou six hommes escalader le mur et
venir se cacher dans notre jardin; elles sonnerent la
cloche pour nous riveiller. Au premier abord, nous
crCimes qu'une de nos malades etait dans un itat plus
grave; mais, en regardant par la fenetre (grand clair
de lune), nous vimes ces hommes se faufiler dans les
citrouilles; c'etaient les gardiens de la prison, qui est
prbs de nous. En un clin d'oeil, nous fGmes debout.
Nous n'entendions plus le canon, ni la fusillade;
c'itait mauvais signe. Par les fenetres de l'etage, nous
voyons de grands feux de pktrole. Ils sont rentr6s,
bien sfr! Nous nous dimes : il faut consommer les
saintes Especes. Nous nous preparons deux ou trois
minutes a ce saint Viatique et, d'une main un peu
tremblante, voqs n'en doutez pas, 6tant charg6e de la
chapelle, j'ouvrais le tabernacle et le saint ciboire.
Comment communier nos sceurs? Le ciboire 6tait
plein, soixante a quatre-vingts hosties, il y avait aussi
la custode. Alors, j'en versai quelques-unes sur la
patine et, avec la petite queue de la custode, je faisais
descendre J6sus sur la langue de chacune. Quelle
impression! Mon coeur battait, j'ai eu le souvenir a ce
moment de notre si digne seur Pineau, qui, elle aussi,
avait communi6 nos soeurs a notre chore Maison-Mire.
Quelle fut notre action de graces? Nous demandions
la protection de notre bon Jesus, mais aussi 1'abandon
a sa sainte volonti et la grice n6cessaire pour l'accomplir. Ensuite, nous eimes le temps de reciter le
Rosaire en commun et d'aller encourager tout notre
personnel.
Vers 3 h. 1/4, une femme vint nous dire qu'elle

-398-avait entendu dire dans la rue qu'ils allaient piller le
<<Tien-Tchou-Tang a. Que faire? Nous ne pouvions
nous cacher. Fermer nos portes, its les auraient brisees. Nous attendimes! Le bon Jesus 6tait dans notre
cceur, il 6tait notre force!
A 3 h. 1/2, ils escaladent le mur avec une hchelle et
le premier attrape soeur Tchoa par le collet; elle
nous avait quitthes pour aller donner de ['argent i ses
pauvres vieilles. Elle put se dibattre et se cacha dans
la couverture d'ane vieille, ait as mouchoir sur la tete
et it la malade; nous ne la revimes plis. Le soir,
habillbe a la chinoise, des chartienaes la fienat aller
en pousse chez ma soeur Leport. Ces bmaves venaient
bien piller, en effet. Trois arrivereat a notre porte; le
premier se dirigea vers l'6tage; seeur Anna Che le
suivit; il descendit avec as paquet de couvertures.
Pendant ce temps, les autres wous fouilicrent dans
tous les sens pour voir si sous avioas des armes, me

firent ouvrir I'armoire de la chambie, prirent ane
piece d'toffe et- 1emportireat avec les couvertures.
Ils ne tarderent pas a revenir. Pendant cc temps, nous

mimes quelque argeot dams notre poche, ne peasant
pas qu'ils nous foailleraient une autre fois. Its out le
flair. Ils recommenckrent plus minutieusement encore:

poches dessus dessous. On me prit mes 45 dollars et
on me fit tomber notre montre, qui fut cass6e. A seur
Rognoni une vingtaine de dollars, sa montre et m&me
son mouchoir. Puis une deuxieme visite ; 1'6tage et,
avec le butin qu'ils emportent, ils nous sorhment de
les suivre. C'tait fini! Nous 6tions dans leurs mains!

Quel dechirement de laisser tous nos pauvres b6ebs,
vieilles, malades! Qae vont-ils devenir?
Nous sortons de la maison et, ý quelques pas, tout

un r6giment de soldats qui stationne sur Ia route.
Nous devoos attendre 1a qu'on d&cide de notre desti-

nation. Vers cinq heures, nous faisons avec eux deux
fois le tour de notre maison (dehors) et nous arrivons
sur une grande place pleine de militaires. Nos cornettes attirent sur nous les regards de tout le monde.
Un chef 6crit notre arrestation et determine l'endroit oil on doit nous condaire. De chez Anne a

Caiphe, de Caipbe a Pilate, nous fimes trois stations;
un soldat nous gardait chacune. Arriv6es a celle qui
nous ferait conduire a. la prison (un Ya men), d6ja
beaucoup de prisonniers attendaient le meme sort.
Nous vimes arriver le bon M. Purino. Je ne sais si
c'6tait pour feliciter le soldat de sa capture, mais le
grand chef lui prit les mains et les serra bien fort en
lui montrant un air de grand contentement.
Chaque prisonnier eut les bras ou les mains li6s
plus ou moins peniblement. Sceur Rognoni passa de
nous trois la premiere; devant mettre d'abord la
corde au con, le soldat voulait lui faire tomber la cornette. Sceur Anna et moi,nous intervinmes disant qu'ils
n'aient pas peur, que nous ne nous sauverions pas, que
nous les suivrions partout oh ils iraient, qu'ils soient
sans crainte. Nous ffmes les seules except6es. M. Purino a d subir... Ils le lierent assez humainement. La
corde du cou qui descendait derriere le dos liait les
deux coudes assez Rtoign6s Iun de I'autre et lui permettait le mouvement de ses mains.
Chaque soldat, son prisonnier devant lui, nous
primes la route de la prison, assez eloignie. Nous traversimes toutes les rues, nous plus que les autres, I
cause de nos cornettes, en spectacle a tout le monde
qui 6tait sur le seuil des portes. Notre prison fut une
petite chambre: 15 hommes, 2 femmes et nous 3; A
peine pouvions-nous sortir pour les necessites.
Dans la soir6e, un grand chef vint dans.la prison
et nous dit da bien de leur soci&t6, precha un pen
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avec grand zele, puis soeur Anna essaya de lui dire
quelques bonnes paroles pour lui toucher le coeur. Je ne
sais s'il 6tait sensible, mais enfn il eut la bonne pensee
de nous faire sortir le soir. Soeur Anna lui avait dit:
t Nous sommes la a ne rien faire, habitudes a travailler; si vous vouliez, nous soignerions vos malades. n

Pr6voyant un peu qu'elle aurait plus de facilit6 a sortir que nous, 6tant chinoise, je lui avais dit: a II ne
faudrait pas nous s6parer; si vous sortez, que nous
sortions aussi." Le soir, vers quatre heures, ce chef
I'appela et lui dit: u C'est tres bien, je consens a ce
que vous veniez soigner nos malades.
- A condition, ripondit-elle, que nous allions
toutes les trois.
- Seront-elles contentes? dit-il.
- Bien sir, dit seur Anna, c'est ce que nous faisons toujours. »
II vint done nous appeler et nous conduisit luit
meme a notre maison, qui devait leur servir d'h6pital. Nos b6b6s n'etaient plus la; dans la journee,
les femmes les avaient conduits dans des families
chretiennes. Les pauvres vieilles et les malades nous
re<urent en pleurant. Notre pauvre maison... quel
spectacle! Un vide parfait de toutes choses. Encore
deux ou trois personnes qui descendaient de I'&tage

lorsque nous arrivions, pensant trouver encore quelque
chose. Tous les meubles vides A terre, les portes.des
armoires arrach6es, charnieres cassies, meme la porte
du tabernacle, tous les vases sacres disparus. Ne pouvant ouvrir la porte oi 6tait l'ostensoir, ils brisbrent
le dos de l'armoire; ornements, aubes, nappes d'autel
et linges sacres, tout fut pill6; ii ne resta que les
etoles, manipules et bourses. Toutes les petites statues
furent bris6es, ainsi que les croix. J'ai trouv6 un crucifix au poulailler; toutes ces profanations nous bri-
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saient le coeur. A 1'6tage, toute notre lingerie fut
emportie, sauf le linge de costume et les bonnets de
nuit; ils ne savaient qu'en. faire. Nous avions laiss6
des collets tout repass6s dans un tiroir; nous les
retrouvames tout sales et tout chiffonn6s dans deux
tiroirs. Toute notre literie, meme les matelas, nos
oreillers furent ouverts et toutes les plumes repan-

dues dans toute la maison. II parait qu'ils croyaient
que nous y avions enferme des billets de banque.
Nous nous installimes le moins mal possible, mais
sans 6tre sfres de notre situation, car on ne peutse fier a
leur parole. Nous passames la nuit assises sur un banc;
du reste nous n'avions pas de couvertures. Le lendemain matin, en effet, les malades commenchrent a
venir et le grand chef de la ville apporta de l'argent
a sceur'Anna pour acheter des remedes et du riz pour
les malades. Nous fimes venir un docteur de Si-mateou, et les malades et les bless6s arriverent bien vite.
Nous les installUmes chez les bibis, ils se montrbrent
contents de nos services. Sceur Anna 6tant chinoise
put sortir plusieurs fois; elle allait i Si-ma-teou, chez
nos chores sceurs, et nous donnait des nouvelles. Mais
pour nous, il y avait du danger; tout le monde, c'esta-dire tous ces brigands, ont le droit de tuer; s'ils ne
l'ont pas, ils le prennent.
Nous restimes ainsi huit jours. Le 12, nous recqmes
l'ordre d'aller i Si-ma-teou. Les malades devant etre
transportbs ici, a la montagne, nous devions les
suivre. Soeur Anna resta pour mettre ordre auxaffaires.
Soeur Rognoni et moi nous partimes en pousse, nous'
primes "deux employ6s avec le brassard rouge pour
nous accompagner. Le coeur nous battait bien fort, j.
vous assure! Comment allions-nous traverser cette
grande rue sans accident? Nous noes abandonnames a
la divine Providence. Au milieu du chemin, il 6tait
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presque impossible aux tireurs de pousse de marcher;
ils tichaient de se frayer un chemin et couraient de
toutes leurs forces. Ces brigands couraient aussi en
criant de toutes leurs forces: A Des Europeennes,
des Europeennes! , Que d'invocations nous faisions
pour arriver jusque chez nous!
Enfin, nous arrivames, non sans danger. Nous jeter
dans les bras les unes des autres en pleurant, c'est
tout ce que nous pouvions faire et dire. Enin, nous
allions souffrir ensemble; c'6tait, pour nous, une consolation dans notre grande 6preuve. La premiere
6motion passee, nous nous racontimes de part et
d'aatre ce que nous avions-eu A souffrir. Nos chores
sceurs avaient d.ja quitte leur cornette, nous devions
aussi en faire le sacrifice; i nous eit EAt doux de
mourir avec. Apris 1'avoir baise, je la deposii dans
l'armoire et pris le bonnet noir que notre bonne sceur
Leport avait pr6par ; une pointe remplace le collet.
Nous devions attendre qn'un chef vint nous cbercher.
Nous passames la nuit et le lendemain. Apres avoir
fait chacune un petit paquet d'absolue necessith et
une couverture, nous attendions, dans le silence de la
priire, 'bheure fatale ou nous allionsnous 6loigner de
nos chbres maisons, de nos chers pa'uvres, et, plus
encore, nous s6parer de nos jeunes sceurs chinoisesQu'allait-il leur advenir? Seront-elles assez fortes
pour r6sister a la perversith des brigands? Un grand
souci pour notre bonne soeur Leport. Cette pensie
augmente de beaucoup sa peine, vous le comprenez.
Espirons que Ie bon Jesus, lent divin £ponx, les
conservera.
Vers qnatre heures, le gouverneur de 'h6pital de la
montagne nous fat present6 par un petit chef. 11 nous
dit ces quelques parolks:
Je viens vous chercher
pour voas emmeaer A notre h6pital soigner nos
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malades; n'ayez pas peur, je vous prot6gerai; si vous
avez quelques difficultbs, vous me les direz... a etc.; et
autres choses semblables. a N'emportez que ce qui est
nicessaire. n Nous rentrimes a la chambre pour nous
embrasser une derniere fois; nos seurs chinoises
promirent d'etre bien fiddles.
En nous iloignant et passant le fleuve, i.nous semblait que notre d6livrance serait encore plus difficile.
Done, abandon complet, en aveagle, on peut dire, i
tous les desseins du boa Dieu, qui nous semblaient de
plus en plus incompr6hensibles. Toutes les cinq, nous
suivimes ce chef, et le bon Dieu permit que nous rencontrions Sa Grandeur. a OG allez-vous? nous dit-il.
a Nous passons le fleuve n, lui ai-je r6pondu. Sa figure
devint toute triste. a Je vais k Shanghai, dit-il, et
vous viendrez bient6t aussi. D
Nous ne pouvions nous arreter; ces chefs marchaient
trbs vite. Nous arrivimes dans une prison, je pense,
un ya-men peut-6tre, et 1 il nous dit: a II est trop
tard, il faut passer la nuit ici. * On nous fit monter
dans une chambre. C'htait le 12. Nous y passames
deux nuits, et, le x5, dans la matinie, on vint nous
appeler. Je ne pourrais vous dire quelle impression
nous avions d'etre dans cette chambre. Jour et nuit,
nous entendions un tapage infernal. Des prisonniers
arrivaient de tous c6t6s. Nous pensions avoir et6 trompees; a tout moment, nous attendions et il nous semblait que c'4tait le dernier. C'6tait une agonie continuelle; nous 6tions pretes a mourir, notre sacrifice
etait fait. Deux bons pritres chinois avaient accompli
leur sacrifice, nous enviions leur sort ! Enfin, le 15,

dans la matin6e, on vint nous appeler pour partir a
la montagne !QueUe fut notre surprise de voir nos
bons et dignes missionnaires qui attendaient la barque
pour prendre le meme chemin! C'tait une vraie Pro-
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vidence; la veille, le chef avait d6cid6 qu'ils suivraient
l'armie a plus de cent lys d'ici. C'est une consolation
d'etre ensemble, la seule que nous ayons avec celle de
faire la volont6 de Dieu.
Vous pardonnerez a la pauvre prisonniere d'6crire

ainsi dans tous les sens et en abregi; c'est pour vous
en dire davantage. Je sais que votre coeur maternel
sera content de recevoir quelques d6tails; nous le
savons tourn6 tout entier vers vos cheres filles qui
souffrent. Notre derniere communion est celle du
5 octobre; depuis, plus de messe non plus. La vie de
communaut6 n'est guere possible; peines morales
plus que physiques. Ces messieurs sont fatigues; nous
aussi, un peu; cette vie, cette nourriture ne vous va
que juste. Nous sommes assez bien trait6es; a part de
rares exceptions, tout le monde est assez convenable.
Je ne puis vous dire tout, bien str.
Dans ma prochaine, je tacherai de vous donner
quelques d6tails sur l'arrestation de nos sceurs de Sima-teou. Elles ont plus souffcrt que nous et sont rest6es prisonnieres, je crois, trois jours. Que le bon
Dieu veuille accepter nos souffrances en r6paration de
toutes les profanations qui ont eu lieu dans nos &tablissements.
Prbs de la croix, nous nous disons vos filles toujours
unies bien filialement de cceur.
Sceur LARMICHANT,
r
r
au nom de Sr Leport, S Rognani, S' kamos et S Merle.
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Lettre de swur LARMICHANT, Fille de la Chariti

i saur REISENTHEL, Visitatrice
De la montague de Sin-yuen-chan, ir novembre

19o0.

BONNE ET TRIS RESPECTABLE SCEUR VISITATRICE

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamaiL
Dans notre exil, rien ne.nous fait voir que c'et
aujourd'hui la f&te de la Toussaint. Heureusement q' e

nous avons un calendrier et que ces messieurs, Iis:nt
le briviaire, savent au jour le jour la fete; sanrs quoi
nous ne saurions plus oi nous en sommes. Notre vie
n'a pas de variations, tous les jours sont les memes.
celle
La chambre que nous habitons est contiguie
du docteur, pris lui aussi et contraint de soigner les
malades. Sur le c6te, devant sa chambre, est celle des
missionnaires. Tous les matins, sans bruit, vous comprenez, nous nous levons a 5 heures et faisons en
notre particulier toutes nos devotions. Le premier
repas n'est qu'A 8 heures. Nos bonnes sceurs chinoises
nous ont entretenues jusqu'a present; tous les deux
ou trois jours, elles envoient, par un employe, de la
poudre de cafe. Sur un petit feu, entre deux briques,
nous faisons chauffer nous-memes de 1'eau et faisons
une infusion de caf6 que nous prenons avant ce pauvre
riz, que nous ne pouvons digbrer; nous qui n'avons
pas 1'habitude de cette nourriture, nous ne le trouvons
pas assez cuit. Nous recevons aussi quelques pains de
nos chores sceurs et d'autres petites choses que leur
bon coeur leur suggire. Apres ce premier repas, soeur
Ramos et seur Rognani font le tour de toutes les
chambres, grandes et petites, portant un panier plein
de remedes, pour aller soigner tous les malades qui
ne peuvent pas se lever;. les autres viennent dans une
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chambre qui s6pare celle du docteur de ceie de ces,

messiqe.s et lU ii y a consultation toute la journEe.
Toutes les medecines sont sur la table; chaque malade
le docteur dit celle qu'il faut lui donner et combien.
de paquets, et c'est votre pauvre fille qui fait cet,
emploi. A part 1'heure des repas, je suis toujours a
cbt6 de ce docteur pour peser les medecines et les
mettre en paquets. Entre i heures et midi, on nous
sert du riz clair et, le soir, quelquefois a 3 heures on
4 heures ou meme 4 h. 1/2, un deuxieme repas de riz.

Nous sommes entre deux rontagnes; avant 5 heures,
il fait deji nuit et il ne fait pas chaud. Nous avons
dans notre chambre deux fenetres qui n'ont pas de
vitres; ce sont deux battants pleins qui ouvrent et
ferment en dedans. Si on les ouvre, il fait froid; s'ils
sont fermes, ce soat les tinebres. Aujourd'hui, il fait
tres froid. Nous avons laisse un battant ouvert; peine
y voit-on pour lire et nous n'avons ancun travail.
Alors nous causons un peu et chacune, comme lematin, nous faisons nos devotions. Avant 6 heures,
nous commenDons; quand chacune a fini, elle se,
couche. II n'est pas 7 heures et nos bonnes sceurs
Leport et Augustine sont couchies. Pauvre sceur
Augustine, elle est assez fatigune! Ce soir, ces messieurs out supplie un chef, venu pour inspecter, de la
laisser aller a Kian, a Si-ma-teou; il n'a pas dit non.
La nourriture de la famille ira mieux & son estomac;et puis elle ne sera pas obligee, comme nous, de suivre
ces braves dans leurs d6placements. D6ja, notre bonne
sceur Leport, avec ses rhumatismes, aura beaucoup dei- difficulti. Pour parcourir les 18 lys de Kian ici, onf..
avait trouve, heureusement, un brave homme qui a*
fait arranger uae chaise sur deux bamboos. Les.,
courses sont tres pinibles avec eux, parce qu'il faut
les suivre.
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Nous avons aujourd'hui ranimn un pen notre confiance en pensant que tons les saints allaient inlerceder
pour notre delivrance; nous les avons pribs. Demain,
nous prierons beaucoup les ch&res mesdu purgatoire;
nous prierons pour leur delivrance, afio qu'elles nous
obtiennent la n6tre. Ce n'est qu'avec le secours du
ciel que nous pourrons sortir de l, sinon c'est la
palme. Comne le bon Maitre voudra! Nous nonsabandonnons a lui; que sa sainte et adorable volonth
s'accomplisse!
Je vous ai promis dans ma. dernicre de vous donner
quelques d6tails sur i'arrestation de.nos soeurs a Sima-teou; je vais vous en dire quelques mots. Elles
farent riveil les par un coup de cloche, comme nous,
vers minuit. Elles etaient, plus que nous, an courant
du danger; car, la veille au soir, la fusillade etait pres
d'elles. Une balle des Rouges avait meme traverse leur
chambre de Communasti, perc6 la porte qni va dans
le couloir et s'6tait aplatie sur le mur du magasin.
Elles ne dormaient pas tranqtilles, bien sir; vite elles
se leverent et eurent, comme nous, la pensce de consommer les saintes Especes. Ces brigands arriverent
plus vite que chez nous. A une heure, ils 6taient IA;
ils montirent i l'&tage et firent, mais asset modiriment, quelques larcins dans la maison. Ils tenaient
avant tout a se saisir des sceurs europeennes. Notre
bonne scear Leport avait dit a ses compagnes : c Restons bien touijors ensemble, ne nons separons pas. ,
Elles avaient bien promis, surtout seour Ma; et quand
ces brigands emmwenient sceur Leport, soeur Merle et
soeur Ramos, elle voulut les suivre, ht un bout de chemin; mais les soldats la. renvoyrent, disant qu'ils
ne voulaient pas les Chinoises; il fallut s'en retourner.
Elles stationrarent an coin de la rue assez loagtemps,
car ils ne sivaient au juste oh les conduire. Enfin,
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elles marchbrent jusqu'a une grande place, pleine de
militaires (brigands), et la, comme devant un tribunal,
un chef &crivit oh ii fallait les mener. Les soldats ne
sachant pas le chemin, nos pauvres soeurs marchbrent
au moins pendant deux heures. Or, vous savez combien p6nible est la marche pour sceur Leport. Elle ae
pouvait les suivre; ils la frappaient sur les ipaules
avec le fusil, en lui disant : f Marchez plus vite. i
Enfin, apres avoir 6t6 refus6es dans trois prisons,
faute de place, vers 2 heures, elles arriverent as
Pe-tang (siminaire), qui regorgeait dejA de prisonniers et de militaires rouges. On les enferma dans une
chambre, seules et sans liens. C'etait un adoucissement; car les autres prisonniers 6taient tous attach6s plus ou moins p6niblement. On ne les y laissa
pas tranquilles.
Ces pauvres Rouges les emmenerent de nouveau au
tribunal pour traiter leur ranqon. Un chiffre fut fix6
5oooo dollars. Sceur Leport affirma qu'il lui serait
impossible de payer; elle n'avait pas cette somme et
ne pourrait I'emprunter. Reconduites au Petang, elles.
entendaient les soldats leur dire : * Si vous ne payez
pas, on vous tuera. , On ne leur donna aucune nourriture le dimanche, pas meme un peu de th6; la nuit,
elles durent coucher par terre; les autres prisonniers
avaient de la paille, elles non. Le lundi, on leur
reclama encore la rangon en leur montrant le fusil,
m6me le couteau. Sceur Leport leur demanda de
retourner ala maison pour voir ce qu'il serait possible.
de donner. Ils reduisirent la somme de moitie; c'6tait.
encore trop. Enfin, ils lui permirent d'aller & Si-mateou, accompagnee par un soldat. Elle partit donc, lais-.
sant nos deux soeurs un peu tristes, mais espirant sorP.
tir. Arrives A Si-ma-teou, apres beaucoup de pourparlers, ce pauvre Rouge, voyant que vraiment i! serait,
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impossible de verser cette somme, descendit jusqu'a
3ooo dollars. Sceur Lepcrt n'avait pas cette somme a
la maison, il fallut emprunter . la boutique et promettre que, le lendemain, elle serait vers6e. a Alors,
dit le brigand, je vous ferai conduire les deux autres ».
En effet, un homme de la maison, accompagni du
docteur, porta cette charge de 3ooo dollars et nos
soeurs revinrent. Pauvres sceurs! Malgr6 cette somme,
elles ne furent pas libres, puisque nous sommes encore
entre les mains des Rouges! Enfin, nous sommes
ensemble et c'est dbji une grande consolation. Si
nous avions 6t- tu6es chacune dans notre prison, sans
nous voir, c'eut et6 bien triste; mais notre peine n'aurait pas dure longtemps, car nous nous serions rencontr6es IH-haut dans la joie iternelle, a jamais delivries des mains de ces d6mons sortis de 1'enfer. Sans
doute, te bon Maitre ne veut pas seulement cette souffrance passagere, mais une prolongie. Que sa sainte
volont6 soit faite! Tous les jours et a chaque heure,
nous nous abandonnons a lai.
5 novembre. - Aujourd'hui je reprends cette lettre,
et toujours avant de me coucher, car, dans la journ6e, je n'ai pas le temps, non pas que je sois tris
occup6e, mais je ne puis quitter le docteur, car, toute
la journke, les malades viennent et, si lui quitte un
moment, il veut que je reste; tous les remedes sont
sur la table et il craint qu'on y touche.
Juste un mois anjourd'hui que nous sommes tom-.
bbes dans leurs mains! Combien de temps notre exil se
prolongera-t-il? II nous semble qu'il y a des mois!
Certainement que c'est notre bonne Mire qui doit
faire quelque chose. Humainement parlant, aucun
moyen ne peut nour d6livrer, mais la puissance du bon
Maitre n'est pas raccourcie et il a dit : a Tu manqueras de secours lorsque je manquerai de puissance. n
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Cette puissance, on peut dire qu'il la met entre les
mains de se divine MIre; serait-elle sourde h tant de

prieres suppliantes qui lui sont adressees pour les
pauvres prisonniers et prisonnieres? Mystere! L'heure
n'est pas venue! C'est done dans I'abandon complet
que nous devons nous tenir. Nous nous y tenons
volontiers malgr& les souffrances que nos coeurs
6prouvent. Notre bienheureux Frere est rest6 onze
mois, mais, apres, il a eu la palme. Que nous pr6paret-il pour sa fte ? J'ai toujours remarqub avoir quelque
surprise le 7 novembre. Cette annbe, elle sera marquante.

Nous souffrons dans notre exilde ne pouvoir vivre
en communauti ou plut6t de la vie de communaut6,
de ne pouvoir nous approcher des sacrements. Nous
n'avons plus notre cher tabernacle, c'est la plus grande
peine, n'est-ce pas? Mais matiriellement nous ne
sommes pas maltrait6es. Les malades paraissent
contents de nos soins; ils nous recherchent meme pour
se faire soigner. La nourriture chinoise n'est pas trop
mal. Notre chambre n'est pas des plus confortables,
mais nous nous en contentons. Pour lit, deux petits
tr6teaux qui soutiennent une planche A la t6te et aux
pieds; une couverture dessus, et c'est tout! Notre
petit paquet nous sert de traversin. Deux de nos soeurs
oat eu le privilege d'un peu de paille, Une table carree chinoise et c'est tout! Nous nous asseyons sur le
bord de nos lits. Pas de gravures sur les murs, mais
des caracteres chinois; peut-&tre quelques mal6dictions; nous n'y comprenons rien. Oh! peu importe
Nous ne voulons pas les maudire, mais nous les plaignoas. S'il 6tait possible qu'ils changent de doctrine,
combien nous remercierions le bon Dieu de faire d'eux
autant d'lus !
Oi serons-nous pour les belles fetes du 27? Pea
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importe! Nous vous seruns unies de prieres et de
cocur. Voili trois semaines que Monseigneur est parti
pour traiter notre rancon; pas de nouvelles.
Veuillez nous croire, bonne et respectable sorur
Visitatrice, toujours pres de la croix, a cote de notre
divine Mere, vos Eilles humblement soumises.
Seur LARMICHANT,
i. f. d. 1. c. s. d. p. m.
Pour St Leport, Sr Merle, Sr Ramos et Sr Rognani.

Nos chores soeurs chinoises sont toujours a Si-mateou, sans trop d'ennuis; elles se soutiennent toujours
et se conservent fideles.
Lettre de M. MARQUES, pritre de la Missiox

& M.

LE SUPERIEUR GENERAL
Wenchow, le 15 d6cembre 193o.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre bixndiction, s'il vous flait!
Je crois vous etre agr6able en vous donnant quelques nouvelles du petit coin qui m'est confi. Elles
ne sont pas aussi tristes que celles de 1'an dernier.
Jusqu'ici, la plaine deYung Kia chang a etC indemne
des incursions des bandits ou des communistes. Nous
brebis tondue Dieu
avions la famine, et comme cc
mesure le vent a, la bonne Providence a jug6 que
nous avions notre part. Ni les sociit6s secretes ni les
communistes locaux n'ont os6 bouger. C'est qu'&Wenchow-ville, les autorit6s n'ont pas plus fait de cas de
la vie des communistes et des bandits, qu'eux7-mmes
n'en faisaient de celle de leurs victimes. En cinq ou
six mois, on y a fait pres de deux cents executions
capitales ou plus. On y a event6 plusieurs complots,
et les reprisailles out 6td sans faiblesse. Cette mau-

-

412 -

dite engeance n'est-elle pas l'ennemie du parti dictateur, le Kouo M•ing Tang? Aussi nos mandarins ont
eu le zele de se defendre. Heureusement pour nous.
Nous avons eu, de la part des hommes, une paix inconnue dans beaucoup d'autres regions de la souspr6fecture de Yung Kia.
Mais, de juin a novembre, les betes feroces ont r6pandu la terreur parmi nous. Vingt-sept personnes, en
majorit6 des enfants, ont &t6 attaqubes, meme tout
pris des maisons. Neuf ont Wte d6vories. Les dixhuit autres, ou bien n'6taient pas seules, ou purent
donner 1'alarme et furent secourues et tirees de la
gueule des fauves, mais non sans de terribles morsures. II y avait des loups, mais aussi d'autres bates.
Les habitants, pour les avoir vus, parlaient de t chevaux-loups n (ma-lan), parce qu'ils avaient, comme
les chevaux, une touffe de poils qui leur descendaient
sur les yeux, peut-etre des hyenes, des chacals, des
loups-cerviers ou des gubpards. Les missionnaires
n'ont rien vu; nous n'avons pas eu &courir la plaine
de nuit, ni de trop bon matin, ni a aller dans les
rizieres, oi its se sont caches jusqu', la deuxirme
moisson. La plaine rasbe, ils sont retournes d'oa ils
6taient venus. Le .dernier qu'on rencontra, vers la
mi-novembre, 6tait en train de crever d'indigestion
avec un ventre distendu 6norme. Alors nos paysans
furent braves; ils.s'armerent & qui mieux mieux et
!'acheverent, puis, en gens pratiques, 1'&corcherent;
il 6tait de taille et sa peau valait bien 2 ou 3 dollars.
Ils le d6pecerent aussi ettrouverentdans son estomac
des lambeaux d'habits. Sa gloutonnerie l'avait perdu;
ses pareils ne mangeaient pas m6me les os, rien que
les chairs; lui prit les habits pour de la peau, il ne
put les digerer.
Sauf en un ou deux endroits, les vers qui nous
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valurent la famine n'ont pas reparu. L'hiver,trbs rigouieux pour notre latitude, tua les chrysalides. La s6cheresse nous fut 6pargn6e; nous eimes meme deux inondations dans la seconde moiti6 de juillet, suite de
deux typhons, somme toute, assez benins. Seulement
le second, du 28 juillet, fut precid6 d'un raz de mar6e
formidable. On n'en avait pas vu de pareil depuis
i89o.-I1 creva les digues en maints endroits, les surpassa presque partout, et noyasous 1'eau de mer tous
les champs en contrebas, jusqu'A la seconde digue,
tout le long du littoral. Les r6coltes de patates douces,
de coton, de soja, d'arachides et meme de riz furent
an6anties. On estimait les d6gits 7 on 8ooooo dollars
et a dix mille environ les pauvres gens qui, par deux
annees de suite,ont perdu leurs moyens de subsistance.
Parmi eux il y a de deux a trois cents chritiens. Je
leur ai deja distribu6 quelques secours, inad6quats
bien sir! des aumBnes qui m'etaient parvenues en
retard. Je les aiderai encore un peu. De temps en temps,
il m'en arrive, le teint have, couverts de haillons. Je
vois bien qu'ils mangent ce qu'ils peuvent, la mendicit6 est encore leur principale ressource jusqu'aux
r6coltes de l'an prochain. Mais, comme le malheur
n'est pas genaral, leurs concitoyens pourront les aider
un peu. La condition moyenne est de beaucoup meilleure. Mais, pour le grand- nombre, c'est la pauvrete
pour longtemps.
Nos chr6tiens ont 6te magnifiques d'endurance et de
patience.Je n'en connais que deux qui aient succomb6
a la tentation terrible de la faim en face des dollars.
Ainsi trois enfants seulement ont &6t vendus par des
families chritiennes. Les paiens de la r6gion en ont
bien vendu un millier, sans compter lesjeunes femmes,
ma.s aucun chr6tien n'a vendu la sienne, Dieu merci,
pour se mettre i l'abri de la faim.
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Bien que la religion chretienne - en dipit de trois
ministres d'Etat protestants et du genbralissime president, qui s'est fait mthodisteil n'y a que deux mois,
- n'ait pas la faveur du parti dictateur, loin de 1 !
(lesactes publics prouvent au contraire l'antagonisme,

la suspicion et mame une persecution laiv&e, dont
I'Europe a donn6 plus d'un exemple, h6las!) encore
moins celle des Rouges, qui, eux, sont franchement et

ouvertement pers6cuteurs, malgri tout cela, dis-je,
nous progressons modestement. Ici nous avons bien
cinq cents catechumenes, et nos derniers comptes
portaient cent cinquante-quatre baptemes d'adultes,
dont vingt-six in extremis. La vieille Chine est digofit6e de la nouvelle et se demande ou on la mone.
Dans le d6sarroi, il y a des gens qui se rendent compte
que le salut, pour le peuple comme pour les individus,
itait dans l'Iglise catholique.
Un ancien mandarin, ancien d6put6 de la premiere
R6publique, actuellement secr6taire d'un sous-prefet,
una
Jeune-Chine et pur Kouo Ming tang, disait
pretre chinois: c Faites des chretiens, beaucoup deo•
chr6tiens; plus il y en aura, mieux 'a vaudra! Maintenant, il n'ya plus de doctrine et de morale que dans
1'glise catholique, plus d'espoir qu'en elle. , Un
paien tient ce langage. C'est la pure v6rite; mais
c'est pricis6ment poor cela que le diable n'en veut,

pas.
Veuillez me croire, Monsieur et Tris Honor6 PNre,
votre fils tres affectueusement soumis, quoique it-.r
digne.
L6on MARQUkS.
i. p. d. 1. M.

AFRIQUE
CONGO
LA MORT DE M. STAS

Je suis encore sous 1'impression du sacrifice bien
lourd que le bon Dieu nbus a demandi. Qu'en toutes
choses son saint nom soit beni!
Un grand et irr6parable malheur nous est, en effet,
arrive : notre confrere, M. Stas, s'est noye, le 14 octobre, dans le lac Tumba, au cours d'nn voyage apostolique. Le 16, il fut retrouvC et enterr6. Le 14, ii y
avait trois ans,'jb'ir pour jour, que le" '. Stas etait
arrive aux portes du Congo, A Matadi.
Ilvous serait difficile, sinon impossible, d'imaginer
ce que nousperdons par cette catastrophe.Le P.Stas,
c. effet, &ait un voyageur infatigable, toujours
en route a travers marais, eaux et for&ts, toujours
joyeux, malgre les mille et un ennuis inh6rents forc6ment, en ces sortes devoyages, de vis:terles chretiens,
instruire les catechumanes et arracher les paiens k
l'empire du d6mon.
Cette fois-IA, le P. Stas Cvang6lisait depuis un
mois la region des Tunmbo-Okolo's. Le 14, il quitte
un village de l'interieur, savoir : Nokula, descend,
durant toute la matin6e, la rivibre nommee Lobambo et
arrive, vers midi, sur le lac. II lui faut encore une
grosse heure pour traverser une large crique, et parvenir a'insi a Ngero-Bombua Moke, terme de 1'etape
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de ce jour. Faute de mieux, le Pere avait di se contenter malheureusement de deux m6chantes pirogues,
empruntees aux indigenes. Apres une halte sur le
bord du lac, il part. line demi-beure ne s'est pas
encore 6coulee que soudain des vents violents, soufflant sur le lac dans toute sa longueur (ce soot les plus
dangereux), soultvent les vagues, qui constituent, surtout aux eaux hautes, comme maintenant, un r6el danger. 11 faut donc, a tout prix, gagner la rive. L'on
tourne, et la pirogue prend eau: une vague, deux
vagues, trois vagues, et l'embarcation sombre corps
et biens: voilI le Pere, avec dix noirs, tomb6s a l'eau.
Pour comble de malchance, les hommes de la seconde
pirogue, distante d'environ 200 metres, perdent la
tate. Au lieu de tout jeter par-dessus bord pour
essayer de sauver les naufrages, ils pagaient detoutes
leurs forces vers la rive, pour mettre a terre, diseatils, a 20 minutes de 1, les quelques malles du Pere,
et... revenir ensuite prendre les honimis._ I-las! ce
n'6tait Si, dirait-on, que duperie, car un seul sur les
dix, le cuisinier du Pere, i peine un adolescent,-revient sur place avec un autre chritien du village de
Boleke, pour rechercher, dans l'obscurit, tombante7
du soir, ceux qui n'auraient pas encore p6ri.
Entre temps, onze matheureux se- dbbattent,l'angoisse au coeur, dans les flots en furie. Le P. Stasý
quelque peu nageur, s'agrippe a son petit boy.
excellent nageur, qui n'en est pas a son premier nau-n
frage, dont toujours il a su se tirer. Tons deux nagent,
ensemble, mais bient6t le Pere s'apercoit qu'il devien:;
trop lourd pour ce garcon. Comme aucune aide pro-;
chaine n'est a esp6rer, le Pere, plut6t que d'occa~
sionner la mort du petit, cherche autre chose. A s
demande, un noir fiche une pagaie en terre. De
sorte, le Pere peut, en se haussant, tenir momentan-:
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ment la tete au-dessus de I'eau, et attendre, anxieux,
un secours probl6matique. Cette dernibre chance de
salut lui 6chappe. Faute de terre, la pagaie se trouve
insuffisamment prise: les vagues la renversent, et le
P. Stas disparait. Depuis, plus de nouvelles de lui,
et, jusqu'ici, personne n'a pu nous certifier quoi que
ce soit au sujet des derniers moments du Pere. Nous
en sommes done reduits k la deduction suivante. Au
moment de sombrer, le Pere etait chausse, et, comme
toujours dans ses voyages, il avait sur lui ses gu&tres
et sa veste. Or, il fut retrouv6 v6tu seulement de sa
chemise et de son pantalon. Nous pensons que, force
de lAcher la pagaie, le Pere, conscient de I'imminence du danger, descendit jusqu'au fond de l'eau,
pour enlever ce qui -'enlourdissait et le g6nait La, A
bout d'haleine et de forces, il- dut incliner legerement la tAte vers l'6paule gauche, et, dans un geste
de prifir supreme, joindre les mains sur la poitrine.
C'est du moins dans cette attitude, debout comme le
pretre A l'autel, qu'il fut retrouve; ee qui, par contraste avec les positions diversement effrayantes des
sept autres .noyes, a profondement impressionn6 les
indigenes. En virit6, nous pouvons le dire, et les
noirs, du reste, ont eux-memes fait pareille r6flexion,
le P. Stas est mort comme ii a v6cu, en excellent
missionnaire. Ajoutons avec le Christ: a Sa -ricompense est grande dans le ciel. , C'est notre principale consolation.
Quand la seconde pirogue s'amena sur place, Ie
P. Stas n'6tait done plus. Des onze naufrag6s, trois
seulement, dont le petit boy du -Pere, surnagent
encore et sont sauv6s. Des autres, plus la moindre
trace.
Ceci arriva entre cinq heures et six heures du soir.
Sans tarder, le petit boy, ainsi que le cuisinier, le
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seul, l'on s'en souvient, qui soit revenu sur ses pas,
viennent en toute hate nous avertir, pagaient sur Ie
lac toujours d6monti, jusqu'au dela de onze heures,
accostent a Bobolk, de ii traversent, en coarant, une
longue forkt noire, arrivent tout haletants A Bikoro
et viennent nous r6veiller vers une heure et demie de
la nuit. Nons 6coutons, atterrds, lear r6cit tragique
dans ses terribles pricisions et d'une ividence telle
qu'esperer encore, c'est s'illusionner volontairement.
En l'absence de M. le Superienr, M. Sieben d6cide
d'aller incontinent i la recherche du corps de notre
regrette confrere. Grice & la bienveillance d'un com-

mercant du poste, qui nous prete volontiers son canot
a moteur, M. Sieben part, accompagn6 d'un antre
blanc. Comme le lac est toujours agite, I'on ne pent
s'approcher du lieu da d6sastre que vers deux heures
de I'apres-midi. Et pour comble de malbeur, rien i

l'horizon, sinon un formidable orage. Vers cinq
heures, en effet, des paquets de pluie s'abattent sur la
region, tandis que d'immenses eclairs sillonnent Ie
ciel et que, lugubrement,les grondements de tonnerre
se proloogent an loin a courts intervalles. La pensie,.

que les vagues, dchain6es par les vents, se jouent»4helas! des pauvres.victimes de la veille, ajoute a la^
tristesse de l'heure. C'est pourquoi, sans toutefoisbeaucoup d'espoir, I'on fait une nouvelle sortie vers
neuf heures; peine perdue, effectivement.
Cet insucces ne rend cependant personne inactif.,
Par mesure de prudence, I'on avait apport6 des plan--'
ches et des outils de menuiserie. Toute la nuit, A la
faible lumiere d'une lampe-tempete, 'on travailic
activement ea plein air, malgr6 la pluie, i pr6parer,
de son mieux le cercueil.

Des la premiere clarti du jour, de nouveau 1'on.
avance le canot en mer, et, vers six heures, I'on retrouve
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enfin le P. Stas, berc6 par les ondes an milieu des
siens, un chretien et six cat&chuamnes, qui, ranges
autour de leur PNre, lui forment une couronne funebre. II flottait, nous l'avons dit, deboat, la tkte le6grement inclinee vers la gauche, et, dans un elan
supreme vers Dieu, les mains jointes sur la poitrine.
D'oi l'on pent d6duire, me semble-t-il, avec certitude
que le P. Stas, se voyant mourir,a fait saintement, en
vrai missioniaire, tel que I'a dbcrit saint Vincent, le
sacrifice de sa vie.
Avec mille pr6cautions, le corps est amen6, lavy,
revytu des ornements sacerdotaux (les memes avec
lesquels il avait, pour la derniere fois, cel6br6, le
matin, la sainte messe) et mis en bibre pour le retour
a Bikoro.
Pendant cette longue journke, nous passons, le
P. Windels et moi, de bien tristes heures. M'en allant
c6lebrer la sainte messe pour la memoire du P. Jean,
je trouve une eglise bond6e de monde et plongbe
dans an silence de mort. Les prieres memes, qui, chaque matin, se disent tout haut, n'echappent cette
fois qu'avec peine de ces coeurs, serrfs par la douleur
comme dans un 6tau. Visiblement, I'on sent que
chacun est p6niblement affectS. L'office termin6, tout
doucement nos chr6tiens sortent, craintifs, pleins de
compassion, osant i peine lever sur moi leurs yeux
remplis de larmes et ne sachant que dire, ni que
faire. Petit A petit, ils s'acheminent pourtant plus
pros de nous, jusqu'A la porte, tout comme ils font
lorsque quelqu'un se meurt an village Crier ou se
contorsionner, its ne l'osent pas; mais des larmes, de
vraies larmes,. leur sillonnent le visage, tombent drues
a terre, on sont essuyees soit du revers de la main,
soil d'un pan de lear pagne. Sans plus de facons, ils
s'accroupissent sus le sol nu, et, dis lors, au-dessus de
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leurs sanglots, s'eleve, comme un refrain triste et
monotone, une complainte breve et quasi silencieuse,
parce que c'est chez nous : ( Tata ,a bisu akufi.
a Notre Pere est mort. ) Certainement, ii y a ici plus
que de l'apparence; tout ce monde est veritablement
abattu, frapp6 comme par la main de Dieu.
Natureliement, pas de classe, sinon une leson de
chant pour preparer le service funebre. Et puis, tous
vaillamment au-travail. II s'agit d'amniager au plus
vite notre cimetiere (dont lui-meme, pour toute eventualit6, avait choisi avec nous, avant de partir, I'emplacement, car nous avons la consolation de garder nos
morts chez nous, sur notre terrain, et, depuis les cinq
ans que nous sommes ici, le P. $tas viendra y reposer
le premier) et nettoyer a fond les chemins de notre
proprikte. Personne ne trouve que nous demandons
trop de besogne. « Nous travaillons, disent-ils par

maniere d'encouragement, pour Sango Jean. , II n'y
a, du reste, aucune minute a perdre: a chaque instant
I'on peut ramener le P. Stas. Hedas! toute une longue.
journee se passe, et personne ni rien en vue. Au
poste, nous devenons anxieux. Retrouverait-on le.
P. Jean? Les Hots, toujours en mouvement, ne le pousseront-ils pas au loin, au milieu ou a l'autre bout da
lac ? Les caimans auront-ils respect6 le corps de notrL
confrire P Mystire. Jusque tres tard dans la nuit, nou•
attendons, le P. Windels et moi, mais en vain; nousI
ne voyons ame qui vive.
Le lendemain, de nouveau une iglise bondee. 1E
toujours, pour reciter les priires, ce mime ton 6tranf
gement pris de tristesse, je dirais d'angoisse. DuraW
la nuit, lelac s'est calmi; il y a done espoir. Ma ig6
un nouvel orage, notre travail est achev6; le cime-i'

tiere est pr&t, les chemins brillent de propret6, 1
veranda de la maison s'est sobrement convertie

nL
3-'*
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chapelle ardente, l'6glise a revetu ses ornements de
deuil. Le P. Stas peut done venir. Nous l'attendons,
une p6nible et 6nervante impatience au coeur.
Vers onze heures, le canot lentement s'amene et,
avant d'accoster a la rive, va conduire une derniere
fois le Pere face a notre maison principale. Spontaniment, la foule des indigenes se dirige vers
notre beatch et, saisie de stupeur, fxe, d'un regard
voil6 de larmes, le cercueil voguant sur les eaux. De
courtes complaintes de t Tata-otata-o,6 Pire, 6 Pere n,
discretement volent de bouche en bouche; des soupirs, des sanglots se font entendre; d'autres murmurent un Ave Maria
Au milieu d'un silence de mort, l'on debarque le
cercueil. Le corps du pauvre missionnaire n'est pas
encore hiss6 en haut de la berge que, sans le moindre avertissement, tous les indigenes, mus comme par
un commun ressort - celui de la douleur - se jettent
a deux genoux. Geste poignant, en v6rit6, qui nous
dechire le cceur.
Sans plus tarder, vingt bras se tendent pour soulever le lourd cercueil et, au chant triste, mais plein
d'esp6rance, du Miserere, le long convoi se dirige vers
la chapelle ardente. Pour la derniere fois. le P. Stas
entre dans notre maison.
II fallait prockder de suite a la c6r6monie funebre.
M. Sieben se revet des ornements sacerdotaux et 1'on
se dirige imm6diatement vers l'6glise, bUtie, on peut
le dire, par M. Stas lui-meme, il y a prbs de deux
ans. La foule des assistants, je l'ai dit, est trbs
grande. Malgr6 l'absence de toute surveillance, aucun
desordre ni contestation ou bruit de paroles n'est a
diplorer: de soi-meme, chacun prend le rang que le
hasard lui offre. La tristesse du Libera est, on le
comprend, plus que doublie par la profonde imoi5
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tion qui tient cbacun apris ce coup si inattendu.
Le service est termin6. Avec la mEme douleur poi-

gnante et le m&me ordre parfait, le P. Stas est portk
vers sa derni6re demeure, oi le pretre, au nom de la
sainte Eglise, chante sur notre confrere, d'une voix
troubl6e par I'emotion, la supreme priere, devenue
pour lui, nous en avons la ferme conviction, une belle
realit6: Requiem aeternam dona ei Domine; Seigneur,
accordez-lui le repos 6ternel, et que la lumiere sans
fin lui apparaisse.
Encore une pelletie de terre jetie sur sa tombe et
nous retournons ~'Xglise. A peine sommes-nous au
tournant, que les indigenes, bruyamment, exhalent
leur douleur jusque-lU contenue. Ils nous avaient vu
jeter une motte de terre; c'est par poign6es entiýres
qu'ils y vont, avec des gestes, dirait-on, de desespoir.
D'un mot, nous pouvons pourtant reprimer leurs cris,
mais non leurs larmes. De plus, ils se montrent tres
dociles a mon invitation de se rendre a l'eglise, ou,
comme le veut la coutume dans nos pays, l'enterrement se termine par cinq Pater et cinq Ave a l'intention
du defunt.
Sortis de l'6glise, les indigenes demandent aussitbt
s'ils peuvent faire c6l6brer des messes pour le repos
de l'dme de Sango Jean. Tout le monde met de bon
cceur sa quote-part, avec ce beau r6sultat que le
P. Stas eut, de la part des noirs, des messes pour plus
d'un mois. Ce qui prouve qu'en certaines circonstances, le noir salt se montrer reconnaissant a ses
pretres, ou mieuxKi ses i Peres n, comme ils nous

appellent. Nos indighnes, en tout cas, se sont montr6s, en ces heures douloureuses, au-dessus de tout
eloge.
Le P. Stas -

nous pouvons le dire et le redire -

etait un excellent missionnaire, et une de nos plus.
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grandes consolations est de pouvoir penser que lahaut il a recu sa r&compense. Nous autres, qni restons, nous souffrons cruellement sous cette croix aussi
lourde qu'imprevue. Et notre souffrance devient plus
aigue a la pens6e que, humainement parlant, il n'y
aurait pas eu d'accident si, au lieu de ces moyens de
fortune auxquels nous sommes forc6inent oblig6s de
nous confier, faute de mieux, nounavions eu une plus
stable embarcation. Tous diront avec nous, en effet,
qu'une baleinibre A moteur ne se renverse pas aussi
vite qu'une 16gere pirogue indigine, dont certainement vous avez vu quelque image. Jugez done vousmeme de notre penible situation. Nous sommes seulement cinq Pires pour, tout en de3servant nos deux
postes fixes, oi nous faisons enco en plus nos indispensables constructions, 6vangl6iser une r6gion grande
comme deux fois la Belgique, region dont, de plus,
un c6ti est entireiment limite par tefleuve on le lac.
Qui ne le voit? 11 nous faudrait absolument deux on
trois baleiniires a moteur. Quel dommage que, pout
quelques milliers de francs qui manquent, un confrere, par ailleurs si n6cessaire, ait d& pirir mis&rablement dans les flots, avec sept des siens, qu'il amenaita Bikoro pour le bapt&me on le mariage! Certes, nous
faisons l'ceuvre de Dieu, et le bon Dieu peut, s'il le
vent, nous Cpargner tout malheur. Mais lIi, la Providence meme, ne juge pas k propos de faire journellement des miracle* meme en faveur de son ceuvre et
de ses ouvriers, je veux dire les missionnaires. II pose
une loi, notamment que tous les chr&tiens travaillent
avec lui, d'une maniere on d'une autre, de loin ou de
pros, I l'ivangblisation de l'univers. Que tons les chrtiens se rem6morent cette loi et agissent en consequence, et beaucoup de ce qui manque actuellement
donn6. <cQui prcte
ntre
aux missionnaires pourra leur
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au missionnaire, prate a Dieu, , et le bon Dieu rend_
au centuple.
LINCLAL
i. p. c. m.

ABYSSINIE

Lettre de M. BRINGER, pretre de la Mission
SaM. L. PETERS
Dessie, le 28 octobre 193o.
CHER ET VENERE MONSIEUR PETERS,

La grace de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais!
II y a huit mois, mon v6n6r6 Sup6rieur me priait de
quitter Gouala et le nord de l'1thiopie pour me
rendre, via Amara, Massaouah et Djibouti, a AddisAb6ba et de 1l a Dessie, dans le centre du pays, en
vue d'y fonder un poste, en compagnie du frbre Blandeau et d'un pr&tre indigene. Maintes fois, les missionnaires avaient essay6 de s'installer dans cette
ville. Le d6mon et ses supp6ts les en avaient empech6s. Au mois de mai dernier, noes reussissions enfin,
apres un voyage a mulet de quinze jours, A mettre
pied t terre dans la capitale des Wellos-Gallas. Deo
gratias el Mariae nmmaculatae!
Aussit6t arrivis, nous avons lou6 une maison (5olires

italiennes par mois) et commenc6 a enseigner le gheez
et le franqais a une trentaine d'61kves. Depuis lors,
ces enfants externes nous sont rest6s tres attach6s,

malgr6 nos qualites de pretres catholiques. Les plus
grands d'entre eux sont tres studieux; ils commencent
a entendre et a baragouiner notre langue.
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Comme nous n'avons pas encore r6ussi a acheter un
petit terrain (dans ce pays, toutes les terres ou presque
appartiennent au N6gus), il nous est difficile de faire
de la propagande et de chercher, par consequent, A
convertir ces pauvres gens. Nous pr&chons, au moins,
d'exemple. Au moment opportun, le bon Dieu nous
ouvrira le chemin de quelques coeurs. Fiat!
Depuis ongtemps,notre Mission n'ajoui d'une aussi
grande libert6. Si nous 6tions plus nombreux (une
trentaine, v. g., au lieu de 9), il nous serait facile
d'augmenter le nombre de nos postes et de soulager
les missionnaires, trop surcharges de travail. II y a
deux sentaines, un des chefs les plus importants de
I'Ethiopie nous demandait si nous pouvions fonder
une 6cole a 40 kilometres de DessiL. Nous nous sommes
empress6s de remercier cet aimable chef de sa bienveillante proposition et lui avons dit que nous lui
communiquerions au plus t6t la r6ponse de notre v6n6er
Superieur. Puisse cette derniere etre affirmative!
Le terrain qui nous serait c6d6 gratuitement est, a
tous points de vue, digne d'envie. Nous aurions toute
libert6 pour annoncer les mystbres de notre sainte religion aux habitants, A moiti6 paiens et musulmans,
dou6s, par surcroit, d'une ignorance crasse.
Au cours de cette ann6e, la sante des confreres a
et6 fortement 6prouvee. Nous avons failli perdre
M. Gruson, notre supirieur, et M. Sournac. Les
autres anciens- missionnaires, MM. Granier et M. de
Wit, sont toujours indisposes et auraient besoin de
repos. Quant aux jeunes, ils essaient de se divouer de
leur mieux, mais leur inexperience les emp&che d'accomplir tout le bien qu'ils dbsireraient faire..
Grace an gouvernement du negus Teferi, le pays
est tranquille. Ne vous laissez pas trop alarmer par
les mauvaisesnouvelles r6pandues en Europe, au debut
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de cette annie, au sujet de la priteadue c revolution
abyssine *. Les ennemis de 1'empereur se sont pin et
se plaisent encore a d&naturer les faits, i 6crire des
articles pessimistes. Gardez-vous done d'y ajouter foi.
Nous aurions dbsire nous rendre & Addis-Abhba
pour assisteraux f&tes du couronnement de S. M. Haili
Sillassi6 I-, ainsi qu'au triduum qui aura lieu dans
notre maison au debut de decembre, et a la grande
retraite. Pour divers motifs de prudence et de sant6,
nous avoos di ajourner ce voyage i pied de 36o kilo-

mtres. Dieu veuille agrter ce petit sacrifice!
Daignez, cher et v6ner6 Monsieur Peters, me b~nir
et me croire toujours, en I'amour de Notre Seigneur
et de Marie Immaculie,
Votre tres humble et divoue,
J. B. BRINGER,
i. p. d. 1. M.
Lettre de M. BRINGER, pritre de la Mission
i M. VERGES, Visiteur
Dessik, le 26 octobre 1930.
CHER ET VENERE MONSIEUR LE VISITEUR,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Vous avez du recevoir ma derniire lettre, datee du
mois d'aoft, je crois. Depuis lors, notre situation n'a
pas chang6. A cause des protestants adventistes, qui
seraient contents de ravir notre jeunesse ecolibre,
nous continuons les classes. Les leRves, trente a quarante, sont assidus, appliqu6s; de plus, ils s'attachent
a nous, malgr6 notre titre de catholiques et de prttres.
La v6rit6 ne demande qu'& luire.
Son Excellence le detjatch Emerou a quitt6 Dessie
diianche dernier pour Addis-Abkba. Sa Majesti le
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negus a daigne l'inviter aux fetes du couronnement
du 2 dicembre prochain.
Les travaux augmentent de jour en jour; nous
sommes demand6s en beaucoup d'endroits. Comment
faire face A tant de sollicitations et accomplir passablement tout notre ouvrage si nous continuons a ttre
reduits au strict minimum? Vous avez tenu votre promesse de plaider notre cause auprbs de notre T. H.
Pere. En riponse, celui-ci a daigne nous envoyer
deux jeunes confreres; qu'il en soit remercie! Mais
que pourrons-nous faire, nous les jeunes, si les
anciens, MM. Gruson, Granier, Sournac et de Wit,
viennent a disparaitre? Plus que jamais, ii importe de
faire bonne figure, notre situation en Orient I'exige.Aussi nous recommandons-nous a votre bienveillance
pour vous supplier de continuer a prendre notre sainte
cause en mains et essayer de nous obtenir quelques
confreres experiment6s capables de dirigerla Mission
au moment voulu.
II y a quelques jours, notre grand chef, le detjatch
Emerou, nous invitait a faire une petite excursion
sur la frontiere des Houssa, a buit heures de marche
environ de Dessie. C'est la distance d'Aliti6na a.
Gouala. Le chef de cette r6gion, le detjatch Ab6ba,
desirait nous voir pour savoir si nous pourrions, ou
non, accepter la direction d'une ecole dans le cheflieu de sa province, Ardjo. Le frbre de ce detjatch
est beau-fils de Sa Majest6 le negus T6efri. En cas
d'acceptation, le terrain nous serait c6d, gratuitement, chose inouie jusqu'k pr6sent. L'emplacement
est, de tous points, digne d'envie. II serait facile d'y
bitir ecole, maison d'habitation, eglise, d'y faire un
beau jardin, d'irriguer quelques champs. Nous aurions
toute libert, d'y annoncer les saints mysthres de notre
foi. Les habitants sont a moitie paiens et musulmans,
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par surcroit compl6tement ignorants. Raison de plus
de faire l'impossible pour accepter un poste si propice. J'ai d6ja annonc6 cette bonne nouvelle a M. Gruson et i M. Granier. Dieu veuille les 6clairer et nous
permettre de nous installer en cet endroit, si tel est
son bon plaisir. Dans le cas oih notre reponse serait
negative, nos deux grands chefs seraient m&contents
et les protestants adventistes de Dessi6 s'emp.resseraient d'accepter. Conclusion : nous n'aurions plus
qu'A nous morfondre et a nous mordre les doigts.
Que pensez-vous de ce projet d'installation? II vous
sourira, certes. Puissions-nous le r6aliser au plus
t6t!
La Mission de Kerker a failli perdre M. Sournac.
Dieu a eu piti6 d'elle et de notre pauvreti en missionnaires apostoliques. Ce brave confrere se porte mieux
maintenant. La derniere lettre, du 17 septembre, m'annoncait qu'il avait quitte le lit et qu'il commencait a
eu a souffrir de
marcher sur deux bequilles..
diverses maladies : grandes plaies aux jambes, sciatique, cystite. Deus misereatur illi!
M. Gruson a failli se tuer dans l'escalier en pierre
descendant a 1'6glise de Gouala. It est tomb6 sur les
dents, qui ont &t, bris6es. II a df se rendre ~ Asmara,
il y a un mois, pour s'en faire mettre de nouvelles.
Actuellement, il est A peu prbs remis.
A Dessi6, nous logeons toujours dans la maison de
louage d'Ato Alde Mikael. Ce brave catholique.et sa
femme nous rendent continuellement de pr6cieux
services. Dieu le leur rende! Ils me prient de vous
saluer respectueusement et de solliciter en leur faveur
votre sainte ben6diction.
Abba Jossief et le frere Blandeau me prient de
vous transmettre leurs respectueuses salutations. Permettez-moi, cher et v6n&rA Monsieur le Visiteur,
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d'imiter leur geste et de me dire en Notre-Seigneur
et Marie Immacule, votre tout devoue.
J. B. BRINGER,
prktre de la Mission.

MADAGASCAR
Lettre de M. GENOUVILLE,
acM.

fp'tre de la Mission,

LE SUPERIEUR GENERAL
Diego-Suarez, 19 novembre r930.

MoN TRES HONORt PtRE,
Votre binediclion, s'il vous plait!
J'espire que jusqu'ici ma correspondance vous est
parvenue r6gulibrement. J'ai ecrit de Djibouti et de
Majunga. Mon voyage se poursuit lentement, a petites
journ6es, s'il est permis de parler ainsi. J'ai quitt6
Marseille le to octobre; or, si tout va bien, je serai a
Fort-Dauphin vers le x8 d6cembre! C'est que les communications sont bien difficiles; et puis il n'y a pas
de correspondances directes. Et quand le hasard ne
favorise pas, il faut s'armer de patience, demander
1'hospitalit6 ici et la et attendre une bonne occasion.
Nous avions d6cid6 de faire, en auto, la route de
Majunga a Tul6ar et Fort-Dauphin. M. Engelvin et
moi serions alls de Majunga I Tananarive, puis de
Tananarive a Ihosy; l1, nous nous serions s6par6s;
M. Engelvin se serait rendu a son poste (Tul6ar), et
moi au mien (Fort-Dauphin'). Mais une dkp6che que
nous avons recue nous a laiss6 entendre que les routes
6taient d6jA coup6es par les pluies. Restait la navigation cOtiere; or, un bateau anglais se presenta,
lequel devait partir, le 17 courant, a destination de
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Tulear. Bonne affaire pour M. Engelvin. On signala,
en meme temps, le Galliexi, qui se rendait de Tulear
a Diego. De deux maux il faut choisir le moindre,
et de deux itin&raires le moins long et le plus pratique. Nous nous separames a regret et je quittai
Majunga le mercredi 12. Escale a Analahava le i3 et
a Nosy-B6 le 14. Dans 'un et 1'autre mouillage, j'allai
saluer les Peres du Saint-Esprit, qui me firent, eux
aussi, un fraternel accueil. II y avait deux ans et
demi que les Peres d'Analahava n'avaient recu une
pareille visite. A vrai dire, ce ne sont pas eux qui
m'ont accueilli, c'est moi qui les ai recus! Et, en effet,
tous deux 6taient absents quand j'arrivai a. la r6sidence. Je voudrais vous donner de plus amples details;
cela vous int6resserait; mais il faut que je me borne.
A Nosy-B6, au cours d'une longue promenade en auto,
j'admirai tout a loisir, en meme temps que la complaisance du R. P. Bourgoin, la riche et puissante vegetation de la a grande ile w (Nosy, lie; Be, grande).
La colonisation europeenne s'exerce avec grand
succes dans la culture de la vanille, du cafe, du cacao,
du manioc, du giroflier, de la canne a sucre, dont
les plantations s'6tendent a perte de vue. Le Pere
Bourgoin me signale, au passage, un 6tang rempli de
caimans. La distiUation de l'ylang-ylang m6rite une
mention speciale; j'eus le plaisir de visiter deux
usines, parfaitement installees et dirig6es par les
Reverends Peres.
Nous arrivimes i Di6go dans la matinee du. 15. Je
vais y sejourner jusqu'au 28, et a cette date, je m'embarquerai sur 'lmzinxa, bateau c6tier qui fait le service de Diego a Fort-Dauphin. Ce trajet durera dixbuit jours environ, car ii faut compter une dizaine
d'escales. ( Sainte Patience, priez pour nous! n Je ne
vis pas sans une certaine itreinte de ceur; attein-
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drai-je le terme? Tant d'&v6nements peuvent s'accomplir jusque-la! Mais ma confiance est inebranlable.
Mgr Sevat, informe de l'itin6raire que j'ai arret6,
m'a t6I~graphi6 avant-hier. Je ne mirite nullement
ses felicitations, mais j'accepte ses affectueux souhaits, et je me r6jouis a la pensee de Ie saluer lors de
mon passage a Farafangana. S'il faut franchir la
fameuse * barre a pour aller embrasser mes chers
confreres et saluer nos cheres soeurs, xox recuso laborem. Je serai largement pay6 de ce petit travail!
Ici encore, a Di6go-Suarez, ce sont les Peres du
Saint-Esprit qui m'oat accueilli; je loge sous leur
toit et je partage leur vie. J'aurai l'occasion de saluer,
anx prochaines escales, deux ou trois de leurs risidences de la c6te est. L'exquise simplicit6 de Nosseigneurs Fortinean et Pichot ne le cede en rien a la
simplicit, lgendaire du venerable Mgr Crouzet, ni .
celle de Mgr S6vat.
Je suis d&jh entr6 en contact avec 1'element malgache, et pour avoir c61br6 la sainte messe au milieu
d'eux, et pour avoir visitI leurs 6coles, et pour leur
avoir donn6 des r6p6titions de chant. Peut-etre serai-je
capable, malgre mon indigence, de rendre quelques
services a la cause do bon Dies parmi les nouveaux
paroissiens qui vont m'6tre confi6s, Antemorona,
Antanosy et Antandroy, car ii est probable que je
tronverai, dans ce nouveau milieu, des representants
de ces diff6rentes tribus.
Je crois me rappeler que les canards sauvages
d'Alphonse Daudet traversaient, un jour, les vastes
plaines de la Crau, st&riles et caillouteuses, en disant :
e 11 fait froid, froid, froid!
Ils
u changeraient- de
langage s'ils venaient faire on petit tour & Majunga,
a Nosy-B6, ou & Diego, et je crois qu'ils chanteraient
en chaear : t II fait chaud, chaud, chaudd I,
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Je me permets de recommander a vos bonnes
prieres mes ceuvres de demain. Pour r6pondre aux
desirs du bon Dieu et aux v6tres, je deploierai toute
mon inergie et toute ma bonne volonte. Ma tcche sera
relativement facile au milieu de ces Ames dont j'ai

d6ji eu l'occasion d'entrevoir la beaut6. Le P. Ignace,
pr&tre malgache, r6sidant ici, A Diego, et collaborateur des RR. PP. Spiritains, est revenu, hier soir, de
sa tourn6e mensuelle dans la brousse. Vraisemblablement, son ceuvre apostolique sera tres ficonde. L'un
de ses professeurs de Tananarive le considerait
comme son meilleur 616ve; c'est A lui qu'est confite
sp6cialement la paroisse malgache de Diego.
Je me recommande A vos prieres et vous prie
d'agreer, won Tres Honor6 Phre, I'expression de mon
respectueux et filial devouement en Notre-Seigneur
et saint Vincent.
Louis GENOUVILLE,
i. p. d. 1. m.
Lettre d'une Fille de la CharitM
Vohipeno, le 25 aoit 193o.

Adeline, la premiere de nos postulantes malgaches,
est nee dans un village qui serait assez pris d'ici si la
Matatana a traverser ne rendait le voyage difficile,
au moins a certains jours, rt toujours plus complique.
Ses parents, d'honn&tes paiens, 6levaient de leur
mieux les sept enfants que le bon Dieu leur avait
donn6s et les laisserent libres, lorsqu'il y eut un cat6chiste, d'en suivre les instructions et, de meme, de se
rendre a l'ouvroir qu'une seur faisait toutes les
semaines, plus encore pour grouper les chritiennes
que pour leur apprendre a coudre. Lorsqu'ellcs furent
en age de le pouvoir faire sans inconvenient, leurs
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filles vinrent a la messe ici tous les dimanches. Mais
notre future aspirante passait cependant tout a fait
inaperque.
Un jour uqe de nos soeurs se rendait dans un poste
eloign6 et coutait, d'une oreille distraite, les bavardages de jeunes gens qui tiraient le pousse-pousse.
Bient6t la conversation prenait un tour plus s6rieux;
I'un des jeunes gens 6tait en peine de trouver une
femme. Et l'autre de lui dire : ( I y a pourtant de
bonnes filles chez vous. Tiens, la fille de votre chef,
elle a l'air s6rieuse et travailleuse. - Oui, mais elle
n'est pas pour nous autres, Dieu 1'a dUjA gagn6. »
Comment elle mit le Pere et la seur de l'ouvroir au
courant de ses d6sirs, je ne m'en souviens plus. Ce
dont je me souviens, c'est que bien des fois on chercha
ici une solution et que la reponse 6tait toujours la
meme. Pas plus le Pere que ma soeur superieure ne se
sentaient appeles a fonder une communaut6 indigene;
il fallait done attendre l'heure de Dieu. En attendant,
pour faire patienter la jeune fille et n'avoir pas a se
reprocher d'avoir etouff6 une vocation qui semblait
bien venir de Dieu, on lui conseilla de venir ici, chez
une brave veuve, qui s'est engag6e, par voeu, A ne
jamais refuser aucun service aux sceurs, mais qui, il
faut bien I'avouer, a un caractere plus propre a former
des flles au support qu'I leur rendre la vie agr6able.
Pendant presque deux ans, notre fille demeura chez
elle, se formant au B A Ba de ce qui pourrait lui
.tre utile un jour. Elle commenqa a apprendre a
coudre et a faire la lessive. Dans ces deux arts m6nagers, les progres furent rapides, et de plus, grace a
sa diligence et a son honn6tet6, on n'entendit plus
les blanchisseuses se plaindre de pieces de linge
emport6es par le courant.
Mais, lorsque, d6brouill6e un peu pour la couture,
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le blanchissage, le repassage, et voyant qu'elle pers6-.

verait toujours, on la mit a I'6cole, commencerent
pour elle les vraies difficultis. Etre arriv6e 4 plus de
vingt ans sans avoir jamais ouvert un livre et prendre
sa place, dans une classe, parmi les toutes petites de
cinq a six ans,est une 6preuve qui n'eut raison ni de
sa persiverance, ni de sa bonne volonte. Mais le
succes ne ripoadit pas aux efforts, et maitresse et
1e6ve auraienteu bien des fois l'occasion de se d6courager si la volonte de Dieu n'avait pas 6et manifeste.

Enfin, on demanda a ma sour supirieure de recevoir une aspirante de.Farafangana; elle en profita
pour demander la permission de prendre ici la natre;
celle-ci semblait devoir etre plus facile k ddbrouiller
pour les a sciences humaines o, et particulierement
pour le frangais, lorsqu'elle habiterait ici. Mais le
succes, on plut6t I'insacces, fut toujours le mime.
Que faire a cela? Les superieurs deciderent de ne pas

retarder Padmission d'une fille dont le seul difaut'
6tait de ressembler aux flles de village dont saint.
Vincent fit sa petite compagnie, mais doat on pouvait
raisonnablement esperer qu'elle en acquerrait aussi
les vertus.
Quelques jours avant le depart d'Adeline, arrivait
ici une autre enfant de la brousse. Nee a Vohilany, i
deux heures et demie d'ici, Catherine avait perdu sa
mere de bonne heure et avait ete elevie par une grand'
mrre protestante. Comment connut-elle, toute jeune,
la verite ? « Les jeunes vont aux catholiques, comme
les mouches au miel o, disent les protestants. u Ici et

lk, disent les paiens, en montrant le temple et la
mosqu6e, c'est la r6anion de ceux qui ne savent
dompter leur chair, tandis que, chez les Peres, c'est
la r6union de ceux qui sont chastes.' Catherine et sa.
jeune'siur devaient done., elles aussi, venir Aavec ceux
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qui sont chastes *. Et ni le pere, ni la grand'mbre ne
semblent l'avoir trouve mauvais. Arriva enfin I'epoque
du mariage. Tant que l'on ne proposa que des unions
paiennes, Catherine fut encore laissde assez tranquille;
on sait a present que les chretiennes tiennent au
mariage; et dans les tribus supirieures la chose est
assez courante pour que ce soit le contraire qui 6tonne.
Mais lorsque vinrent des pretendants chr6tiens, et de
plus, parait-il, de beaux partis, la lutte fut chande.
a Tn dis que le bon Dieu t'appelle, mais que t'a dit la
voix ? insistait la grand'mere. - Tu ne me dis pas
tes secrets aec Dieu, fut la riponse, pourquoi te
dirai-je les miens? n Sa sceur cadette se maria, un btbn
vint r6jouir son foyer. Catherine 6tait toujours 1a. Le
Pere, nous dit-elle, ne me r6pondait pas; il riait et
tirait sa barbe. Un jour, le coeur plus gros encore que
d'habitude, notre pauvre fille se rendait a l'ouvroir
qu'une sceur tient, tous les quinze jours, dans son village. Le catbchiste 6tant venu offrir ses services k la
sceur, celle-ci le pria de lire aux enfants la notice de
la M6daille Miraculeuse, qu'elle avait apport6e a cette
intention. Le soir, la pauvre Catherine, aprbs une discussion plus penible encore que d'ordinaire, s'endormait en demandant a celle qui, portant son nom et
n' tant comme elle qu'une pauvre fille de village,
avait 6t4 gatee par la sainte Vierge, de lui obtenir
non pas la grace des visions celestes, mais celle- de
pouvoir se donner au bon Dieu.
Tout a coup, dans son rave, il lui sembla voir la
priviligi&e de la sainte Vierge se pencher vers elle et
lui dire: i Ne te fais pas de peine! Un jour tu seras
comme moi. Seulement, etudie et va voir ma Mere a
Vohip6no. -De saisissement, elle se reveilla et, comme
h'heureuse voyante de I83o, ellene s'est pas rendormie,
r6fl6chissant a ses paroles si simples et s'6tonnant de
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n'y avoir pas pens6 plus t6t. Des le lendemain, elle se
remit A ' ses 6tudes , et, h la premiere occasion, elle
vint ici exprimer son d6sir.
Comment, dit le P. Garric, elle, si timide, a osi
faire une d6marche pareille! Cette demande, faite au
moment ou on nous annoncait une aspirante de FortDauphin, fut agreee plus vite qu'elle ne pouvait
1espirer.
Lorsque l'acceptation de sa demande fut arriv6e ici,
ma soeur lui fit dire de venir lui parler. Elle vint,
accompagn6e par une Enfant de Marie dont un
d6vouement extraordinaire a fait la chtville ouvriere
de tout ce qui se fait pour Dieu dans son village. 4 Et
a present, que vas-tu faire? -

Je reste. -

Mais il va

falloir prevenir tes parents. - Francoise s'en chargera.) Et Francoise refit seule les deux heures et demie
de chemin et se rendit tout droit chez la terrible grand'
mere. Celle-ci couta, ainsi que le demande la politesse
malgache, sans temoigner ses sentiments ni par un
geste, ni par une parole. c C'est le calme avant le
cycl6ne ,, se disait Francoise, plus 6mue qu'elle ne
voulait en avoir I'air. c(Alors elle est partie, dit enfin
la terrible grand'mbre, elle est partie, malgr6 tout ce
que j'ai fait! Eh bien! que Dieu la benisse! lui accorde
la pers6evrance et la grice de faire beaucoup de bien.
On ne peut lutter contre Dieu. S'il s'6tait agi d'un
caprice d'enfant, elle n'aurait pas persevere. Puisque
Dieu I'appelle, qu'il la b6nisse! n Le lendemain
matin, Francoise itait dija 1l d&s avant la premiere
messe, ayant fait ses deux heures et demie de marche
pour annoncer la bonne nouvelle.
Depuis, Catherine est ici heureuse, pleine de bonne
volont6 et, en deux mois, a fait autant de progres en
francais que la premiere en trois ans.
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Alvaro SANTAMARIA.
drid, i93o.

Ld Medalla Milagrosa. Ma-

Piece en quatre actes et en vers: apparition du cueur de aaint Vinseur Catherine, dialogue entre l'ange et la voyante, apparition
dn 27 novembre, conversion de Ratisbonne.

<ent i

C. CRAPEZ. L'A4nne Mariale. Nos samedis avec la

Sainte Vierge. Paris, 193i.

In-8, 79 pages.
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iS3o

et

-

444 -

Almanaque e la Caridad. La Havane, 1931. In-12,
144 pages.
Almanach plein de renseignements pratiques pour Ies habitants de
La Havane.

J. M.

ALCACER.

Cancionero religioso.

Cultura. T. XV. La Havane. In-8.
Beau volume compose des bulletins hebdomadaires de nos confreres
de La Havane.

Memoria de las obrhs practicadaspar las Sekoras de
la Caridad de San Vicente de Paul en la Reptiblica
Mexicans, correspondiente al ano econdmico

z928-p92p.

Mexico, i930. 234 pages.
Los Angeles en la tierra. Manual de la Asociarion de
.los Santos Angeles. R66dite par P. Pampliega. Manille, 1929.
L. NASTRAN. Spoznali Boste, dasem vas jaz Obiskala.
Ljubljana, 193o. In-8, 124 pages.
Ce voluae contient cinq conferences sur les apparitions de
lettre de S. S. Pie XI 6 N. T. H. Pere le cl6ture.

s83o.

La

Pietro CASTAGNOL. II Cardinale Giulio Alberoni.
T. II. II processo. Plaisance, 1931. 360 pages.
Ce tome II du grand ouvrage de M. Castagnoli n'est pas le dernier.
Nous ne pouvons que fi6iciter i'auteur de s'ltre plie aux exigences de
la critique moderne. 11 donne ses references, ajoute une table onomas-.tiue et public en appendice les documents les plus importants. On
sent ea lui le souci de rester objectif et de ne pas se laisser entrainer
par le parti pris ou la passion. Son ouvrage eat de ceux qui feront
autorite sur la matibre.

Raymond GLEIZES. Captiviti et (Euvres de saint
Vincent de Paul en Barbarie. Paris, Gabalda, 1930.
In-8, 200oo pages.
Un pretre de Saint-Lazare se trouvait un jour i l'imprimerie Dumoulin. 11 y rencontra M. Eugene Planter, savant 6dudit, qui preparait, pour les kludes des PP. J6suites, deux articles sur Les conuls de
Franced Alger avant la conqu~te. Ce deinier demanda : a M. Gleizes
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est-il chez vous? J'aurais besoin de lui soumcttre mon uavail. Savezvous que, pour xous, historiens de 1'Algirie, M. Gleizes, c'est la loi et
les prophetes. N
Telle est, mmie au dehors, la reputation de M. Gleizes, qui a pass6
en Algriie plusieurs annees de son existence et n'a cesse, depuis, de
s'intiresser a l'histoire zeligieuse de nos deux grandes colonies du
nord-africain. Maintenant, hela4! sea recherches dans les bibliothlques
et les archives sont terminees; ses yeux n'y voient plus. ses jambes se
refusent & Ie porter. Et il travaille toujours avec une energie que ni
1'age ni les infirmites ne peuvent affaiblir.

Ces infirmitks memes nous expliquent pourquoi son ouvrage ne porte
aucune r•ference; chose regrettable en soi, mais qu'il ne pouvait eviter.
Le titre est quelque peu imprecis; nous en aurions pref6r" un autre;
il dit trop ou trop peu : trop, si l'auteur a en vue les oeuvres de
saint Vincent lui-meme, car alors il aurait fallu s'arreterai'annee 166o;
trop pen, si par a oeuvres * il entend les oeuvres de ses deux families
spirituelles, car, dans ce cas, les lacunes sont considerables.
Les premieres pages nous donnent en raccourci I'hisloire de la jeunesse du saint. Nous avons releve Fh et 1i quelques menus details qui
ne concordent pas avec ce que nous avons ecrit on ecrirona nousmeme sur ce sujet. Que M. Gleizes nous permette de les lui signaler.
Dans aucune de ses lettres, saint Vincent n'ajoute a on environ a
apres la mention de son Age. Les qualificatifs a I'aine a, a le jeune n,
n'etaient pas plus en usage pour designer les freres Comet qu'ils ne le
sont pour des freres d'autres families. Saint Vincent pouvait savoir,
sans avoir etudi it Saragosse, que les professeurs n'avaient pas
'habitude de dicter dans les colleges d'Espagne; car Ia plupart de
nos connaissances viennent de nos lectures et de nos conversations. Que saint Vincent ait eu comme elves deux petits-neveux de
Jean de la Valette et que le due d'Epernon lui ait offert un 6vache,
ce sont 1k deux affirmations qu'Abelly n'a pas os6 prendre & son
compte; elles reposent uniquement sur une supposition du chanoine de
Saint-Martin, dont la credulitd et les fantaisies historiques sont bien
cbnnues des erudits dacquois. Le saint parle i deux reprises de Ia
vision des globes, et une fois i la premiere personne. Si l'age pour la
pr6trise (vingt-quatre ans accomplis) a etE fixz par une loi ecclesiastique
antirieure au Concile de Tiente (loi que le Parlement, reuni & Blois,
accepta en 1579), on ne voit pas que la non-acceptation par ce mnme
Parlement des decrets disciplinaires du Concile de Trente avant i665
puisse permeltre k saint Vincent de se faire ordonner k vingt ans.
M. Gleizes s'attarde longuement sur la captivite de saint Vincent
en Barbarie; il ne nomme pas Grandchamp, auteur d'ouvragcs qui ont
provoqu6 une certaine emotion ces dernires ann4es; mais on voit bien
qu'il s'attache it rfuter les arguments par lesquels celui-ci pretend
demontrer que le saint n'a jamais mis les pieds sur la terre africaine;
c'est mime, semble-t-il, pour cette refutation principalement qu'il a
pris la plume.

La lettre du 24 juillet x637 est certainement authentique et de cette
authenticite on pent conclure i la v6racitl de son auteur. Quel motif
aurait eu Vincent de Paul de mentir effrontiment k son bienfaiteur et
i sa famille elle-meme? II ecrivait k sa mere, ne i'oublions pas, en
meme temps qu'& M. de Comet; s'il a voulu tromper Pun, il fallait
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bien qu'il trompat Fautre. Or, i.-n ne nous aulorise i douter de sa
franchise et de sa droiture. Wil avait eu besoin de cacher quelque
chose de son passe, etait-il necessaire qu'il IlevAt un echafaudage de
le plus an monde tant
fausset's et jetit i la face d'etres qu'il aiait
el tant de mensonges
Cette preuve en faveur de la veracitd est extrtznement forte; ajoutons que c'est la seule.
Dans la suite, saint Vincent s'est toujours tu sur sa captivit6. Ce sont
sea deux secretaires, lea frercs Ducournau et Robineau, qui nous
l'affirment; c'est Abelly qui le publie (Vie du Virerable Vincent de
I, chap. IV, p. zg; i. [II, chap. xix, p. 296). Coni.
Paul, id. de 1664,
tentons-nous de rappeler les paroles du frere Robineau : u Ayant eu
I'hoaneur de I'appiocher pendant I'espace d'enrixon treise ans eatiers,
aatant que qui ce soit de la Compagnie, deux on trois personnes seulement exceptees, cependant jamais il ne m'a dit, ni m6me tkmoigne,
soit de parole ou par ecrit, avoir 6t6 esclave, quoique plusieurs iois it
soit venu a tomber sur ia Barbarie, sur la misere des pauvres esclaves
et qu'il 4crivit assez souvent en ce pays-lk et que j'aideu I'honneur
d'ecrire plusieurs lettes, en son nom, & nos messieurs de ce pays-lk,
principalemeta environ uoe annee que notre frere Dacoarnam fut malade et indispose a la campagne. a
II ne faut doce a prendre au shrieux Raymond des Mortiers, qui,
tn 1705, au pzocýs de beatifcation, affirms tenir de saint Vincent luim6me tous les ditails de la captivith. Raymond des Mortiers, recu a
Saint-Lazare en z655, i' Pge de ringt et on ans, tait on simple clere
on tout jeune psitre quand saint Vincent monrut. On ne pent raisonnablement supposer que celui-ci lui ait devoil6 un secret, dont ii ne
soulfait mot i ses secretaires eux-memes. II est plus naturel de penser
qu't la distance dequarante-cioq an%, r.Rymond des Mortiers, vieiliard,
n'avait plus des souvenirs bien prcis sar les connaissances acquises

dans sa jeunasse.
Ces motr de Ia lettre : a Les jours de i'homme sont comptes devant
Dieu a, ne peuvent pas davantage servir de base nan argument srieux.
On les trouve dans la Sainte Ecriture et ils etaient commentis dana
les ecoles thLologiques & propos de la prescience divine. Nul bezoin
(d'aleren Barbarie pour les apprendre.
Quant au texte d'Avignon, ii n'y a pas lieu de l'opposer & Grandchamp, car il n'y est pas question de Ia Barbarie. De ce que le vicex6o7, I'abjuration d'un a ministre
1dgat a regu i Avignon, le 9ajin
converti paf Vincent de Paul, c missionnaire apostolique a, comment
pourrait-on coaclure que ces deux derniers arrivaicnt de Barbarie ?
Ce teate sou•tLe mewc deux difficults (difficult6, notons-le bien,
ne signifie pas impossabilite).
z- Si le converti est ua ministre protestant, it ae s'agit done pas du
rendgat musulman. Meie en supposant que i'e-cordelier
ait pass6
par le protestantisme avant d'aboutir & 'islamisme, c'tait, semble-t-il,
ses erreurs du moment qu'il aurait du abjurer et non celles aunquellcs
il avait deji renonc6.
a2 S'il debarque i Aiguesmortes ie 28 juin, comment pouvait-il abjurer e 29 i Avignon? Voici deux hommts qui vienneat de traverser la
Miditerrande, de Tunit i Aiguesmortes, sur un frile esquif, ballott6
par les flots; ils ant pasa• an minimum trois jours et trois nuits sur
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rner, tss probablement daratage; ilt stot epaists de fatigue. Un
a•r6t Aiguesmortes s'imposait poa se presenter devant lea autoritns

locales, rlgler It sort de leur batean, s'habiller & Ia mode de France
et se reposer an moins une nuit. Eh biea, non! its montent a cheval,
s'laacent a bride abattue damn la direction de Nimes, puis d'Avignon
et ne s'arrtent qu'apres avoir parcouru de So i too kilomztres, car la
distance & vol d'oiseaa eat de 7o kilomttes et la route 'aitait
pas en
ligne droite, it s'en faut. A peine arrivisa Avignon, its voient Ie vicelegat. Celui-ci se fe k Ia parole de ces deux ioconaus et, sans examen,
as- pr6paration, sans informations, sans p6sitence prialable, ii decide
de donner immediatement & 'apostat l'absolation qu'il vient chercher.
fourquai cette Uite inconcerable et de la part des voyageurs et de
la part du vice-ligat? Dira-t on qu'un renegat, meme repeuti, tombait
sons le code penal, tant quil n'#tait pas absons? Si 'est lt uoe explication vraie, it aerait boa de citer Ie texte du code, autrement le leo.
teur serait port i&croire qu'on se tire d'affaire par un faax-fuyant.
11 est u autre point difficile i expliquer : pourquoi saint Vincent
et son maitre traversent-ias Ia Mediterrar-e dans toute sa largeur, de
Tunis i Aiguesmortes? II avaieat tout inter.et i rester sur mer Ic
moins longtemps possible. Ni l'un ni L'autre n'6taient mariis; le preaier m8ie Be pourait supporter le meavement d'Moe barque belancee
par leas ots. It y a loin de ces deux hommes & Gerbault. Non scale.
ameCt Gerbadt eat marin dans I'ame et a une grande expeience de la
mer; mais de plus ii ne voyage jamais sans empoater avec leiles ins
truments modernes les plus perfectionnes. Le cas est tout autre. An
resae, les conditions de navigation sont loia d'6tre les memes. Plus
longtemps saint Vincent et son maitre voguaient sur une mer sillonnee
par les navires barbaresques, plus longtemps its restaient exposes an
danger. Tout les engageait & attendre des circonstances favorables
pour s'enfuir par Ia voce li plus courte. Et pourtant its choisissent la
plus longue. Comment expliquer cette 6trange anomalie?
Ne cherchons pas i ces difficultes des solutions qui n'en sont pas.
Elles viennent surtout de ce que nous ne eonnaissons i peu pris rien
des conditions dans lesquelles s'effectua la traversee. Saint Vincent est
tres laconique dans. sa lettre; il se contente d'crire : a Nous nous
sayvimes avec un petit esquif et nous rendlmes Ie vingt-huitieme de
juin i Aiguesmortes et t6t apres en Avignon.
Qui sait si un on deux
esclaves habitues i la mer n'accompagnaient pas les deux fugitifs? Qui
sait si une partie du trajet ne se fit pas sur terre italienne? Qui sait si
le debarquement i Aiguesmortes dependait d'un dessein arrete, on
fut plut6t Ie resultat d'une nicessit4 imposee par les circonstances?
Nous ignorons presque tout de la captivitE de saint Vincent et de la
maniere dont s'accomplit son evasion, comment serait.il possible de
repondre adEquatement a toutes les difficultes qu'on pourrait soulever?
L'essentiel est que ces difficultes ne soient pas des impossibilitis.
On ne peut que remercier M. Gleizes d'avoir, i la suite de Grandchamp, attire L'attention sur la premiere lettre de saint Vincent. Jus.
qu'ici on se contentait d, la lire, maintenant on la meditera.
a Si Vincent avait et6 du nombre des esclaves ramenes en France
par M. de Breves s, dit M. Gleizes, a it serait rentre dans son pays, oh.
it aurait eu une existence inconnue a. Nous ne pensons pas ainsi. Le
grand esprit et le grand coeur de saint Viocentn'etaient pas faits pour
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se contenter d'une sorte de solitude et d'une demi-inaction. II se serait
senti attire t6o ou tard vers la capitale pour y d&ployer en faveur des
pauvres et de IEglise route l'etendue de son zlie divorant.
M. Gleizes a raison de louer P'action des missionnaires-contuls. I!
en est un toutefois, avouons-le, qui ne fut pas k la hauteur de sa tiche:
ce fut le premier, le frere Barreau. II suffit de lire la correspondance
de saint Vincent pour s'en convaincre. Jamais celui-ci n'eut envers qui
que ce soit des expressions aussi dures; it decida son rappel, mais les
circonstances empecherent le projet d'aboutir. Ce qu'il reprochait au
frere Barreau, c't:ait surtout de prendre des engagements impossibles
k tenir et de disposer i d'autres fins de I'argent donn6 par les families
pour la liberation d'esclaves determines. Somme toute, chez le consul,
la tete ne savait pas dominer le coeur.
Apres la conquete, les deux families de saint Vincent revinrent en
Algerie; ce n'etait plus pour le service des eCclaves, mais pour I'vangelisation des colons et pour la formation du clerge. Le nom du
P. Girard est restI legendaire. Est-il bien rzai qu'il soit a le Trai fondateur n des Peres Blancs? Cette assertion heurte tellement les id6es
reques qu'une note explicative, avee references a i'appui, ne serait pas
de trop.
En r6sume, le livre de M. Gleizes, malgr6 quelques imperfections,
dues aux conditions dans lesquelles s'est accompli son travail, est de
nature i nous donner plus d'affectueuse admiration pour saint Vincent
et k nous attacher plus etroitement i la Congregation.

L. SEDEJ. CudodelnaSvelinja. 193o. In-8, 75 pages.
Opuscule en langite slovene sur la midaille miraculeuse.

Sor Manuela Lecina. Madrid, ig3o. In-12, 15 pages.
Biographie d'unq Fille de la Charite, qui a v6cu dans la pratique
des vertus chretiennes et religieuses.

B. PARADELA.

El. P. Hilalio Casabosca. Madrid,

1929. In-8, 35 pages.
Notice d'un pieux missionnaire, composee surtout de lettres adressees par lui h sa famille.

NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES
3. Martinez (Antolin), pretre, 9 dcembre 1930, Valdemoro; 62 ans d'age et 44 ans de vocation.
4. Ayerra(Saturnin), pretre, 20 decembre, La Havane;
75, 50.

5. Kucharek (Octavien), clerc, 30 dcembre, Cracovie;
19, 3.
6. Rojas (Cyprien), pretre, 2 janvier 1931, Madrid;
82, 65.

7. Pirez (Simon), pr&tre, 3 janvier, Pampelune; 57,4 8. Lerouge (Leon), pretre, 24 janvier, Fort-Dauphin;
41, 23.

9. Ferreiro (David), pretre, 22 janvier, Guadalajara;
33, i5.
10. Turnsek (S6bastien), coad., 3o janvier, Schwarzach; 69, 42.
S1. Fatiguet (Louis), eveque, 12 f6vrier, Kiukiang;
75, 45.

12. Aguilar (Manuel), pretre, 27 janvier, Mexico; 77,
6o.
13. Pistone (Francois), pr&tre, 17 f6vrier, Nanchang;
53, 34.
14. Blandeau (Alphonse), coadj., 13 fevrier, Dessie;
52, 28.

15. Fises (Pierre), coadj., 26 f6vrier, Dax; 87, 64.
16. Cavaterra (Joseph), coad., 3o janvier, Rome; 82, 49.
NOS CHERES SCEURS
Philomene Touche, A Santander; 85 ans d'Age et 64 de vocation.

Rosa Finollo, A Gaillac; 65, 37.
Marie Catalan,

a

Sabl ; 75,4o,
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Imnlie Lacan, a Santiago; 78, 53.
Clotilde Paret, h Clichy; 65, 4o.
Amalia Grau, au Havre; 53, 3o.
Maria Ramirez, a Cali; 46, 16.
Maria Burke, a Utica; 6o, 37.
Addlaide Rehm. a Dult; 3s, 6.
Emma Rossipal, i Schwarzach; 69, 53.
Anna Leitner, N Hopfgarten; 89, 6z.
Marcella Quartini, a San Severino; 34, to.
Emilia Anselmi, a Fermo; 71, 5o.
Philombne Sanchioni, a Sienne; 3o, 7.
PhilomBne Filippini, a Rivoli; 78, 57.
Vincenra Minerva, a B6n6vent; 69,48.
Marie Boisson, i Dijon; 74, 34.
Ad61aide Feuillet, a Paris; 77, 49.
Marthe Grabe, a Chelmno; 63, 38.
Hilene Bahovec, a Balassagyarmat; 74, 5 4.
Maria Schwarz, a.Schwarzach; 67, 41.
Elisabeth Ryan, a Saint-Louis; 78, 5o.
Esther Mariani, a Turin; 70,48.
Irene Jaramillo, a Quito; 73, 49.
Josefa Cardona, a Valencia; 71, 47.
Paula Garones, A Valencia; 68, 46.
Carmen Parella, a Titonan; 66, 45.
Maria Bou6, a Tarragone; 59, 34.
Asuncia Rodriguez, i Pasajes; 78, 47.
Josefa Alos, a Leganes; 48, 3i.
Marie Gariepuy, i Madrid; 78, 58.
Marie Vignal, a Clichy; 83, 62.
Blanche Dasso, a Rome; 62, 43.
Apollina Broian, a Vienne; 67, 26.
Michela Chiari, I Naples; 85, 66.
Anne Smolic, a Ladce; 32, 8
Lucie Cepin, A Ljubljana; 73, 49.
Louise Evesque, a Clichy; 83, 61.
Jeanne Albepart, a Clichy; 77, 56.
Louise Lambert, I Clichy; 8o, 56.
Bathilde Hocquet, a Clichy; 82, 61.
Rose Trouve, I Chbteau-I'lveque: 6z, 43.
Marie Chatard, i Chartres; 62, 41.
Marie Passenoud; i Alger; 72, 53.
Marthe Ricaux, a Shanghai; 77, 59.
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Marie Montaigne, a Narbonne; 47, 22.
Marie Gosxelin, A Ardres; 75, 5r.
Isabelle Lecocq, a Chantepie; 75, 54.
Marie Kittinger, 4 Graz; 62, 42.
Caroline Saronni, a Turin; 42, 22.

Victorine Llamas, h Valladolid; 57, 32.
Claudiana Martinez,

a

Jaen; 59, 40.

Ramona Villa, A G~rone; 52, 26.
Thdrese Coste, a Montolieu; 78, 48.
Hdlene Lafay, a Paris; 86, 64.
Marie Hermet, a Blangy: 69, 42.
Marie Gossin, a Dieppe; 77, 56.
Catherine Lhdritier, a Chiteau-l'lveque; 77, 56
Alphonsine Perritaz, A Ans; 82, 69.
Therese Blochberger, a Budapest; 71, 55.
Elisabeth Miko, & Sz6kesfchervar; 43, i8.
Elisabeth Molnar, a Veszprem; 47, 3o.
Francoise Ricatto, a Chieri; 67, 42Guilia Vignolini, a Comacchio; 66, 40.
Maria Gaggiotti, a Sienne; 3o, 5.
Elisabeth Boschi, a Sienne; 70, 46.
Vitala Sanroman, i Guaranda; 84, 61.
Maria Granizo, a Guayaquil; 59, 37.
Jeanne Kobylinska, i Cracovie; 6z, 34.
Julia.Lynch. 4 Normandy ;8i, 62.
Emilie Hubner, a Katowice; 3o, 4.
Catherine Due, a Montolieu; 67 39.
Anne Dufeu, ! Clichy; 77, 52.
Marie Benezet, a Clichy; 83, 6o.
Augustine Bouley, a Paris; 63, 39.
Octavie Lauwers, a Bergucs; 86, 63.
Nicole Tonglet, a Paris; 86, 62.
Antoinette Laurent, a Mauriac; 65, 31.
Juana Pereda, a Salamanque; 36, 16.
Josefa Gonzalez, a Teran; 33, 1g.
Eduvigis Espeleta, a Logrofio; 75, 48.
Maria Carro, A Valdemoro; 76, 44.
Vicenta Beu,•i.ho, a Valdemoro ; 67, So.
Louise Bergere, a Madrid; 62, 40.
Lucie Parmentier, A Hodimoot; 46, 9g.
Ida Vigo, i Plaisance; 49, 28.
Domenica Vita, a Montegranaro; 67, 44.

-

4523 --

Maria Tallei, a Sienne; 79, 53.

ira;noise Astier, h Naples; 83, 64.
Aspasie Picherie, a Pouance; 73, 51 .
Maria Marici, a BWnevent; 79, 56.
Eugenie Caluvaerts, b Bruges; 39, II.
Jeanne Breuil, a Paris; 76, 56.
Agnes Perk, a Lauhowitz;6z, 43.
Marie Grill, a Dult; 44, 17.
Marie Burgeat, . Versailles; 57, 36.
kmilie Pescetto, a Milan; 81, 57.
Catherine Antoine, a Paris; 82, 57.
Gusset Montserrat, . Barcelone; 78, 43.
Marie Siadous, a La Levade; 79, 51.
Scholastique Salesse, a Saint-Chamond; 81, 56.
Marie Henriot, Fortaleza; 67, 41.
Mancela Magalhaes, a Fortaleza; 84, 62.
Maria Mello, a Rio de Janeiro; 73, 42.
Jeanne Piette, A Rio de Janeiro ; 78, 59.
Isabel Costa Ferreira, h Parahybuna; 23, 2.
Bridget Chambers, la Nouvelle-Orldans; 66, 36.
Pantalea Bray, a Sant'Agata Dei Goti; 82, 51.
Rosaria de Leonardis, a Naples; 76, 56.
Amalia Gatti, a Naples; So, 26.
Angelica Montagna, a San Lorenzo; 32, 9.
Marie Sundl, i Dult ; 76, 53.
Nazarena Pompei, a Sienne; 74, 54.
Maria Mahon, a Los Angeles; 85, 64.
Marie Maux, a Beaucaire; 93, 75.
Edm6e Jacquet, h Ensival; 29, 4.
Aur6lie Doussot, a Nantes; 8o, 57.
Fran<oise Holena, a Boskovice; 61, 38.
Caroline Sacconi, a Paris; 74, 5 .
Bronislas Rusinek, h Cracorie; 84, 59.
Marie Jesenko, i Ljubljana; 36, 2.
Ernesta Isnard, a Turin; 8o, 5o.
Hortense Guion, k Paris; 69, 48.
Julie Drees, k Montpellier; 68, 42.
Angele Henry, a Funchal; 77, 58.
Paz Luna, a Avila; 68, 42.
Ascension Ayerbe, A Valdemoro; 25, 5.
Firmine Garcianda, a Oviedo; 71, 5o.

Marie Breul, A Clermont-Ferrad ;8i, 63.
Le Girant : J. DUMOULoN.

Imprimerie J. DoMOnU

,• I Paris.

SAINT VINCENT DE PAUL
SAINT VINCENT DE PAUL PRIS POUR NAPOLEON

Un jour de 1817, 1'6diteur parisien Bella, qui logeait
an quartier des Ecoles, au numero 38 de la rue SaintJacques, mit en vente une gravure pour laquelle il
escomptait un grand succes, parmi les bons chr6tiens
et parmi les autres. D'aprbs le dessin du peintre
Blaizot, elle repr6sentait <<Saint Vincent de Paul,
fondateur des Enfants-Trouv6s ). Le saint 6tait en
soutane, il portait 1'6tole; son bras gauche, d'un geste
d'accueil, s'approchait d'un beb6 qu'une Fille de la
Charit6, a genoux, lui pr6sentait; par terre, & droite,
sa barrette reposait sur une chaine - sa chaine de
captif en terre barbaresque, qu'il avait, quelque temps
durant, vaillamment support6e. L'image 6tait fort
6difiante, elle rappelait une belle page d'histoire de
la charitY, elle illustrait une vie de saintet;; et l'6diteur Bella pouvait esperer que sa vaste diffusion servirait ce renouveau catholique dont les spheres politiques souhaitaient 1'6panouissement. I1 lui semblait
6videmment qu'en r6pandant d'aussi iloquentes gravures il contribuait d'une eficace facon aux intentions
moralisatrices du pouvoir. Saint Vincent de Paul, a la
faveur de cette effigie, allait faire son tour de France
pour la plus grande gloire de 1'Iglise et du roi, dont
beaucoup, a cette date, consideraient les deux causes
comme solidaires.
Mais, en ces m&mes semaines, a Reims, la ville des
sacres, a. Reims, cit6 traditionnelle de la monarchie
16gitime, il y avait un sous-prifet nomm6 M. de
Gestas, que poursuivait jusqu'en ses raves et jusque
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devant son bureau d'administrateur le spectre de
Napolion. Les imaginations travaillaient en Champagne; des bruits couraient, sur la place publique de
Chilons, d'apris lesquels on avait d6couvert, a P'ile
Sainte-H61ene, une correspondance entre Bonaparte
et des Americains du continent. On racontait qu'un
nageur allait et venait d'un navire tenant la haute mer
i un rocher de l'ile, et que, grce A lui, Bonaparte
demeurait aux coutes de la melee humaine, et tout
pret i y rebondir... si le gouvernement du roi, et
specialement le sous-prefet de Reims, ne faisaient
bonne garde. Et M. de Gestas, de plus en plus
conscient de sa responsabiliti, sentait s'aiguiser sa
vigilance.
Le 16 avril 1817, M. le sous-pr6fet de Reims,
prenant sa plume, signalait & M. de Jessaint, prefet
de la Marne, qu'une gravure se propageait, reprisentant saint Vincent de Paul : ( Elle presente, disait-il,
quelque ressemblance avec la figure et I'air de BuoSnaparte, surtout en ce que les ondulations du surplis,
se trouvant interrompues vers la hanche, contre les
rbgles du dessin, semblent,au has de la soutane, offrir
I'apparence de l'uniforme militaire qu'avait adopti
Napoleon Buonaparte..n Par surcroit, il notait : t Cela
parait d'autant mieux confirmb que cette gravure a etC
achette avec empressement et avec une sorte de satisfaction par des gens dont les opinions soat loin d'tre
religieuses, et qui, au contraire,en ont toujours manifest6 de favorables Ll'usurpateur. n
M. de Gestas avait 6videmment a ses c6tes de bons
policiers qui surexcitaient son zele; car il ajoutait:
i On m'assure que cette gravure a &tC saisie A Paris
par ordre de Son Excellence le ministre de la police
g6nerale. _ Et il demandait an prefet : , Avez-vous
requ des instructions? Si oui, veuillez m'en donner
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avis par.retour du courrier, pour que je puisse faire
saisir les exemplaires qui existent k Reims chez les
marchands et en arr&ter la distribution. ,
Mais le ministre de la police genarale s'Ctait montre
moins pointilleux que M. de Gestas au sujet de ces
ondulations de surplis qui ressemblaient L un uniforme; et M. de Jessaint, pr6fet de la Marne, r pondait deux jours plus tard & M. de Gestas qu'il n'avait
requ aucun avis relatif a cette gravure, qu il venait de
l'examiner , dans tons les sens avec la plus scrupulease attention n, en cherchant " la ressemblance
entre la figure principale et celle de Bonaparte ), et
qu'il n'avait t( rien trouv6 qui ait pu motiver cette
opinion ).

J'entrevois d'ici M. de Gestas lisant cette lettre;
son prefet 6crit cc Bonaparte ,, son prefet n'admet pas
l'orthographe tendancieuse, il n'admet pas cette forme
a Buonaparte ,, qui donnait a l'ancien empereur des
Francais un aspect d'6tranger. Mais comment M. de
Gestas se filt-il ktonn6, puisque M. de Jessaint n'itait
prefet de la Restauration qu'apris avoir 6t6 pr6fet de
l'Empire?
Et M. de Jessaint continuait: u J'ai 6galement soumis cette gravure a diff6rentes personnes, qui, apres
l'avoir compar6e avec des portraits de saint Vincent
de Paul, y ont reconnu une ressemblance exacte. Au
surplus, les noms du peintre, du graveur, de I'imprimeur, de la mention du d6p6t A la direction g6n6rale,
qui se trouvent au bas de la gravure, me semblent
encore lever toute espece de doute sur l'intention de son
auteur. Je ne crois done pas qu'il y ait aucune mesure
a prendre relativement a la vente de cette gravure. )
Je ne sais si M. de Gestas fut rassur6, mais, par la
volont6 de son chef, saint Vincent de Paul 6tait
l'objet d'un non-lieu.
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Et cent quatorze ans plus tard, dans la precieuse
Revue des Atudes napoleoniennesque dirige M. .douard
Driault, M. Just Berland, archiviste de la Marne,
prend acte de ce curieux non-lieu, dans un article qui

fait honneur A sa sagaciti d'irudit et a ses bonnes
fortunes de chercheur.
SGeorges GOYAU,
de IAcaddmie frangaise.
.Extrait de la Libre Belgique, 23 mars 1931.)

HISTOIRE DE CONGREGATION
DE LA MISSION.

LIVRE IV. -

CHAPITRE XVI. SOMMAIRE. -

De 1874 a 1918

M. BORE, Superieur gineral (suite)
M. Fiat est ordound prktre

Apres le 'bon propos, M. Fiat, tout en restant
s6minariste de nom et en continuant son biennium
probationis, requis pour les saints voeux, quitta cependant effectivement le s6minaire proprement dit et
passa aux etudes. On ne faisait alors qu'un an de
seminaire; ou, pour parler plus correctement, la
seconde annee de seminaire se faisait avec les itudiants et comme les itudiants. Quelques exercices
cependant rappelaient au jeune 6tudiant qu'il 6tait
encore s6minariste. M. Fiat, grand lecteur de saint
Vincent, regretta jusqu'en 1881 an pareil 6tat de
choses et i peine fut-il 6lu superieur general qu'il
r6unit une assemble extraordinaire des visiteurs de
France et des superieurs de grands s6minaires, a
l'issue de laquelle il d6clara solennellement a toute la
Congregation : c II n'est pas conforme A la discipline
de la petite Compagnie de faire 6tudier les s6minaristes pendant la seconde annie de leur probation.
Saint Vincent a 6tabli les deux ans de s6minaire;
plusieurs de ses lettres attestent ses sentiments et ses
r6solutions A ce sujet. Sa volonte en cette matiere est
devenue un point de discipline consign6 dans le
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premier cahier do seminaire, dans les rigles des examinateurs des postulants, dans celles du visiteur. ,
M. Fiat fut un parfait 6tudiant comme il avait eti
un parfait seminariste. 11 mit toujours au premier
rang de ses intentions l'acquisition et le developpement de la piet& et de la vertu. II eut pour but dans
ses etudes la gloire de Dieu et le fruit des ames qui
lui seraient confiees.
Le pr6fet des etudes lui ordonna de voir en particulier les traites de theologie qu'il n'avait pas encore
6tudies et le conseil I'appela a recevoir l'ordination
sacerdotale an mois de mai 1858. II mena de front la
preparation de l'examen et celle de l'ordination, et,
Dieu aidant, son examen fut jugi tres satisfaisant et
sa pr6paration morale excellente. Tous, depuis l'assistant de la Maison-Mere (M. Boury), le directeur
(M. Chinchon), le procureur (M. Perboyre), ses professeurs, jusqu'aux etudiants, ses condisciples, et aux
fr res coadjuteurs (les freres Verniere, Jaquelin, etc.),
admiraient cet itudiant modeste, pieux, aimable,
1'edification de la Maison-Mere.
Comme M. Fiat n'etait pas encore incorpore a la
Congregation par les vaeux, il dut demander des
lettres dimissoriales a l'6veque de Saint-Flour, Mgr Lamouroux de Pompignac; ces lettres lui furent expddi&es par M. Pereymond et, le 29 mai, de hon matin,
le jeune Fiat se rendit a l'eglise Saint-Sulpice, oi 'le
cardinal Morlot devait faire l'ordination.
La c&r6monie fut excessivement longue; et ce ne fut
qu'iune heure tres avanc6e que 1'on commenca l'ordination des jeunes pretres.
Le P. Fiat aimait A relire les prieres et admonestations do Pontifical, et il y puisait chaque fois de
nouvelles lumibres concernant ses devoirs.
Mgr Morlot rappela d'abord aux ordinands qu'ils

-

459 -

devaient aider les eveques, comme les soixante-dix
vieillards firent pour Moise dans le desert et comme
les soixante-douze disciples par rapport aux ap6tres.
M. Fiat a 6t6 fidele i cette admonestation : il a &t6,
pour l'6veque de Montpellier d'abord, puis pour le
P. Etienne et le P. Bor6, qui furent comme ses
eveques, un auxiliaire humble et fidele. Nous ne
voulons pas dire qu'il ait 6te un instrument inerte et
sans initiative; nous verrons, au contraire, que, particulibrement sous le P. Bore, il se permit maintes fois
d'exposer des idees qui ne cadraient pas avec celles
du supirieur general;mais ii le fit toujours avec pleine
soumission a la decision ultime de ses chefs; il fut
une lime entre leurs mains, mais une lime consciente
et intelligente.
Apr!s I'admonestation du Pontife, vient la preface
cons6cratoire, l'imposition solennelle des mains;
l'.evque lui souhaite un renouvellement de l'esprit
de saintet6 dans ses entrailles; le P. Fiat a rappel4
souvent cette phrase et il s'6tonnait, il s'6merveillait
d'avoir senti en lui comme une transformation de son
interieur, une effervescence divine, une dilatation de
son cceur; innova ix visceribus spiritum sanctitatis;ii a
racont6 plusieurs fois qu'aux heures solennelles de'sa
vie, particulibrement quand il fut 1iu superieur gineral, il lui sembla que Dieu lui donnait, comme i
Salomon, a un cceur dilate comme le sable qui est au
bord de la mer >. C'etait un renouvellement de
l'iwnova in visceribus que lui avait souhait6 le cardinal
Morlot vingt ans auparavant.
Le Pontife s'assied et il impose l'6tole en disant :
accipe jugum Domini ; jugum enim suave est et onus ejus
leve. Cette formule a &et une directive pour M. Fiat,
soit professeur, soit directeur, soit assistant, soit
supiri.ur general. II a pris de bon coeur le joug du
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Seigneur quel qu'il fdt et cette bonne volont6 lui a
fait trouver, toute sa vie, le joug du Seigneur suave
et lger; la regle a 6t6 pour lui plut6t une paire
d'ailes qui I'a aidi a voler, qu'un fardeau qui I'a
6cras6 et appesanti. De plus, ii a travailli, toute sa
vie, i rendre, pour ses inf6rieurs, le joug qu'il lear
imposait agr6able et commode. II n'a pas ete de ceux
dont parle Notre-Seigneur qui imposent de lourds
fardeaux sur les autres et qui les touchent a peine du
bout des doigts; il a toujours porte lui-mnme tout ce
qu'il pouvait porter, ne laissant aux autres que ce
qu'il ne pouvait leur enlever; il a souvent rappel6 aux
superieurs de la Congregation et aux soeurs servantes
de la Communaut6 leurs graves obligations sur c.
point. Sa lettre-circulaire du 4 septembre 1899,
adressee aux Sup&rieurs, est un suave, mais solide
commentaire de la parole : Acci'e ;'gum Domini, etc.
II leur montre par la raison, par la foi, par saint
Vincent qu'ils doivent surtout aimer leurs confreres;
il rappelle et commente la parole de saint Bernard :
Discite matres esse, non dominos, et cela pour tous,
particulibrement pour les plus difficiles. II tient le
meme langage aux seurs servantes, dans les retraites
qu'il leur preche, et le ton de ces conffrences a &te
une riv6lation pour nous; nous y avons trouv6 un
P. Fiat que nous ne soupconnions pas, un P. Fiat
parlant a des femmes, A des seurs avec uue force que
nous pensions qu'il rbservait pour les hommes, les
missionnaires; de plus, les v6rit6s n'y sont pas cachees
et il parle avec une energie singulibre contre celles
qui, au lieu de rendre le joug du Seigneur suave et
lger, en feraient, par leur absolutisme et par leurs
exigences, un fardeau intol&rable pour leurs compagnes.
Apres 1'6tole, l'ordinand regoit la chasuble, le vete-
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ment sacerdotal per quam charitas intelligitur. Le

P. Fiat n'a jamais quitti ce vetement sacri, nous
voulons dire, la divine charite; il I'a toujours port6
et, suivant la parole du Pontife, ce v6tement est
devenu, avec l'age, de plus en plus beau et pr6cieux,
potens est Deus ut augeat tibi charitatem; oui, sa charite s'est augment6e avec les ann6es et, pour parler

comme les prophetes, elle est devenue grande comme
Ia mer. Sa charitk s'est affinie de plus en plus et la
fleur exquise de la delicatesse a &t6 comme un des
ornements les plhs precieux de son vetement sacerdotal. Nous pourrions en citer mille exemples, empruntis surtout . ses lettres et a ses petits billets.
Nous te jublierons plus tard un certain nombre.
Donnons-en aujourd'hui un seul exemple. La Tres
Honor6e Mere Marie Maurice, le voyant d6pose de sa
charge de superieur general, I'avait prie de rkdiger
des meditations en I'honneur de Louise de Marillac.
Le travail fut acheve le 26 janvier 1915 et ce jour
meme, le P. Fiat envoyait son manuscrit a la Tres
Honoree Mere; mais, dans son exquise delicatesse, il
craignit que, par egard pour son ancienne dignit6, la
Tres Honoree Mere n'osit pas lui signaler les passages
qu'elle trouverait d6fectueux; il lui 6crivit ce gentil
billet, tout parfume de charite et d'bumilit, :
K Paris, 26 janvier 1915.
it MA TRtS HONORkE MERE,

I La grdce de Notre-Seigaeur soit avec nous pour jamais!

t Comme il pourrait vous r6pugner, aussi bien
qu'aux soeurs d6signees pour 6tudier mes meditations,
de me faire vos remarques et de m'exprimer vos disirs
sur mon-petit travail, je vous propose, si le Tres
'Honore Pere l'agree, de remettre vos notes & M. Lou-
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wyck, qui risumera le tout en une note a lui, sans
nommer personne; vous serez ainsi plus libres et sans
crainte aucune et votre travail n'en sera, pour moi,
que plus appreciable.
(t Veuillez agr&er, ma Tres Honor6e Mere, l'assurance de mon religieux devouementen Notre-Seigneur.
- A. FIuL,
Si. p. d. 1. M.
Apres J'imposition du vetement sacerdotal, le Pontife rappelle les instructions laiss6es par saint Paul &
Tite et Timothee; puis il entonne le Veni Crealor
Spiritus et il consacre et sanctifie les mains de l'ordinand par l'onction sainte et l'huile des catkchumbnes.
Les mains du P. Fiat se sent levees bien des fois pour
binir et sanctifier et, j'en appelle au t6moignage de
ceux et celles qui ont recu sa pr&cieuse ben6diction,
on sentait une vertu qui se degageait de ses mains, un
rayon spirituel qui s'en &chappait. On aurait dit que
1'Tme de ce bon Pere (et certes une ame toute sainte)
passait par ses paroles et par ses gestes.
Quand les mains de I'ordinand sont consacrses, le
Pontife leur fait toucher le calice et la patine et il
prononce la parole solennelle : Accipe potestatem offerre
sacriftcium Deo, Missasue celebrare tam pro vivis quam
pro defunctis. Ce n'est plus un 6loge maintenant de
dire d'un pretre qv'il a exerc: sa puissance de dire la
messe, souvent, tous les jours; tout le monde le fait;
le mkrite maintenant, comme toujours du reste, est de
bien dire la messe. Le P. Fiat se prdparait conseienciensement a cet acte, le plus important de la journ&e;
il mettait en pratique ce que le Pontife lui avait dit:
agnoscile quod agitis; il savait ce qu'il faisait; il en
avait pleine conscience; cela se manifestait et par son
recueillement et par sa lenteur et par leton de sa voix;
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du reste, il lisait souvent les livres qui expliquent les
paroles ou les. criemonies de la messe et nous lui
avons vu souvent entrt. les mains le petit livre intitule :
Triplex expositio Missae; c'6tait un de ses bagages
pour les voyages; cela ne pesait pas lourd, mais le
P. Fiat en faisait grand cas et l'estimait comme une
oeuvre d'un grand poids, an moins subjectivement, vu
le genre, qui lui plaisait, et le bien que son ame en
retirait.
L'action de graces du P. Fiat etait toujours tres
longue; on a remarqtu qu'il allait toujours la faire
dans sa stalle an chceur et qu'il y restait presque invariablement jusqu'a I'Agnus Dei de la messe qui suivait
la sienne. On a remarquA igalement qu'il ne disait pas
toujours la messe pro defuictis aux jours libres, comme
on le fait a peu pres invariablement a Saint-Lazare;
mais qu'aucontraire, il disait tres souvent soit la messe
du jour, comme cela est recommand6 dans les rubriques, pour harmoniser la messe avec 1'office, sauf raison particuliere, soit une messe votive, de la sainte
Vierge, de saint Joseph, de saint Vincent et particulierement celle de la Passion, le vendredi.
On a donn6 une raison particuliere. du peu de devotion qu'il semblait manifester pour la messe pro
defunctis; on a rappel6 qu'il redoutait beaucoup le
Purgatoire, qu'il avait une grande frayeur des tenebres
de ce lieu d'expiation, qu'il suppliait souvent les
soeurs de prier pour lui, aprbs sa mort, afin qu'il ne
restit pas longtemps dans les flammes du Purgatoire;
on a insinu6 que, sensible a l'excis comme il l'6tait,
la messe des Morts Ini faisait peut-6tre trop d'impression et que c'6tait sans doute la raison pour laquelle
il ne la disait pas aussi souvent que la communaut6.
Tout cela est possible, probable meme.
Le respect que M. Fiat avait pour la messe, il
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voulait que chaque cQnfrere l'eut comme lui. II s'est
occup6 beaucoup, pendant son g6n6ralat,de liturgie et
de c6remonies et il est revenu souvent sur la recommandation suivante, que nous lisons d6ji dans une de
ses premieres circulaires : c A l'exemple de notre bienheureux PNre, apportons toujours, dans la c6lbration
de Ia sainte messe, cette religion, cette gravite sainte
que commande l'importance. de Iaction que nous
accomplissons et que la pi6t6 des fiddles a droit
d'attendre de nous. Ce n'est pas une rigle, mais c'est
1'esprit de la Compagnie et la pratique des bons
missionnaires de rester environ une demi-heure a
I'autel. ,
II est une autre recpmmandation que le cardinal
Morlot lui avait adressee le jour de son ordination et
qu'il a essay6, toute sa vie, de rialiser aussi parfaitement que possible. Imitamiwi quod tractatis. II s'est
sacrifi4 comme Jesus, il s'est immol6 comme lui, aussi
bien pour la gloire de Dieu que pour le salut des Am-s.
II a 6t6 entre les mains de ses superieurs et, plus tard,
quand il fut superieur, entre les mains de ses confreres
et des seurs, comnie une hostie que I'on peut elever
on abaisser a son gre, comme un tendre agneau que
l'on.immole sans qu'il fasse entendre une plainte; on
usait et abusait de son temps pr6cieux; il ne s'appartenait plus; il ktait a tous et i chacun; il A. se plaignait
pas de cette servitude; cependant nous devons avouer
qu'il y avait un jour dans l'annie oh il semblait
diposer tout fardeau; c'etait quand il allait rue du
Bouloi, a la fete de sainte Philomene, voir les petites
seances qu'on faisait en son honneur; on aurait dit un
ecolier en vacances, le lendemain de la distribution
des prix. c C'est le seul jour de l'ann6e oi je ris a mon
- aise. , Nous devons avouer encore (puisque nous ne
voulons rien cacher) qu'une fois cependant, il eut un
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peu de remords, parce que la seance avait lieu pendant
qu'on chantait la grand'messe a Saint-Lazare; cependant il se rassura ou essaya de se rassurer par quelques
considerations mystiques; mais ces considerations
n'6taient pas tres fortes et nous ne seribns pas 6tonni
qu'il se fift confess6, le samedi suivant ou peut-etre
tout de suite, d'avoir pr6f6riune com6die a la messe.
Cependant, il 6tait bien excusable, car, meme lorsqu'il
semblait, comme en cette occasion unique de I'annee,
ne pas s'immoler, il se sacrifiait en r6alit6 pour faire
plaisir, et peut-etre que les considerations mystiques
dont nous venons de parler 6taient destinies a cacher
la vraie raison que son humilit6 ne'voulait pas trahir:
il voulait faire plaisir, il voulait plaire a Jesus dans le
prochain; il quittait Dieu dans la messe pour Dieu
dans les enfants. Mais, alors meme que nous conc6derions qu'il y eut ce jour-la une petite faiblesse, il faut
avouer que ce ne fut qu'une exception; or, les exceptions ne d6truisent pas la-rggle. Nous n'avons cit6 ce
petit trait que par un scrupule de conscience, itant
bien assure que cela ne d6truirait en rien la r6putation
justifi6e du P. Fiat et que ce serait tout au plus
comme un petit grain de poussixre sur une chape en
drap d'or.
M. Fiat est pretre; il c61lbre la messe avec le Pontife; il recoit le corps du Christ des mains du cons6crateur.
Apris la communion, I'ordination se poursuit par
des ceremonies et des paroles impressionnantes.
II y a d'abord ia profession de foi. L'£glise vent
etre assur6e que ceux qu'elle va envoyer precher sa
doctrine le feront avec fidelit6. L'Iglise ne requiert
pas 1'6loquence dans ses ministres, elle exige la foi et
la verit6. Bien des hir6tiques ont et6 trbs 6loquents;
cela ne les a pas empechis de perdre les Ames. Le

-

466 -

P. Fiat garda, toute sa vie, sa foi intacte; il ne se
laissa siduire par aucune nouveaut6; il ne fut jamais
imbu des erreurs qui se glissent meme chez les plus
savants; son bon sens, son respect pour le Saint-Siege,
son humilit&, son esprit d'oraison le preserverent des

id6es qui regnaient alors, on rignkrent depuis, dans
certains milieux ecclesiastiques de dix-neuvime siecle
et il recut, en 1907, une lettre du cardinal Merry del
Val, qui restera sa gloire sur ce sujet. Nous la donnons
ici pour compl6ter le portrait du P. Fiat que nous
cherchons i presenter a la Congregation :
SRome,.4 aout 1907.

, TRts RIVEREND MONSIEUR,
u La noble lettre que voun avez adressie an Souverain Pontife pour faire acte d'adh6sion sans limites
an r&cent dicret contre les erreurs du modernisme a
apport6 a Sa Saintet6 non seulement quelques lgebres
consolations, comme vous vous le proposiez, mais en
v6rit6 un grand motif de contentement. Avec votre
esprit de foi profonde, vous avez senti, comme le
Vicaire de Jesus-Christ, quel grand danger se pr6parait pour la foi et pour l'Pglise par le secret venin
des infiltrations rationalistes dans les esprits imprevoyants. Et non content d'exprimer vos sentiments
personnels a 1'6gard du supreme difenseur du saint
d6p6t des dogmes indefectibles, vous avez donn6 une
preuve devotre sage et promptevigilance, en employant
le prestige de votre autorite pour obtenir la parfaite
et unanime approbation de vos Missionnaires, afin de
mieux consoler le Souverain Pontife.
« C'est pourquoi Sa Saintet- vous loue grandement,
soit pour l'hommage renduau susdit decret de condamnation, soit pour le zele que vous avez d6ploy6 en

-

467 -

protigeant et en manifestant I'entiere orthodoxie de
tous ceux qui dependent de vous, etc.
< Cardinal MERRY DEL VAL. »
Apres la profession de foi des jeunes pretres, le
Pontife leur impose les mains et leur dit i chacun :
Accipe Spiritum Sanctum, quorum remiseris peccata
remittuatur eis et quorum retinueris retenta sunt. Ce
pouvoir divin de remettre *les pich6s, le P. Fiat l'at-il exerc6 beaucoup,et de quelle manidre l'a-t-il fait ?
A Montpellier, it a confesse des s6minaristes et des
pretres; a Saint-Lazare, il a confess6 quelques clercs,
mais surtout des frercs coadjuteurs; il a confess6 peu
de seurs dans sa vie; il a avou6 plusieurs fois qu'avant d'etre superieur general il n'avait presque pas
eu de relations avec les seurs, en sorte, disait-il plaisamment, .'qu'avant l'l6ection elles ne priaient pas
pour moi, mais plutbt pour M. Chevalier ). II aimait,
a ce propos, a raconter que, le jour de son election,
comme superieur general, le 4 septembre 1878, il se
rendait la rue du Bac pour donner une de ses premieres benedictions A ses nouvelles filles spirituelles.
En route, il rencontra une seur qui ne le reconnut pas
et qui lui demanda si le sup6rieur general 6tait ilu.
A Oui, ma scour, il est 6lu. - Et qui est-ce ? - C'est
M. Fiat. - Oh! ce n'est pas possible. Ce matin, dans
mon oraison, Notre-Seigneur m'est apparu et m'a
r6v6l6 que ce serait M. Chevalier. - Que voulez-vous,
ma pauvre seur, lui repartit le P. Fiat, Notre-Seigneur
s'est tromp6. »
Quand il fut sup6rieur g6enral, il ne confessa
presque plus; cependant quelques sceurs de celles
qui s'adressaient A lui lui rest&rent fiddles; mais bient6t ce petit groupe s'6claircit, particulibrement a la
rl6ection de la Mere Kieffer, apres six ans de gena-
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zalat; et d&s lors, il n'en resta plus que deux ou trois;
et c'est a l'une de celles-l, fervente du P. Fiat, que

nous devons un grand nombre de d6tails sur sa vie;
elle eut d&s le debut la devotion de recueillir tout ce

qu'elle entendait dire de son pere spirituel; elle prenait ou faisait prendre toutes ses conferences a SaintLazare, a la Communaute, a Dax, a Panningen, etc.;
et elle nous a abandonn6 g&nireusement tous ses tr6sors. Qu'il nous soit permit de lui temoigner publiquement notre reconnaissance et de lui souhaiter une
longue vie pour voir achevie la notice de son v&n6r6
Pere.
La c&rmonie de l'ordination se termine par le
d6ploiement de la chasuble et par la promesse d'obeissance. Quand le Pontife diploie la chasuble, il dit:
Stola innocentiae induat te Dominus. Tout i.'heure,
la chasuble signifiait la charit6; maintenant elle symbolise l'innocence. Le P. Fiat a toujours &t6 revetu
de ce vetement mystique. La volumineuse correspondance que nous avons cue entre les mains timoigne
d'une ame innocente comme celle de saint Francois
de Sales. Avec certaines ames, il s'ouvre entierement
et il apparait innocent comme un enfant, simple comme
un enfant; il entre dans de petits complots pour faire
des surprises a la Trbs Honoree Mere on a quelque
sceur. La bonne seeur Geoffre est mourante;.on ecrit
au P. Fiat qu'elle I'a pris pour son patron du mois; il
se hate de repondre une lettre pleine d'affection paternelle dans laquelle il dit entre autres choses' : Il ne
faut pas que la soeur Geoffre me fasse l'affront de
mourir sous mon patronage; ce serait par trop fort. )
II taquine souvent dans ses lettres, mais toujours
innocemment : C'est sans doute parce que ma seur
X... a dine 'dans notre ancienne maison de Dax, que
M. Stella n'a pas pu y tenir plus d'une nuit; il a &t1
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fixer sa residence au Berceau n. On lui donne souvent
des remedes pour ses oreilles; il en use, mais il trouve
toujours une petite malice A dire quand il remercie du
remade. II aime tant I'innocence qu'il craint toujours
de faire de la peine; temoin ce petit billet du 31 janvier i890o une seur de la communaut6 : ( Veuillez
dire A ma seur Defives que si j'eusse lu sa petite lettre
avant d'avoir renvoyk ses charitables provisions, je les
eusse acceptees par condescendance; mais le brave
garcon ne m'a remis son billet que dans le train; j'ai
envoys peu aprbs M. Thibaut voir si la voiture etait
encore A la gare, mais elle etait partie; il n'y a done
pas eu mauvaise volonte. a
A un confrere qui vient de perdre son pire, il ecrit
une lettre que seules les ames innocentes peuvent
trouver dans leur coeur delicat; citons-en une phrase :
(cMon cour a partage toute votre peine dans la perte
immense que vous venez de faire; il veut se dilater
de plus en plus pour vous aimer de l'amour paternel le
plus tendre et le'plus sincere. ,
II a dans ses conferences aux seurs des reflexions
naives qui choqueraient peut-etre chez un autre : a La
Trbs Honoree Mire est malade; la pauvre! Rebecca
avait deux enfants dans son sein, c'etait beaucoup et
ces pauvres petits se battaient, c'etait un grand sujet de
souffrance pour Rebecca; votre Tres Honore Mere n'a
pas que deux enfants a porter, elle en a des milliers. o
Le 3i aoft 1899, il est A Cauterets au lieu d'etre a
la communaut6 pour la prise d'habit; il devrait etre
dans son cabinet pour recevoir les petites seurs et il
est au milieu des chevres de la montagne; ce contraste amine dans sa lettre des r6flexions typiques et
humbles comme devait en faire saint Francois d'Assise;
les. mes innocentes ne craignent pas de dire les
choses comme elles sont.
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Le bon P. Fiat, dans son voyage en Italie, dut payer
une forte amende a la douane pour une caisse qu'une
sceur lui avait confide; il le dit dans un gentil postscriptum, mais il le dit. Nous ne voulons pas multiplier
ces citations; celles qui precedent suffisent a donner
une petite id6e de l'Fme innocente du P. Fiat et pour
montrer que !a priere du Pontife lui d6ployant la
chasuble n'a pas ete sans effet.
L'ordination touche a sa fin Le Pontife demande
solennellement au jeune pretre s'll promet obeissance

et respect a ses sup&rieurs. Le P. Fiat I'a promis
comme les autres et, ce qui vaut mieux que promettre,
il a &6t obeissant et respectueux. La suite de cette

histoire montrera qu'il a toujours eu ce double sentiment pour MM. Peyrac et Laplagne, ses superieurs de
Montpellier; MM. Chinchon, Etienne et Bore, ses
sup&rieurs de Paris; M. Villette, son superieur apres
juillet 1914. Ce n'est pas a dire qu'il n'ait jamais 6t6
en d6saccord d'id6es avec eux; nous verrons, au contraire, qu'il n'a pas toujours 6dt dua inme avis que les
PP. Etienne et Bore et qu'd I'occasion, lorsque sa
conscience lui en faisait un devoir, il Pa dit respectueusement sans doute, mais franchement; car, s'il a
toujours (t obeissant, il n'a pas eu cette vilaine superfetation de l'ob6issance qui s'appelle la flatterie et,
pour autant que nous le savons, il n'a pas aim6 qu'on
le flattit et ii a recommandi beaucoup aux soeurs servantes de se tenir en garde contre ce defaut, qui n'est
pas impossible dans les communautes.
II a et6 obeissant envers !es A.ssembldes g6n6rales
et ii a sacrifi6 plusieurs de ses id6es pour suivre les
d6crets de l'autorite supreme de la Congregation.
II a etc ob6issant an Pape comme nous I'avons deja
fait remarquer dans un chapitre prce6dent. Nous ne
voulons pas dire qu'il ne lui ait pas chapp6 quelque
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parole moins bien diger;e; nous voulons etre loyal;
par exemple, le 22 novembre 189 6,i1 ecrit a une soeur
pour se plaindre, d'un recours qui a &tC fait an SaintSiege par des superieurs et des soeurs servantes et il
dit cette phrase : a Quel funeste coup port6 a l'autorit6 et quelle briche & I'ob6issance que ce recours an
Souverain Pontife contre une mesure l1gitime du
Superie'ur g6neral! Que le diable doit rire de tout
cela! » Evidemment, cette phrase est regrettable et
nul ne pent I'approuver. On a toujours le droit de
recourir au Pape, meme d'une mesure du Sup6rieur
general. C'est essentiel dans l'organisation de I'Eglise.
Mais qn'on nous permette d'ajouter que c'est la seule
phrase que nous ayons trouv6e reprehensible dans -la
correspondance que nous avons lue, que les saints
eux-memes sont des hommes et qu'ils peuvent faire
un faux pas; errarehumanum est. Prkcis6ment, pendant
que nous icrivons ce chapitre, on nous lit, an r6fectoire, la vie de saint Bernard, et l'anteur rapporte, en
les blimant, certaines paroles de l'abb6 de Clairvaux
qui ressemblent tout a fait A la parole du P. Fiat. Ce
qui distingue les saints et les bons fideles des orgueilleux et des revoltks, c'est que ces derniers pers6verent
dans leurs erreurs, perseverare diabolicum, tandis que
les premiers, quand l'6motion est pass&e, comprennent
qu'ils oat e6t illusionn6s par une fausse lueur et reviennent immidiatement a la soumission pure et simple.
Plusieurs saints ont eu des mouvements semblables;
Benoit XIV en cite dans la preface du martyrologe.
On a souvent tendance a cacher ces petites faiblesses
sons pretexte d'edification. Nous estimons qu'il est
plus 6difiant de dire, comme ont fait les Evangl6istes
inspires par le Saint-Esprit, que saint Pierre a reni6
et ensuite a pleur6, que de taire absolument le reniement du premier des Papes. Nous citerons plus tard
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les nombreux et admirables temoignages de l'ob6issance du P. Fiat -l'6gard du Souverain Pontife et la
parole que nous avons cit6e et qui lui a 6cbapp6,
sera noy6e comme une petite goutte d'eau dans an
grand verre de vin pur. Nous pouvons done affirmer
qu'il a tenu sa promesse de 1'ordination. Promitte
obedientiam et reverentiam.
Le Pontife donne le baiser de paix a cciix qu'il
vient de consacrer et il leur donne sa ben&diction en
leur recommandant d'offrir pour les phches et les
offenses des hommes des hosties qui r6parent I'injure
faite a Dieu et apaisent sa colere. Hostias placabiles
Deo, cui ert honor et gloria per omnia secula. Cette
recommandation a toujours &t6 chire au P. Fiat et

c'est avec empressement qu'il a donn6 son assentiment
a 1'ceuvre de la R6paration sacerdotale, qui a pr6cis6ment pour but d'offrir hoslias placabiles et que le

Saint-Siege a confiee a la Congr6gation de la Mission
en nommant Directeur g6n6ral de l'ceuvre le Sup6rieur
gen6ral pro tempore. La circulaire da Veidredi saint
17 avril 1908, qu'il a envoy6e a toute la Compagnie,
nous fait entrer plus avant dans I'ame toute r-paratrice du P. Fiat. Elle nous montre une ame vraiment

sacerdotale, a la fois pretre et victime, comme le Souverain Pr&tre J6sus-Christ.
L'ordination est achev6e; le P. Fiat se prepare, ce
jour-l, a dire, le lendemain 3o mai, sa premiere messe
a Saint-Lazare. M. Fiat a di etre heureux de pouvoir
imiter saint Vincent, son phre, en disant sa premi&re
messe sans cre6monies extraordinaires. II est rest 6
.fidle h-cette simplicit6, a cette humilit4 et il chercha
a cle6brer les anniversaires de ce grand jour, meme le
cinquantiime, sans 6clat ni solennit6.
Quand il s'agissait des autres, particulibrement du
Souverain Pontife, il faisait de grandes fetes. En
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1888, il invita la Congregation & c6lbrer le jubile
sacerdotal de Leon XIII et il annonca qu'il allait &
Rome pour d6poser aux pieds du Souverain Pontife
les vceux, les hommages et les dons des deux families
de saint Vincent. Sa presence fut remarqu&e et il recut
cette m&me ann6e la croix d'or Pro Ecclesia et Ponti-

fice. Jamais le P. Fiat n'a parl6 de cette distinction;
nous avons retrouv6 le dipl6me dans ses papiers; on
y dit qu'une medaille d'or est jointe a la patente et
que le P. Fiat pourra porter cette m6daille sur sa poitrine du c6te gauche avec un ruban de sole de couleur
pourpre,ray6 de deux bandes blanche et jaune; nous
n'avons pas retrouv6 cette dicoration et 6videmment
nous n'avons jamais vu le bon Pere arborer cet
insigne.
En Igoo, le P. Fiat c6l6bra, avec grande solennit6
le trois centieme anniversaire del'ordination sacerdotale de saint Vincent et il y int&ressa les plus hautes
autorit6s eccl6siastiques. De grandes f&tes eurent lieu
a Chiteau-l'~v&que et a Paris. Le cardinal Richard fit
un mandement a cette occasion; it officia pontificalement en notre chapelle le 23 septembre et y prononga une hom6lie d'une charmante pi6t6 et d'une
grande elvation. Apres la c6rmonie religieuse, la
Maison-Mere offrit ses hommages au cardinal a la salle
des reliques et, dans cette circonstance, le P. Fiat prononýa une de ces allocutions oi il excellait. II compara
saint Vincent de Paul a saint Martin appel• gemma
sacerdotum. Quelques mois auparavant, le 19 juillet,

Mgr Enard, 6veque de Cahors, avait appliqu6 &saint
Vincent I'Encyclique que LUon XIII venait d'adresser
au clergi de France. II avait montr6 en notre bienheureux Pere I'idbal du pretre, et beaucoup de ceux qui
entendaient ces belles paroles les appliquaient au bon
P. Fiat, qui se tenait modeste dans sa stalle et qui
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6tait vraiment, comme saint Vincent, exemplum in doctrina, in inlegritate,in gravitate.
Plus tard, en 19o8, I'annee m&me de son jubile a lui,
il cClebra solennellement celui du Pape Pie X; il
annonca I'ivinement a toute la Compagnie par une
circulaire datie du 1" janvier 19o8, mais sp6ciale et
distincte de la circulaire traditionnelle; il ne dit pas
un mot de son propre jubile; il se rendit a Rome pour
les fetes du Souverain Pontife; mais les confreres des
trois provinces d'Italie se gard&rent bien de laisser
passer inaperqu le cinquantieme anniversaire de l'ordination du P. Fiat; ils lui irent des fetes; ils en
parlirent au Pape, qui offrit ses f6licitations au v6n6ri
jubilaire; la chose fut connue a Paris, et malgre le
d6sir du P. Fiat qu'on ne fit rien pour lui, ses assistants et son admoniteur lui rappelerent qu'il y a un
commandement qui ordonne aux fils d'honorer leur
pere et que nulle autorit6 humaine ne pent dispenser
de ce commandement; il dut s'exicuter et I'on choisit
un jour pour faire grande solennitE a Saint-Lazare.
Le P. Fiat chanta la grand'messe; le diacre fat
M. Louwyck, directeur du s6minaire; le sous-diacre,
M. Robert, directeur des 6tudiants; Mgr Tasso, nouvellement sacre eveque, assista pontificalement aux
offices.
Les soeurs ne voulurent pas rester en arriere; le
P. Fiat alla dire la messe chez elles et il y eat s6ance
avec .chants et compliments. On lui rappela que le
pretre est docteur, pasteur et pere :
-Le pretre est un docteur....
Mon Pere, nous aimons votre sainte parole.
Elle est pour nous 1'6cho beni de saint Vincent
Et nous voulons toujours rester a votre 4cole
Pour goifter les douceurs de votre enseignement.
Le pretre est un pasteur..
Heureux petit troupeau de votre bergerie,
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Avec dociliti nous marchons pres de vous
Au sentier qui conduit vers la sainte patrie
Oh ! pendant bien longtemps, mon Phre, guidL--nous !
Le pretre est pare enfin et c'est I que notre Ame,
En pensant au grand jour qu'ici nous celbbrons,
Voudrait, pour benir Dieu, etre toute de flamme
Et chanter dignement ce don entre les dons;
Car un pere, c'est un soutien, une lumibre,
C'est un guide assure, c'est un consolateur;
Vous etes tout cela, mon tres honore Pere;
Vous etes tout cela pour notre grand bonheur.

tdouard ROBERT.

HISTOIRE DES FILLES DE LA CHARITM
par M. MILON (Suite)
CHAPITRE X

L'EXPANSION AU XIX SIECLE. -

EUROPE (Suite)

C'est le lieu maintenant de parler des Filles de la
Chariti de la POLOGNE, oiu elles furent assocides A
toutes les douleurs des catholiques depuis que trois
puissants souverains se partag&rent ce pays la fin du
dix-huitieme siecle; c'Ataient les souverains de la
Russie, de l'Autriche et de la Prusse (1772-1795). Racontons d'abord ce qui concerne la Pologne russe.
4 Remontons, dit un r6cit publi6 en 18781, A 1'origine de la province de Pologne, la plus ancienne de
nos provinces etrangires, et jetons un coup d'ceil sur
son d6veloppement et sur ses malheurs.
. La Congregation de la Mission, qui a donan naissance a la Compagnie des Filles de la Charit6 et dont
la Providence se sert pour conserver celle-ci dans l'esprit qui lui est propre, a 6t6 aussi la premiere des deux
communautis de saint Vincent 6tablie en Pologne.
C'est en i65I que, sur la demande de la pieuse reine
de Pologne, Marie-Louise de Gonzague, femme du
roi Jean-Casimir, saint Vincent envoya A Varsovie des
missionnaires, sous la conduite de M. Lambert.
c L'annke suivante, le saint Fondateur, sur les
instances de la meme reine, fitpartir pour ce royaume
catholique trois de ses Filles. La soeur Marguerite
Moreau et ses deux compagnes quittbrent Paris le
I.

Annales, t. XLIII, p. 49 ig.
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6 septembre. Elles arriverent en Pologne en novembre
et s'arre&trent a Lowicz, petite ville non loin de Varsovie, oil la reine se trouvait en ce moment. Le 8 d6cembre de la meme ann6e, elles furent install6es a
Varsovie dans une petite maison pros de Sainte-Croix,
eglise des missionnaires, et. quelques ann6es apres,
elles prirent possession d'une maison bitie expres pour
elles et qui, depuis, a 6t6 connue sous le nom d'Institut
Saint-Casimir, et destin6e & l'6ducation des orphelines. L'Institut Saint-Casimir devint plus tard la
Maison Centrale, sans cesser cependant I'oeuvre des
orphelines. Cet orphelinat subsiste encore selon les
intentions de la reine fondatrice, c'est-A-dire- que les
orphelines n'y regolvent d'autre 6ducation que celle
dont elles ont besoin pour devenir de bonnes chr&tiennes et pour gagner plus tard leur vie par un
travail honn&te, sans les sortir de l'humble condition dans laquelle la Providence les a fait naitre.
( Dans les huit premieres ann6es, vingt sceurs
environ vinrent de France; plusieurs perirent victimes
de la peste en 1654, 1660 et 1661 . Saint Vincent, dix
,jours avant sa mort, le 16 septembre 1660, dicta . son
secr6taire la lettre dans laquelle il demandait aide et
protection aux autorit6s des villes que devaient traverser trois de ses Filles qu'il envoyait de nouveau a
Varsovie. Preuve touchante que notre bienheureux
Pire, jusqu'a ses derniers moments, prenait on soin
tout paternel desa province de Pologne; pouvons-nous
douter qu'a pr6sent, du haut du ciel, il ne la protege
d'une maniire toute particulibre?
" Les successeurs de notre Bienheureux Pere continuerent de veiller sur nos sceurs de Pologne avec la
.. Ce recit contient plusieurs inexactitudes. La peste n'emporta
en t66p, ni
z661.
aucune sceur ni en 1654, ni ee
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mrme sollicitude, les considarant toujours comme formant une meme famille avec celles de France; ainsi
nous voyons, en 1712, que M. Bonnet, partageant la
Communauti en quatorze provinces, compte celle de
Varsovie dans ce nombre. Jusqu'i la grande Revolution, Varsovie a toujours eu des Visitatrices francaises; 6levees au berceau de notre sainte vocation,
formtes aux vertus et aux ceuvres de notre 6tat dans
les charges qu'elles remplissaient, soit a la MaisonMere, soit dans d'autres maisons de France, elles
maintenaient cette chere portion de la Compagnie
dans le plus pur esprit de notre vocation et formaient
si bien, dans ce meme esprit, les nouvelles g6nerations, que les seurs polonaises ne diff6raient en rien
des seurs francaises, et qu'elles leur itaient unies par
la cordialit6 la plus affectueuse.
a C'est ainsi que Dieu a b6ni le d6vouement g6&ereux de celles qui, allant planter les aeuvres de chiritt au milieu d'un pe'lple inconnu, sont devenues les
Mbres spirituelles d'une generation de Filles de la
Charitn qui perpituaient les oeuvres dans ces contrees
A travers les sidcles. L'honneur d'une telle mission
leur coata de bien grands sacrifices. Non sealement
elles faisaient celui de leur patrie, mais, il y a
deux cents ans, il y avait, dans ces longs et fatigants
voyages, des dangers reels a courir, des souffrances
dont nous avons a peine l'idee, maintenant que les
communications sont fr6quentes et faciles; nos
archives en conservent encore le recit.
a I1 nous parait bon de rappeler ces souvenirs, car
I'esprit des Filles de saint Vincent vit encore, graces
a Dieu, an milieu de nous; les exemples qu'elles ont
laiss6s doivent leur servir d'encouragement dans les
moments oi la nature semble faiblir sdus le coup de
l'6preuve, en leur rappelant -cette pens6e que, pour
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une Fille de la Charit4, il n'y a pas d'exil, parce
qu'elle trouve partout Jesus et les pauvres, et, plus
elle trouve a se sacrifier et i souffrir, plus aussi elle
approche de sa veritable et unique patrie, le ciel!
( A 1'6poque o.,apres le partage de la Pologne, par
la force des circonstances et avec 'autorisation des
superieurs majeurs, Varsovie a di voir les diffirentes maisons se separer successivement pour former
de nouvelles subdivisions, la province de Pologne
comptait vingt-sept maisons, dont cinq se trouvaient
dans la Galicie, huit aans la Lithuanie, une dans la
Grande-Pologne, une a Cracovie et douze dans la
partie qui avait conserv6 le nom de royaume de

Pologne.
a Les maisons de la Galicie ont 6te les premieres
s6parses de Varsovie pour former une nouvelle province; l'h6pital Saint-Vincent de L6opol devint la
Maison Centrale en 1788, et un s6minaire y fat 6tabli.
Cet h6pital avait ete fond6 en 1741. Les seurs
envoy6es de Varsovie y fnrent installies le 25 juillet
de la m&me annie, sous la direction d'une seur
superieure francaise, nommee sceur Saulais.
I Lorsque la Lithuanie eut 6t6 annex6e a I'empire

russe, en 1794, les huit h6pitaux situas dans ce pays
formbrent une province A part dont la Maison Centrale itait A Vilna.

o En 1837, cette province comptait quatorze Atablissements; c'est alors que le gouvernement russe fit aux
Filles de la Charith les premieres propositions d'accepter la juridiction schismatique, proposition qu'elles
.rejethrent avec horreur. Pendant deux ans, on employa constamment la persuasion la plus insinuante :
pour les engager a abjurer la foi, on leur promettait
de grands avantages, tant personnels que g6n6raux.
rnereuse fermett
Enfin, le gouvernement, lass6 de la g
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des sceurs, eut recours a des mesures sevkres. Au
commencement de l'annee 1840, !'empereur Nicolas
ordonna, par un ukase (d&cret), la suppression des
deux Communautis de Saint-Vincent-de-Paul dans la
Lithuanie, les regardant comme un des plus grands
obstacles an proselytisme du schisme. Dfs lors comnmenca une persecution ouverte. Nos soeurs avaient a
souffrir toutes sortes de nouvelles vexations; le bien
qu'elles pouvaient faire devenait fort restreint; elles
le continuaient cependant dans leIrs h6pitaux en
souffrant tout avec patience et r6signation. Le s6minaire on noviciat fut interdit; pour soutenir I'ceuvre
unique qui leur restait et remplacer les sceurs defuntes,
elles en furent rdduites a recevoir des postulantes iU
oI l'autoriti locale, moins mal disposee, les laissait
faire, et, apres quelques mois de vie de communaut6,
ellesetaient revetues du saint habit; de cette maniere,
presque chaque maison avait une, deux ou trois jeunes
sceurs form6es par la soeur superieure locale.
a Tel 6tait I'etat de cette pauvre province, qui diclinait 6videmment, lorsqu'en 186o elle fut r6unie, par
I'ordre du Superieur g6ndral, M. Atienne, A Varsovie;
celle-ci alors jouissait encore du titre et de quelquesuns des droits du joyaume de Pologne qui garantissaient la libert6 du culte catholique. Plusieurs de ces
jeunes sceurs vinrent passer quelque temps au s6minaire de Varsovie et retournerent, non sans de grandes
difficultis, dans leurs maisons. Mais, en 1866, un
ordre definitif du gouvernement obligea nos sceurs

d'abandonner leurs 6tablissements et de quitter le
pays, sous peine d'tre enfermies dans quelque couvent, car il n'6tait plus permis a une cornette de
paraitre dans les rues. La visitatrice de Varsovie

disirait donner I'hospitalit6 dans la Maison Centrale
aux anciennes sceurs de la Lithuanie; le gouverne-
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ment lui refusa cette consolation; un tres petit nombre
seulement obtint les passeports pour le royaume de
Pologne; vingt-sept se rendirent a Cracovie; six
jeunes sceurs eurept la faveur de venir a la MaisonMere; vingt environ furent enferm~es dans un convent
de Bernardines, A Vilna, oh des Dominicaines les
avaient deji pric6d6es.
c Ces pauvres soeurs, igses et pour la plupart
infirmes, cloitries par force, autant qu'il leur 6tait
possible, ne manqu&rent jamais de s'adresser directement 4.la Maison-Mere, A l' poque de la renovation,
pour demander la grace des saints voeux; elles exprimaient toujours de la manibre la plus touchante leur
attachement et leur fid6lit6 & la vocation, et assuraient
que, du fond de leur prison, elles 6taient heureuses
de prier pour la Communauti, pour les supirieurs, et
d'offrir pour eux leurs souffrances et leurs larmes;
plusieurs d'entre elles sont deja mortes. Ne doit-on
pas les considerer comme des martyres de leur amour
pour la vocation, et peut-etre ont-elles obtenu plus
d'une grice i la petite Compagnie?
*
*

*

a La province de Varsovie, apres avoir eu la douleur
de se voir ainsi demembree, devait passer par des
6preuves bien plus douloureuses encore. La derniere
visitatrice frangaise, la sceur Henriette Thierry,.mourut en 1804. Celle qui lui succ6da, la sceur Ernestine
de Hundt, .tait du shminaire de Varsovie; sa nomination fut faite par les sup&rieurs de Paris; en 18Io, la
sceur, Bozuchowska, qui prit sa place, ne put etre
nommne que par le Visiteur de la province, a qui une
ordonnance de M. Hanon, du I3 mai 1809, donnait
tous les pouvoirs. Les relations entre Varsovie et
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Paris, interrompues d'abord par la grande Revolution
et les malheurs par lesquels la Communauti fut 6prouvie en France, ne purent se r6tablir de longtemps, a
cause des dificultis qui surgirent ensuite, pour les
soeurs de Varsovie, de communiquer ouvertement avec
les sup6rieurs majeurc. La situation exceptionnelle de
cette province n'a jamais pu &trebien appricite de loin
et devint pour elle une source de souffrances intimes,
oii la foi est si n6:essaire pour faire entierement abs- .
traction des causes secondaires et ne voir que la main
de Dieu seul, qui ne blesse que pour gueri- et n:afflige
que pour consoler.
a Les humiliations et les 6preuves impos6es a toute
la province et acceptees volontiers par elle ont t6 la
meilleure preuve que, si la loi implacable sons laquelle*
elle se trouvait ganait ses rapports extirieurs avec les
supbrieurs majeurs, les Filles de Saint-Vincent de
l'infortunee Pologne n'ont jamais cessh d'etre cordialement attachees & 1'autorite ~1gitime.
cc Dieu, qui ne se laisse jamais vaincre en g6nbrosite, apres les jours de tribulations, procura a la province afflig6e un jour de joie et de bonheur. Le 16juin
1860, le ven&.r P. Etienne franchissait la frontiere
russe. 11 faut ajouter que c'est un fait unique et providentiel; deux heures plus tard, le commandant de la
frontiere recevait I'ordre du gouvernement de ne pas
laisser passer le Sup&rieur gne&ra. des Pretres de la
Mission et des Filles de la Charite, malgr6 son passeport .
' Notre venir6 Pire visitait, avec une emption
visible, ces lieux t6moins des souffrances et du
devouement des missionnaires depuis deux cents -ans.
Quelques lignes que nous allons citer de sa circulaire
I. Voir Vie de M.

tienne, page 426.
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du 12 juillet 186o, adressee aux sceurs de Varsovie,
feront mieux connaitre les impressions que son coeur
paternel a emport6es de cette visite :
a Mon coeur, kcrivait-il, est encore sous la douce
a impression des jouissances que j'ai goftees pendant
(c le court sejour qu'il m'a &t6 donn6 de faire au sein
t de votre Maison Centrale. II me serait impossible
a de rendre les emotions de mon ame a la pens6e que

a je voyais de mes yeux les ceuvres fondes par saint
< Vincent lui-meme, il y a plus de deux siecles. Je
a benissais le Seigneur, comme je le benis encore tous
a les jours, de les avoir protegees, soutenues pendant
a de si longues annees et de les avoir fait survivre a
a tant de guerres, de malheurs et de bouleversements
a qui ont d6sole votre patrie... Mais, ce qui a surtout
, grandement console mon coeur, c'est le bon esprit que
< j'ai remarqu6 en vous. II me semblait voir refl6ter
ssur toutes les figures la simplicitY, 1'humilit6 et la
ic charit6 des premieres. Filles de saint Vincent
cenvoyees en Pologne, preuve bien sensible que vous
(c avez conserv6 les pieuses traditions et les beauxa exemples qu'elles ont laiss6s a votre province. Aussi
c je comprends maintenant pourquoi vous avez une si
t grande affection pour vos supCrieurs majeurs et un
q amour si sincere et si expansif pour votre Maison" Mere. Deux siecles demalheurs n'ont pu effacer en
i voas le souvenir de votre origine, ni alterer votre

a pite filiale. Dieu vous r6compense aujourd'hui,
t mes chores Filles, de votre fidlit6. Deji votre proa vince etait bien chere a la Compagnie ; mais, disora mais, elle lui sera plus chere encore. La visite que
( vous avez reque du successeur de saint Vincent
a atteste la belle place que vous occupez an sein de sa
4 grande famille et les consolantes destin6es qui vous
a sont reservees. »
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Cette precieuse visite fut comme un rayon vivifiant du soleil apres l'orage qui avait assombri un
moment 1'horizon de cette province; ce fut un baume
salutaire pour cicatriser les plaies encore saignantes
de coeurs blesses dans ce qu'ils avaient de plus cher.
Le successeur de saint Vincent ne doutait plus de la
fldelit6 et de la soumission affectueuse de sa fille
ainie entre toutes les provinces ktrangeres. II avait vu
de pros sa situation penible et difficile; son entrevue
avec le prince Gorczakoff, lieutenant de Varsovie,
n'avait pas pen contribu6 a l'eclairer sons ce rapport.
II comprenait les precautions qu'elle etait oblig6e de
prendre pour pouvoir continuer les ceuvres; depuislors
et jusqu'h son dernier moment, il n'a laissi passer
aucune occasion det6moigner a cette chere portion de
la famille une confiance pleine de haute bienveillance,
et une sollicitude toute paternelle,
a Une statue de la tris sainte Vierge a 6t &rigie
au milieu d'une cour carrie qui conduit a la chapelle,
a l'endroit oh les seurs de toutes les maisons 'taient
reunies pour recevoir M. Notre Tres Honore Pere
1tienne, lorsqu'il fit sa premiere entree ai la Maison
Centrale, le 17 juin. Entre tous les monuments de
reconnaissance, il etait juste de choisir celui-ci; c'est
par Marie que toutes les graces nous viennent; c'est
sons les auspices de Marie Immacul&e que les Filles
de saint Vincent, sur cette terre l6oignie du cher berceau, travaillent, combattent, souffrent et esperent se
reunir un jour a la grande famille du ciel.
a Les missionnaires, comme les Filles de la Charite, consoles, fortifies, encourages par les sages et.
paternels avis du successeur de saint Vincent donnes
en g6enral et dans les directions particulires, se mirent a travailler avec un nouveau zAle et & leur propre
perfection et au d6veloppement de leurs ceuvres. Les
a
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vocations aevinrent nombreuses; tout semblait renaitre
dans la province et lui promettre des jours meilleurs.
Mais ce ne furent que quelques ann6es de calme et de
consolation pour ranimer le courage et les soutenir
dans la voie du sacriice.
a Depuis un an, il 6tait facile de s'apercevoir,
d'apres les vexations onireuses, que le gouvernement
tramait la ruine des Communaut6s dans le royaume
de Pologne. C'Atait une mine sourde; personne ne prevoyaitni le jour ni la maniere dont le projet funeste
allait &clater,quand tout a coup, le 27 novembre 1864,
sur les dix heures du soir, les employes civils, accompagn6s des autorites militaires, se presentirent dans
toutes les Communautis d'hommes pour leur signifier
le d6cret qui les supprimait dans tout le royaume de
Pologne, laissant chacun libre ou de quitter le pays
ou d'y vivre disperses. A l'instant meme, sans igard
pour 1'ge ou le nombre, tous furent expulp6s de leur
domicile commun, a l'exception de deux ou trois, et
conduits sous escorte dans une des maisons de leur
Ordre, destin6e d'avance a les recevoir tous jusqu'i
nouvelle disposition. Le lendemain,-premier dimanche
de 1'Avent, le peuple de la Pologne catholique, reuni
en masse dans ces 6glises ou, depuis des siecles, les
louanges de Dieu retentissaient tous les jours, se pressait en vain autour des confessionnaux vides et remplissait les murs des sanctuaires de sanglots dechirants, r6pbtant avec Marie au pied de ia Croix
a Voyez s'il y a une douleur semblable ' ma douu leur! ,,

a La maison de Sainte-Croix n'avait pas 6t6 Apargn6e. H61as! les missionnaires devaient tomber Ies
premiers, victimes de la haine du catholicisme, etdes
rigueurs plus douloureuses leur ktaient r6servees._
'a Quelques jours plus tard, le d6cret de suppres-
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sion 6tait annonc6 & toutes les Communaut6s religieuses de femmes.
t De nouvelles 6preuves commenchrent pour lesFilles de la Charit6 de ]a province de Varsovie. Le
decret ne fut pas appliqiu directement, hleur Communaut6; 1'utilit6 de leurs services 6tait reconnue; on
pr6tendait seulement qu'une riforme etait necessaire
et qu'elle serait facile a obtenir d'elles, la suppression de la Congr6gation de la Mission lear enlevant
la direction des missionnaires, qui les entretenaient
dans un fanatisme dangereux. De pretendus amis des
sours qui, en rialiti, n'6taient rien moins que les organes du comit6 occup6 a donner une nouvelle organisation A la Communaut6 des Sceurs de Charit6, venaient leur repr6senter que, si le gouvernement proposait telle ou telle modification dans le regime int6rieur, dans le costume, etc., ce serait un devoir de se
soumettre, pour ne pas abandonner le bien qu'il y a a
faire dans le pays. La prudence 6tait de toute n6cessite dans les rapports avec ces amis redoutables; celles
qui 6taient chargies de traiter avec eux 6vitaient
toute discussion inutile, se contentant de dire qu'elles
ne se soumettraient a rien de contraire a la regle et
aux usages de leur Communaut ; que, dans I'impo.si-

biliti de demeurer ia, elles iraient servir les pauvres
ailleurs.
i Le 31 aoit 1870, parut enfia un riglement do gouvernement pour les Filles de la Charit6. Dans d'autres circonstances, il aurait porte un coup mortel a
l'existence de la famille de saint Vincent; mais, dans
celles ois le pays tout entier se trouvait, ii l'attacha plus
6troitement A la croix, en I'exposant & des luttes continuelles entre la vie et la nrort. Par ce meme d6cret,
nos sceurs do royaume de Pologne ont t6 d6finitivement d6pouill6es de tout; elles unt l'avantage de

pratiquer la plus grande pauvrete, car ce que le gouvernement donne poor leur entretien est loin de stf&ie, m6me pour les premieres nkcessites de la vie.
* Malgr6 cet etat de choses, la province de Varsovie compte aujourd'hui, en 1878, treate6tabliasements;
le iben s'y fait, et Dieu, dans sa misericorde ininie,
procure de temps en temps aux Filles de la Chariti
de cette province des occasions o4 elles peavent
rendre ce t6moignage que la charit6 de Jesus-Christ
crucifi, qui les presse est umiverselle; qu'une Fille de
la Charitb est toujours heureuse de rendre le bien
pour le mal et pr&te A sacrifier ses forces, sa vie
m~me, pour porter secours i ceux qui souffrent, sans
aucune diff6rence de nation, de religion; enfin, qu'elle
ne connait point d'ennemis, aimant A r6pdter avec
Jesus sur ]a croix: Moo PNre, pardonnes-ler,car its
xe savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, nos sceurs
de Varsovie voudraient ponvoir doubler leurs forces
pour suffire an service des bless6s, qu'elles assistent
non seulement dansles ambulances de l'ancienne capitale de Pinfortunbe Pologne, mais qu'elles vont chercher jusqu'en Moldavie pour les accompagner dans
les h6pitaux de Moscou et autres villes de la Russie,
donnant, pendant les longs et p6nibles trajets, leurs
soins d6vouis A ces pauvres victimes de la guerre.
Puisse la modeste cornette des Filles de saint Vincent, apparaissant comme par miracle an milieu d*une
nation plong&e dans les t6nabres du schisme, toucher
son coeur et .lui ouvrir les yeux en lui faisant connaitre que la vraie charitY, ainsi que le vrai bonheur
des particuliers comme des peuples, n'existe qu'au
sein de cette sainte Iglise une et catholique qu'elle
pers&cote depuis si longtemps ! »
Les dernibres lignes du r6cit qu'on vient de lire se
rapportent aux soins donnrs par les Filles de la Cha-
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rite aux blesses russes, pendant la guerre russo-turque
de 1877. Depuis lors, les m&mes Filles de la CharitE
de Varsovie ont offert avec le mnme d6sintiressement
et le meme divouement leurs soins pour les blesses
dans la guerre russo-japonaise de 9go5. Cette-offre a
6tc agr66e par le gouvernement imperial de Russie
et les Filles de la Charit6 sont all6es jusqu'en Sib6rie
soigner les soldats russes .
*

Ce qui precede se rapporte a la Pologne russe;
voici quelques renseignements sur ce qui concerne la
Pologne prussienne.
Lorsque la Prusse se fut emparee d'une partie de
la Pologne, le gouvernement prussien lui-meme sentit
qu'il 6tait oblig6 de se pr6occuper des secours dus aux
Polonais. Sur ce qui nous int&resse ici, la question
des sceurs, voici un resum6 historique tire des Annales 2 :
C'est I'h6pital de Posen qui donna naissance A une

province polonaise des sceurs sous le gouvernement
prussien. En 1822, le 23 d6cembre, six Filles de la
Charit6, demandees par le gouvernement, arriverent
de Varsovie pour prendre la direction du nouvel etablissement. La sceur Philippine Studzinska, deuxiime

seur sup6rieure de cette maison, demanda, en 1845,
a M. le Sup&rieur g6enral, M. Etienne, de dependre
directement de Paris; et, l'ann6e suivante, la seur
Studzinska avait la consolation d'envoyer au s6minaire on noviciat de la Maison-Mere ses deux premieres postulantes.
En 1848, le.cholera, ayant faitde nombreux,orphex.

Annales, t. 7o, p. 218.
a. Annalei, t. 43. p. 6o.

- 489 lins dans le pays, donna naissance A l'Orphelinat
Saint-Vincent, a Posen. La mrme annee, la fievre
typhoide donna lieu A la fondation de deux maisons
d'orphelins i Ratibor et Ruda. Le v6n6re P. Etienne,
voyant 1'extension des maisons, conuut la pens&e de
former une nouvelle province, et la maison de Culm,
qui, jusque-lý, dependait de Varsovie, fut r6unie a
Posen. L'ann6e suivante, quatte nouveaux 6tablissements etaient fondes. Posen ne pouvait encore fournir
le personnel n6cessaire, et les sup&rieurs majeurs,
dans leur sollicitude, donntrent des soeurs francaises
avec quelques seurs polonaises formies a nos oeuvres
et placees en France depuis plusieurs annees.
Le 5 septembre i853, M. le Sup6rieur gen6ral
Ltienne honora de sa visite I'h6pital de Posen et y
6tablit la Maison Centrale. M. Kamocki fut 6tabli
directeur et la sceur Philippine Studzinska visitatrice de la nouvelle province, qui comptait alors huit
ktablissements et cinquante-quatre soeurs. M. le Superieur g6neral pr6sida le premier conseil et signa luimme le premier proces-verbal.
En 1857, le 8 septembre, M. 9tienne fit une nouvelle visite a Posen et trouva la province agrandie de
quelques nouveaux etablissements.
Le 20 juin 1860, A son retour de Varsovie, le v6nere
P. Etienne s'arreta un jour a Posen, et, a sa grande
consolation, il fut regu, cette fois, par les missionnaires install6s dans leur propre maison, bien organiste. La province de Posen comptait alors treize 6tablissements et quatre-vingt-quatorze sceurs.
Les vocations se multipliaient, -et Posen, tons les
ans, avait la consolation d'envoyer plusieurs postulantes au noviciat ou sbminaire de la Maison-MWre,
lesquelles, revetues du saint habit, revenaient ensuite
dans la province.
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Par suite de la position exceptionnelle du pays,
qui n'avait aucune maison d'6ducation catholique, car
le gouvernement prussien ne tolerait 4ucun ordre
religieux, les supbrieurs autoris&rent les soeurs i
recevoir des pensionnaires; on en compta bient6t
cinq, oa les jeunes filles des families aisles recevaient one bonne education et 6taient pr6servees de
1'influence du protestantisme.
L'oeuvre de Dica avait besoin d'etre marquee da
sceau de la souffrance dans cette province, ou tout
souriait jusque-l. L'epreuve fut extr&mement penible
et delicate, et, poor y mettre on terme, notre tres
honor6 Pere, M. .tienne, d&cida de transferer la
Maison Centrale & Calm; ce qui fut effectu le i" mai
1863. Cette maison avait 6te fondee, en 1694, par
Mgr Casimir Szurcka, eveque de Culm; les sceurs y
avaient it& envoyees de Varsovie avec one sour superieure franqaise, nommee soeur Brisard.
Le 8 septembre de cette meme ann&e 1863, Ie v6ner6
P. Etienne, apres sa visite a Cracovie, vint passer
trois jours h Culm; il trouva la maison bien appropride aux besoins d'une Maison Centrale, et, de retour
&Paris, il nomma la sceur Hanke visitatrice de la province, qui a port6 depuis le nom de province de Culm.
Ce nuage, survenu un moment a l'horizon de la province, qui comptait a peine dix ans d'existence,
n'arreta pas son d6veloppement. En 1866, la guerre
6clata entre l'Autriche et la Prusse ; un nouveau champ
s'ouvrit au d6vouement des Filles de la CharitA de
Culm. Bient6t quarante-quatre sceurs passaient les
jours et les nuits au chevet de nombreux blesses dans
les ambulances de Gorlitz, Grissan, Reichen, Zittau,
Turnau, Koniginhof et Gitschin; outre cela, i l'h6pital
militaire de Posen, elles soignalent les soldats atteints
du cholera.
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Les sup6rieurs majeurs, toujours preoccupes du
bien de cette province, oA les etablissements et les
vocations se multipliaient, d&cid&rent d'itablir le
s6minaire ou noviciat ala Maison Centrale de Culm,
parce que celles qui ne connaissaient pas du tout la
langue frangaise ne pouvaient que tres peu profiter
des instructions, et que plusieurs se trouvaient bien
genies pour payer les frais d'un voyage si long. Ut.
saeur,- choisie pour la direction du s-minaire, vint A la
Maison-Mbre se former A cet office important, et, le
8 d6cembre 1868, dix-sept postulantes revetirent le
costume des seurs du s6minaire; c'est ainsi que, sous
les auspices de Marie Immacule, une nouvelle &re
commenca pour la province de Culm.
L'ouverture du s6minaire A la Maison Centrale n'a
point interrompu les relations fr6quentes de la province avec la Maison-M&re, si n6cessaires pour conserver l'esprit de 1'etat; tous les ans, la Visitatrice
continuait d'envoyer au moins deux des sceurs superieures pour la retraite, et, de temps en temps, plasieurs jeunes seurs A I'habit venaient faire ces saints
exercices au berceau de notre vocation et y passer
quelque temps; a leur retour, elles aimaient A communiquer-ce qu'elles avaient entendu et vu d',difiant, et
les liens de famille se resserraient de plus en plus.
Depuis que la Maison Centrale a &t&transf6r&e a
Culm, MM. les Missionnaires quitterent Posen et
vinrent s'y etablir aussi. En 1869, une maison bien
organis&e, avec une jolie petite chapelle, etait prete
pour loger convenablement cinq missionnaires et
quatre freres.
En 18;o, eclata la malheureuse guerre entre la
France et la Prusse; d&s que la nouvelle al.rmante
s'en fut r6pandue dsns le pays, la Visitatrice fut interrog6e pour savoir si elle 6tait dispos6e i donner des
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soeurs pour les ambulances; la r6ponse fut affirmative,
et on vit bient6t des colonies de cornettes se dirigeant
sans cesse vers les divers points du royaume et se
rendant l1 oi leurs services 6taient le plus nAcessaires ;
heureuses de se .dvouer, elles bravaient, avec ua
courage que la charit, seule peut tonner, les fatigues
d'un voyage lointain et un travail qui d6passait leurs
forces. Quatre-vingt-dix soeurs furent continuellement
employees au service de l'armee, elles ne quittaient
le champ du d6vouement que lorsque la fivre
typhoide ou un 6puisement complet de forces en
mettait quelqu'une hors de combat; Dieu les a souh
tenues d'une maniire merveilleuse; pas une n'a succomb6.
Sept nouveaux 6tablissements ont &t6 ouverts apres
la guerre, et on doit consid6rer ce nouveau d6veloppement comme le fruit de la confiance que ce

devouement de nos soeurs avait inspiree pour des per-;.
sonnes qui, par amour pour Notre-Seigneur, consacrent leur vie au service de l'humanit6 souffrante.
Tel est le r6sum6 imprim6 dans nos Annales.
Lorsque, en Prusse 6clata la lutte contre l'Iglise,
catholique connue sous le nom de Kulturkampf, les
communaut6s religieuses de la Pologne prussienne ne
pouvaient pas espbrer d'y .chapper; pas plus celles
fondies par saint Vincent de Paul que les autres.
Voici la continuation du r&cit que nous avons com-

menc6 a transcrire (Annales, t. XLIII, p. 66).
« Les missionnaires tomberent les premiers, vic-

times de cette persecution contre l'Aglise. En
octobre 1874, le dernier missionnaire qui jusqu'alors avait r6ussi a se soustraire a la vigilance de la police,
en allant d'une maison A I'autre donner les consolations de sdn saint mihistere aux Filles de la Charit6, a
diu quitter la Prusse.
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a La loi publiee en mai 1875 fit voir de suite a quoi
les Filles de la Charit6 devaient s'attendre : les
classes des pauv.es et les orphelinats leur 6taient
interdits, comme les pensionnats; le gouvernement
tolerait leur existence dans le pays pour les h6pitaux,
et il le fait encore jusqu'a nouvel ordre (1878).
i A la Maison Centrale de Culm, il existait une
6cole 616mentaire, fr6quentee par un grand nombre
d'enfants pauvres. Le 20 octobre 1875, le jour m6me
oiu, trente-trois ans auparavant, cette &cole avait 6t&
inaugurte et benite au milieu de la joie de la ville
entiere, quatre cents enfants s'y sont r6unies pour la
derniere fois. La loi implacable les arrachait a nos
sours.
c Depuis, les visites de MM. les inspecteurs
devinrent fr6quentes dans les maisons de nos soeurs,
et, bien qu'en apparence les formes de politesse
fussent gard6es, que souvent m&me une certaine bienveillance fft t6moignee, le risultat de ces visites 6tait
n6anmoins que l'6cole tombait toujours victime de la
lutte religieuse (Kulturkampf).
c II serait trop long de donner les d6tails navrants
des souffrances de chaque maison. Outre ces visites
des inspecteurs, chaque 6tablissement recut encore
celle des employes du gouvernement, devant lesquels
chaque seur en particulier devait paraitre pour
r6pondre aux questions suivantes : a Quel est son age,
a le lieu de sa naissance, la date de sa vocation? A-t-elle
4 encore des parents, ou demeurent-ils, quel est leur
titat, - combien a-t-elle donn6 pour son entretien en
4 entrant en communaut6,- depuis quand est-elle dans
1 ,'6tablissement?
i Dans les endroits oui les autorit6s locales etaient
malveillantes, on ajoutait a cet interrogatoire une
visite domiciliaire tres scrupuleuse; on allait dans

-

494 -

tous les coins et recoins, on ouvrait les armoires
sceurs et des enfants, on emportait tons les papiers.et
les documents concernant-l'avoir de l'ktablissetmt,
on faisait l'inventaire de tout et on taxait la maison
tout entiere. Dans plusieurs maisons, on exigeait Ie
cahier des Rggles; une fois, pour 6viter des scenes
terribles qu'une opposition plus longue aurait sans
doute provoquies, nos seurs se virent obligees de
livrer entre les mains des visiteurs la Vie de la ven&rable Mere Le Gras, qu'ils emporterent en triomphe.
D'autres fois, on demandait le code p6nal des sceurs;
ailleurs, on voulait savoir si elles faisaient les vceiix,
et entre les mains de qui. Les procks-verbaux dresses
apres chacune de ces visites 6taient envoyes ensuite
A Berlin, oh 1'on devait decider du sort de la communaut6 en Prusse.
( II etait facile de pr6voir ce qui r6sulterait de tous
ces pr6ambules; il fallut fermer sans retard le s6minaire ou noviciat et, le I5 mars 1876, les dernirres jeunes
soeurs furent envoyees a la Maison-MWre pour terminer
leur s6minaire. En effet, les sceurs superieures des
diff6rentes maisons commencirent a recevoir, les unes.
apres les autres, I'ordre de renvoyer les enfants, et, lki
ou il n'y avait que cette seule ceuvre, elles durent.
quitter 1'etablissement.
c Quant ala Siltsie, c'6tait une province entirement
catholique autrefois, mais qui est travaille d<epuis de
longues ann6es par le protestantisme et oi les
mariages mixtes ont fait le plus grand tort k la religion. La noblesse et les families riches se font remar-:
quer par le zele qu'elles d6ploient pour pr6server la
jeunesse de I'influence pernicieuse de I'h6rsie;
quatre ktablissements ont ete fondes dans ce but et
confis a nos sceurs de la province de Culm. L'un est
dkja tombe victime du malheureux kulturkampf,
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malgre toutes les d6marches faites aupres de I'empereur lui-m&me par le pieux fondateur; les trois autres
y. resisteront-ils? Dieu seul le sait
K Au moment ou la crise commenta, la province de
.Culm comptait trente et un ktablissements, deux cent
trente-six seurs. Aujourd'hui, en 1878, neuf maisons
sont d&jA'fermaes; les autres attendent avec resignation
le meme sort. Nos srcrs, a mesure que les maisons se
ferment, vont ailleurs se devouer au service des
pauvres. La Maison-MWre recoit, le cceur et les bras
ouverts, toutes celles qui demandent la faveur de
revenir an berceau de leur chore vocation pour 6tre
ensuite plac6es en France ou envoybes a l'etranger;
d'autres, qui ne connaissent que la langue polonaise,
sont accueillies avec une cordialit6 toute fraternelle
dans la province de Cracovie; les saeurs allemandes
ont le meme accueil a Gratz; partout la chariti se fait
un bonheur de leur faire oublier ou du moins
d'adoucir leur douleur. ,
*

S*

Apres avoir jet6 un coup d'ceil sur les trois divisions
de I'ancienne Pologne, dont l'une, celle de Vilna, est
kteinte, et les deux autres, celles de Varsovie et de
Calm, restent en proie a des persecutions douloureuses,
reposons. nos regards sur la quatrieme, qui, depuis son
commencement, n'a jamais connu aucun de ces orages
qui menacent d'apporter la ruine. II s'agit de la
Galicie on Pologne autrichienne.
Plus heureuse que les autres provinces, la Galicie,
passee sous la domination d'un empire 4tranger, mais
catholique, a non seulement conserve les 6tablissements qu'ellepossedait dijA en 1783, i 1'6pQque de sa
s6paration de Varsovie, mais elle en a encore acquis
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de nouveaux, dans lesquels nos sceurs ont toujours &th
libres d'accomplir leurs oeuvres charitables.
Le compte rendu de 1878, que nous avons cit6 pour
les 6vinements concernant la Pologne russe et la
Pologne prussienne, parle ainsi de la Pologne autrichienne, dont Cracovie devint le centre :
En 1859, la Galicie comptait douze maisons. L'h6pital de Cracovie n'6tait pas de ce nombre; depuis
qu'il avait &t d6tach6 de Varsovie, cet 6tablissement
fut ballotti pendant quelques annies; d'abord il a ete
reuni a Posen, ensuite a Gratz. Mais il entrait dans
les desseins de Dieu que la capitale primitive de
l'ancien royaume de Pologne devint le centre de la
petite province qui devait devenir un port tranquille
pour les anciennes sceurs de la Lithuanie expuls&es
par le gouvernement russe, et ouvrir un champ de
d6vouement aux victimes du kulturkampf- prussien,
qui, encore pleines de forces et d6sireuses de les
d6penser au service de leurs chers maitres les pauvres,
pourraient difficilement s'utiliser ailleurs, ne connaissant que leur langue maternelle.
Remarquons ici combien les voies de Dieu sont
admirables. Cracovie avait &t6 deji un lieu de refuge
pour nos premieres sceurs envoyees en Pologne par
saint Vincent. En x655, pendant la guerre affreuse
entre les Polonais et les Suidois, ceux-ci allaient
fondre sur Varsovie; la terreur etait g6nerale. La
reine fondatrice, qui consid6rait nos soeurs comme ses
flles, ne pouvant se resoudre a les laisser seules dans
un pays etranger, se retirant elle-m&me I Cracovie.
les emmena avec elle et leur donna I'hospitalith dans
son chiteau pendant tout le temps que Varsovie fut
en danger.
Mgr Leto.wski, 6evque de Cracovie, avait demandi
au Sup&rieur g6neral, M. Etienne, d'envoyer des soeurs
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Spour un petit 6tablissement qu'il voulait fonder dans
sa ville 6piscopale. A la mime 6poque, la d6cision
6tait prise par nos supbrieurs de transf6rer la Maison
centrale de Leopol l Cracovie. Monseigneur, ayant su
que M. Klinger, directeur de la province, cherchait
une maison convenable pour y installer le s6minaire,
on noviciat, consentit A partager le local de sa maison
pour son etablissement, et, a cet effet, il en fit don
aux Filles de la Charit6.
Le 24 septembre 1859, la soeur Talbot, nominee
Visitatrice de cette petite province, accompagn6e de
son assistante, d'une seur de la province de Galicie,
qui avait pass6 quelques mois a la Maison-Mere pour
se former a l'office de directrice, et de deux autres
jeunes soeurs polonaises, arrivait k Cracovie et descen-

dait a l'h6piCal Saint-Lazare, oh elle 6tait accueillie
avec une cordialit6 touchante.
Le I5 octobre de la meme annee, ces chores soeurs
se r6unissaient pour assister i la b6nediction du local
pr6par6 pour le naviciat de Cracovie. Cette c.rimonie
fut faite par M. Klinger; il adressa ensuite quelques
paroles d'Adification approprises A la circonstance, et
dss ce moment nos sceurs habiterent cette maison, "qui
fut mise, ainsi que la province, sous la protection de
la Trbs Sainte Vierge Marie Immacul&e et sous le
patronage sp6cial de saint Vincent de Paul. Cette
petite c6r6monie termin6e, chacune se mit a l'oeuvre
pour organiser la Maison centrale.
C'est ainsi qu'avec l'an 1859 commenqa une nouvelle
&repour la Compagnie en Galicie, depuis lors appelee
province de Cracovie; elle comptait, A son debut,
quatorze maisons.
Grice au zMie de la nouvelle Visitatrice, les 6tablissements, qui, en g6n&ral, se trouvaient dans un 6tat
d'abandon, prirent bient6t un aspect de prosperit6;

-496-les oeavres se divelopperent & vae d'eil. L'ordre
parfait et la sagesse qui se faisaient remarquer dam
la aoavelle ogwaisation inspirmrent coafiace arx
diffrentes administrations et autorits, ainsi qc'aux
personnes bienfaisates; la Providence se se.vit de ce
moyen pour seconder Ie ze
de la restauratrice de la
petite province; les ressources se mulipliaieat eatre
ses maias, malgr6 la gnae ga6rale da pays. De
nouveaux 6tablissements lui 6taientconfas;, icaombpe
des saars se multipliait, et la Maiso ocentrale eut
bientt besoin d'etre agrandie, Le proet de la ooavell
bitisse fut sais a ex6cution; 1'aiergie de vtloat6 et le
talent quit Dies a donnas A notre cdrre .aur Talbot
triomphcreat des obstacles et coduisirent I'~rvwe i
bonm
fin.
Dans F1espace de quelques aaies, an grand batiment s'est 61ev6 la place de I'ancien; tout y est parfaitemeat dispos6 pour que, d'wn co6t ir'rdre et la
rig•larit6 puissent 4tre observes, et que, det'ante, es
euvres ne soient «ullement gCnes.
C'est IA que, 4e io ao4t 1&7-7 la sup•rieur
e la
Compagaie a 6th emque par les soars traages dams Je
vestibule d'eatrie de la maason qui conduit Ja cihapelle. La joie rayoanait sur toutes les fgwres, et les
larr.
d 'attendrissement brillaient dan ses yeax d
quelques-unes 1,
Qaelques joars apres, Jes Superiews, M. le St#rieur ge6nral et la M·ie gmarae,. qui visitaent tes
maisoes de Galicie, se trouvaicnt A L6~pol, vdle
ajppele aussi Lembeug on Lwow. C'est la qu, peadaat
sowxaate-seize ans, avait 6t la maiso• provinoiale des

sceurs. Ils rendirent aussi visite a -4eelques avtres
etuiblissements.
a. JAmles, t. XLI,pV. .7s.
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Le nombre des maisons de Filles de la Charit6 de la
province de Cracovie,qui n'6tait que de quatorze en
1866, ktait de quarante-six en 1899 (Annales, t. LXV,
p. 465). Depuis lors, ce nombre a encore augmentS, et
les Filles de la Charite de Pologne sont all6es porter
leur d6vouement aux Polonais 6migr6s dans 1'Ambrique
da Sud, au Bresil.
La Pologne, d4membrie a- la fin du dix-huitieme
sikcle par trois puissants etats, vient d'tre reconstitute en nation une et ind6pendante. C'est un des
r6sultats de la victoire des allies sur les empires
centraux dans la longue guerre qui eciata en 1914.
La reconstitution de la Pologne et son ind6pendance
ont &t6 reconnues en r199. La Pologne avec son independance politique retrouvera. sa liberte religieuse,
nous 1'espirons.
Nous avons maintenant a parler des Filles de la
Charite et de leurs ceuvres dans l'empire turc.
(A suivre.)

A. MILOM.

M. BENJAMIN HURAULT (Suite)
CHAPITRE VIII. -

LISBONNE, MADRID

aout I883, Benjamin
« Voil du nouveau, ecrit lei
Hurault a son frere Eugene. On m'envoie passer
quelques jours A ChMlons pour me donnerla satisfaction de vous souhaiter le bonjour. II est probable que
c'est un moyen de se dire adieu: on parle de la
mission de Lisbonne. Je compte arriver & Chilons la
semaine prochaine avant le depart des neveux pour
Lourdes. ))
C'est bien d'un changement qu'il s'agissait pour le
religieux et la faion dubitative dont ii en parlait
n'avait vraisemblablement pas d'autre but que de
m6nager son frere.
Le 3, I'abbC ecrivait en termes plus pricis: a On
m'envoie & Lisbonne pour la paroisse Saint-Louis-desFrantais; c'est la paroisse de l'ambassade; il y a,
parait-il, beaucoup de bien a faire. Quoique ce soit
loin, on en revient tout de meme. i) Le lendemain il
&crivait encore et abordait cette fois 1'6venement
d'une maniere plus psychologique: .( Mon changement ne m'a pas fait plus d'impression que si l'on
m'avait dit d'aller passer une journme a la maison de
campagne. J'ai bien pens6 &toi ; c'est la seule pensbe
qui me soit venue. Mais j'ai cru que ron pouvait
prendre les eaux de Lisboune aussi bien que celles
d'gvreux et que l'on finirait bien par s'arranger; puis
je suis revenu a mon principe : bien faire les actions
du bon Dien, pour qu'il fasse bien les n6tres; je
pensebien que vous en profiterez tous. ) II est inutile
de remarquer tout ce que cette courte lettre suppose

'' '~
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de deception, d'humiliation, de tristesse devant 1'exil
et, dominant tons ces sentiments apris une lutte
rapide et 6nergique, de r6signation surnaturelle.
Benjamin 6tait & Chilons le 8 oud le 9 aoft. II se
rejouissait de ce que ce voyage coincidait a peu pris
avec la r6introduction des lazaristes au grand seminaire et dans les missions dioc6saines de Chalons. Ses
confreres, avec M. Morlhon a leur tete, devaient en
effet s'y installer le 15 et, comme il le disait, ils
avaient t6 cctri6s sur le volet ». II demeura pris,de
sa famille jusqu'au lendemain de cette date.
Apres ces dix jours passes dans la joie et l'affection, auprbs de ses freres et belles-sceurs et des
neveux qu'il aimairtant et dont les vertus chr&tiennes,
de mieux en mieux affirmees, le rendaient si fier, il
se sentit plus fort pour se hasarder dans l'inconnu.
De Chilons, il se rendit a Paris, puis a Bordeaux.
Partout on I'accueillait avec affection et I'on semblait
vouloir r&conforter son courage. a II m'a fallu, 6critil, entendre mon panegyrique un peu partout, de sorte
que je me- suis d6rob6 le plus vite possible A ces
demonstrations. n
Le 20 aofit, ir s'embarquait et la traversee, dont il
s'est amuse & 6crire le recit, l'int6ressait beaucoup. Le
matin du 23, il s'6veillait devant Lisbonne. ( La ville
se d6tachait vivement aux premiers rayons du soleil,
bitie en amphitheitre sur les bords du Tage. ) Bien
vite il faisait connaissance avec sa nouvelle r6sidence,
Saint-Louis-des-Francais, 6glise fr6quent6e par la
colonie fraraise, au-dessus de laquelle se trouvait le
logement qu'occupaient les quatre lazaristes charges
normalement de la desservir. II avait la joie de
retrouver un de ses anciens maitres, qui remplissait
la charge de supirieur et qui, semble-t-il, 6tait d'origilfe champencise. Naturellement il se rejouit de tout
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ce qu'il rencontre : la maison, tres chaude, parce qft
dans chaque chambre on voit cinq ouvertures (lise
cinq couvertures) - c'est 1i un d. ces caleabwrs
dont il ktait si coutumier - les lits avec leurs matelas
de coton ou de paille, les moustiques qui ensaa
glantent ses mains, la langue oi les exceptions soe
la regle.
( On me mene au jardin ; je me troave en pr6seme
d'arbres singuliers; on dirait des saules; ils en oat
la feuille, vert fonc6 d'un c6te, argent6e de l'autre;
ce sont des oliviers. Plus loin, j'apergois une espke
de pomme jaune, que je cueille par curiositi ; on se
moque de ma surprise, quand je m'aperqois que ma
pomme est une orange. C'est dr6le de cueillir en
plein air ce fruit, qui nous arrivait toujours emballi
de papier. Tout est dr6le dans ce pays. II y a des.
melons poivrbs; pour dix sous, vous avez une pasteque.
de quinze livres; c'est de l'eau sucr~e que l'on mange.
On puise de l'eau avec des norias; c'est an chapelet,
de pots de terre tenant deux litres et rattaches a une
forte corde sans fin, dont un bout plonge dans Ie
puits, tandis que 1'autre confine avec un reservoir
dans lequel les pots viennent se vider; le manege est
mis en mouvement par un mache (mulet) ou un bourro
(ine), ou mme une vache; ceci s'appelle tirer deux
moutures du m&me sac, puisqu'on 1'utilise pour le
travail et pour le lait. ,
L'ane de ses premieres visites fut pour le ministre..
de France, M. de Laboulaye. II recut de lui un cordial accueil et une invitation a diner. C',tait un.
chritien. c Le matin de la fete de saint Louis (fetepatronale de I'ambassade), le ministre assistait a la•
messe avec son personnel; il suivait la procession
avec un cierge d'un metre et demi, et, ce qui est :
parfait, c'est que ce n'ktait pas par parade. 11 eat
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vraim4eat- natre ami, ainsi que celui des sceursm

u

De suite, lestrawawc voot #Are distribu6s an aonveaw

ve.

Ona I'envoie douner une retraite i oo kiJozn-

tres an nord. a U y a. en effet, i Santa Quiteria, I
c&t! dn coli6ge de gZoans (Ltea par e lesazareis)es
un orphelinat, tenu par trois sceurs. *C'est Qiyes trois
sraurs qu'il va pr~cber. On lair a adjoint, pour corser
1'auditoire, cefles de Lisbonne qui anont pas pa
preadre part ýklar oltection
ides aticts.
Le sainistre de debut, encore maodeste., laissera du
maoias au amissiouaaire Ic loisir de rgarder lc pay sa
et de le'46cie.. Cette siate Qiiiterie est uee atatyre
espagnoled lot le culte eat tvrs populaire dams la
p6niusule et mame dans lI midi de la France. La Vlle
ou le village qui porte -on mom ne "dft pas Atre fort
61oign6 de Porto. Voici en quels termes ea parl eIx
missionnaire :
Peadeai duK gxoucs, ma vie s'est
&ouAWe
calme ct sans bruit i 5oo pieds ewu ai. La
inoutagac de Sainte-Quiterie idomiae un hitizoad'iaer
dimame de lieues, couiposk de inamuclars d4tacbhs;
c'est la physionomin gCu&ae du Pwtugal; toujwcs
mouter et descendre. * Vient cusuite tine 4esoription
bunoristiqLue des confessaiomaux pertugaiw puas mes
d6tails swr Aa IEcaiith ; a L'kigise est usn p1erixage
c~kbre dana I contr6e; on y vient de kiuwet psur
toutes sortes idechoses. Teas les matins, !a messc de
qzatre Ieur-cs attire Admwnoende des viJages woisias; A
rinq Beures et clemie, uae antre messe, tcaoe pins
freqnea±ee; ii y a quarante on cinquante persouies
chaqwe-jour, Jes unes pour la -wesK, les amtreBs @ouir
la c-anessiou. Ces bounes Zeus vicnseat aumc leari
chiens, qAi sout UU coue
cliez esa, accapagaaut
leurs makitesses an confessiesual at nsEtme " I4a saiite
table. Du restie, le .cuiv d
lieu donne 1emempic.
Quaad ii kit la aesse, ii -a s3ea 4kien Cte
les juabes
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et se fait meme l1cher par lui (historique). Du rste,
les chiens ont le droit de faire leur pelerinage, comne
les personnes naturelles. On invoque la sainte cotrm
la rage et contre toutes les maladies. H n'est pas ran
de voir des chiens conduits en laisse et faisant sept
ou neuf fois le tour de I'eglise. Ce qui est plus
&trange, c'est de voir une famille d'une douzaie
de petits cochons faisant pieusement le tour de
1'eglise neuf fois, sans devier d'une ligne. Nous antrcs
6trangers, nous ne comprenons riena cette attitude
recueillie des zidores, mais les habituis savent que.ces
betes-li ne suivent leur conducteur avec tant d'empressement et de modestie que parce qu'il laisse
tomber en marchant des grains de mais, dont les
jeunes cochons sont trbs friands. C'est ainsi que tout
s'explique, etc. *
Ainsi le missionnaire depays6 essaie de se dis

traire de l'ennui; car rien qu'a sa fidelite Anoter st.
impressions, au souci qui ne le _quitte guere de sa
famille, on devine sa fonciire tristesse d'exile. Loisque, dans quelques semaines, il devra pricher la
retraite aux confreres de la Conference de. Saint-Vincent-de-Paul, il ne se tiendra pas, non seulement de
songer a ses neveux, affili6s a la m&me oeuvre A Chi:
Ions, mais d'en parler aux messieurs qu'il 6vang6lise.
Le travail, d'ailleurs, ne va pas lui manquer. A la
fin du mois d'octobre, le supirieur se sent malade etva se d6charger sur Benjamin d'une bonne partie det
la besogne. a II est fatigu6, 6crit Iabb6, il renonce a
la predication. Les trois autres sont aussi charges quen.
I'on peut '&tre, ils ne songent meme pas A r6clamer,
pour pr&cher a leur tour. Le paquet me tombe done;
entibrement sur les 6paules, soit pour la predicatioa
aux offices, soit pour les instructions sp6ciales aux:.
oeuvres de meres chritiennes, des dames des pauvres
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malades et des enfants de Marie. On a m6me ajoute
sournoisement un catichisme a faire en portugais A
nod firrexs, avec cette reflexion: tu t'y feras, mon
homme. )
Apprendre le portugais, voilU, en effet, une corv6e qui, avouons-le, tente celui qui s'en plaint, bien
plus qu'elle ne lui coute. Ce ne sera d'aillcurs, pour
lui, qu'un jeu d'ajouter cet idiome nouveau & ceux
qu'il possede dkjA. Son activitk, que la besogne nouvelle, impos6e par le depart d'un confrere, ne r6ussit
pas a lasser, trouvera encore le moyen de s'employer
a la revision des notes liturgiques r6dig6es & Evreux.
II est 6conome de la communaute et parle de classes
A faire, u tout comme & Evreux n, particulierement
d'une classe d'kloquence sacr&e, ce qui le suppose
charg6 de diriger des s6minaristes ou des 6tudiants
religieux dans un 6tablissement de Lisbonne.
Pour No.el, il est complitement acclimate: a Je me
demande comment j'ai passe mes quatre moit ici.
J'avais peur d'etre hors d'6tat de rendre service et
voila que, grace a saint Antoine de Padoue, je puis
confesser en portugais et me faire suffisamment comprendre en conversation. Vraiment, Ivreux m'a laiss6
un souvenir imp6rissable; pourtant je ne changerais
pas ma situation actuelle pour retourner &tvreux. La
benedictiop de Dieu se montre si bien sur les oeuvres
et sur les personnes.que c'est merveille. n
Au mois de fUvrier, I'hiver, jusqu'alors cl6ment, se
manifeste dangereux. Des pneumonies se sont multipli6es en ville et lui-m&me qui, jusqu'ici, s'est toujours vant6 de sa sant6, avoue que l'on attrappe des
rhumes, a que c'est une b6n6diction .
Le i3 de ce mois, sa lettre a son frare est datde de
une heure du matin. II fait " la chouette », c'est-adire il veille le sup6rieur atteint d'une bronchite qui

va bien vite diginerer en grave pneumonie. AMc
quel complet devouement ii va soigner celui qi at
son chef et son pere et auquel il ne minage pas eI
preuves de son affection et de sa confiance, les lettme
friquentes des jours suivants en sont la preuve.
Le 20 mars, Ie sup&rieur est en convalescence, mais
son bon Samaritain souffre a son tour d'une bronchite,
qu'il soigne sans interrompre son travail. U s'estime
enfin guiri: o Depuis quiaze jours, nous avons les
hirondelles, les arbres sont converts de feailles et de
fleurs et les oranges sout en pleine maturit6. Qucl
dommage que vous ne soyez pas Ul poar en jouirt
Nous sommes en plein printemps, le ciel est resplendissant. » Son seul souci parait, k ce moment, 8tre
motiv6 par le retard apport6 ; I'arrivie d'une caisse

de vin de Champagne que, pour guarir entirement
le malade, il a commandee a son frire, a ChAlons.
I1 itait loin de provoir alors les circonstances doaloureuses qui allaient bient6t 'obliger a quitter le.
Portugal. As mois de mai, lui parvenait de Paris
l'ordre d'aller A Madrid.
Ses premieres semaines s'y passereat dans one certaine indecision. Il s'y etait donn= comme an skjour
provisoire de repos et, de fait, les suprieurs semblent
avoir h6site quelque temps sar la destination d6finitive qu'on lui imposerait. Le Suprieur general li fit
m6me savoir, comme une probabilih, qu'il aurait i
pr&cher une retraite aux orphelines de ChAlons an
prochain automne. C'6tait la une attention qui le toucha, mais dont ii ne fut jamais bien certain de voir
'effet se r6aliser. En attendant, des que sa sante se
fut un peu remise, il se donna tout entier an -travail.
L'absence du snaprieur, qui se soignait lui-mAme en
France, augmenta sa part de ministare. I1 se mit a parcourir Madrid, non seulement pour dicouvrir la ville
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et son magnifique mus6e, qu'il sut parfaitement appr6cier, mais pour y visiter les sceurs et les ceuvres. Ii
r6sidait, comme &Lisbonne, a l'6glise de l'ambassade,
Saint-Louis-des-Franqais, et son ministere, en dehors
des retraites et travaux ext&rieurs, etait celui d'un
vicaire de grande paroisse. Son travail, on le voit, ne
diff6rait en rien de celui de Lisbonne. La difficult
nouvelle qui se presentait a lui 6tait 1'ennui d'apprendre
une langue de plus. Mais en Espagne, comme en Portugal, au bout de quelques semaines il 6tait d6ja
capable de rendre tous les services utiles dans lidiome
du pays.
Le 12 septembre, au moment oi sa situation se
fixait et oh ses superieurs d6cidaient de le laisser sur
place, il semblait parfaitement heureux. II vient de
pr&cher quatre retraites, il a gagn6 14 livres, la sup6rieure des sceurs d'Espagne a obtenu qu'il fit laiss6
a Madrid. it Quand la nouvelle fut communiquee

aux sceurs de Madrid, elles furent prises comme d'une
folle joie et se mirent a s'embrasser. II y en avait qui
faisaient des neuvaines depuis deux mois pour obtenir
ce r6sultat. ) 4 IIa un champ beaucoup plus vaste et
plus agrbable a cultiver qu'i Lisbonne. »
C'est au cours de ce mois de septembre qu'il envoie
Ason neveu, Paul, une lettre pittoresque: c Au moment
oh vous partiez en chemin de fer, je m'introduisais
p6niblement dans un coup6 de diligence decor6 du
nom pompeux de berline, et la, pendant huit mortelles
heures, je dus me tenir immobile et courb6, vu le peu
de hauteur du vehicule. II 6tait-huit heures du soir,
heure du sommeil, mais pas moyen de dormir; d'abord
j'6tais oblige de me tenir courb6; pas moyen d'6tendre
les jambes; et, a chaque instant, les cris du postilion
et da zagal venaient m'assourdir: cEh! la Jolie! la
Noire! la Fille! la Samaritaine! » Ces cris s'adressaient
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successivement i la mule de tete qui conduisait le
train. On change toutes les heures et ies betes voit
toujours au trot, en plaine; quand qa monte, au galop.
A quatre heures du matin, nous arrivions a l'h6pital;

je me couchai jusqu'a cinq heures et demie, je dis la
messe, dejeonai et me recouchai bravement jusqu'i
onze heures, et bien m'en prit. Imaginez-vous que,
pendant la nuit, les rues soat parcourues par des booshommes qu'on appelle serenor, lesquels n'ont d'autre
occupation que de vous crier a tue-tete I'heure qu'il
est et le temps qu'il fait. Ils ne vous font grace de
rien, les quarts, les demies, les trois quarts sont annonces. A Lorca, on crie : Ave Maria purissima, las doce,
sereno. ou nublado, si le temps est beau on couvert.
Dormez done quand on vient vous crier cela trois fois
en un quart d'heure! Enfin j'en suis revenu. ,
La lettre de Noel n'est pas moins interessante.
u Depuis trois jours, Madrid est au pouvoir d'une

multitude de bandits qui ont jur6 de troubler le repos
des honnetes gens. Dans toutes les rues, grandes ou
petites, les galopins de tout age et de tout sexe s'emparent du pave et assourdissent les passants par des
tapotements 6pouvantables sur des ambours de toute
dimension. Les galopines usent a.vec succes du tambour de basque, sur lequel elles frappent A tour de
bras. Jolie musique, je t'assure. Un industriel peu
recommandable est venu donner aux gamins un moyen
encore plus f&roce pour troubler les Madrilenes.
J'ignore comment cela s'appelle, mais c'est malheureusement trbs facile a faire. Sur un cylindre de 6
A 1o centimetres, on fixe solidement du papier hurl6,

mieux du parchemin, puis on passe an milieu du
cylindre un fil ciri, sur lequel on tire en faisant glisser les doigts. Cela produit un grincement insupportable, d'autant plus aigu que le cylindre est
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plus 6troit, par exemple un goulot de bouteille.
a II parait que ce joli tintamarre doit durerjusqu'au
jour des Rois, pendant seize heures d'horloge chaque
jour. R6signons-nous, J'attends minuit pour dire la
messe. On me reserve, parait-il, des surprises. On
chante aux trois messes avec accompagnement de castagnettes et chants d'oiseaux au naturel. Les chants
s'ex6cutent avec des joujoux en terre que l'on remplit
d'eau, puis on souffle dans le derriere de la bete et
l'on obtient des melodies ravissantes. »
L'execution fut un peu differente de la promesse,
car I'abb6 &critensuite : t La messe de minuit a kte
tres idifiante et tres touchante. Les tambours basques,
le triangle et les castagnettes, employes avec discr6tion, ont produit un effet tres joli. Les pierrots n'ont
paru qu'aprbs le salut de Noel, au inoment oiL I'on fait
baiser aux assistants le Niio Jesus. » Et I'heureux
pretre terminait en disant: c Ma sant6 est toujours
florissante. Grace a la paix et a l'union qui regne parmi
nous, nous sommes aussi heureux que possible et 1'inuee va s'achever dans les meilleures conditions. ,
Cet espoir ne devait pas se realiser. En fevrier, un
accident arriv6 au superieur faisait tomber sur ses
6paules la responsabilit6 de la maison. c Me voila,
.6crivait-il,, dans la m4me situation que 1'an dernier
pour le travail. u 11 se donne done an ministare avec
un entrain admirable,-tandis que son sup6rieur va
demander la gunrisonaux eaux de Vichy, puis A celles
de Cauterets. II echappe au cholera qui d6sole l'Espagne; mais, d'autres 6preuves I'assaillent. Par une
lettre, dat&e du 2 aoft 1885, M. Fiat, en termes religieux, qui faisaient appel A son esprit de foi, lui
demandait de sacrifier encore une fois sa situation,
A cette lettre, 6crite par un secr6taire, il ajoutait ce
post-scriptum autographe: -J'ajoute que je recevrai
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volontiers les explications que vous voudrez me donner, mais il me semble qu'il est difficile de revenir str
la d&cision. , Benjamin, peine de ce coup inattendo,
supplia son frere Eugene d'intervenir en sa favert.
Eughne accomplit fidelement la mission, donna des
explications et obtint le maintien de son frere, a condition que t la paix ne serait plus troublie ,.
aJ'ai
telIgraphi6 an superieur general, ecrit Benjamin, que
j'acceptais de grand coeur la condition imposee, la
paix, que je ne demandais pas autre chose. Enfin;
l'affaire est arrang4e, grace A toi. ,
L'arrangement avait un caractere singulierement
provisoire. Le supirieur gen&ral crivait a Benjamin,
le 3o aoit, de se rendre a Kouba, pres Alger.
Le depart de M. Hvrault brisa bien des cceurs.
Quand son d6ces fut connu des personnes qui avaient
entretenu des relations avec lui, Mme Eugene Hurault
entretint une correspondance qui devint bien vite
assez intime avec une dame qui se nommait la marquise de Logras, dont le mari occupait a Madrid une
situation assez importante. Tous deux avaient ex.
d'excellents rapports avec M. Benjamin et conservaient de lti un souvenir particuli&rement 6mu. vLe
P. Benjamin, ecrivait M. de Logras a Mme Eugene
Hurault, le o1novembre 1886, 6tait, pour moi, I'amiL
dont parle 1'ecriture, celui que l'on cherche entre
10 ooo et que l'on doit considerer comme le trbsor le,
plus pricieux. Son depart pour Kouba fut, pour moi,
un vrai chagrin; mais je dois dire que, si j'en fus tout

particulerement atteint, tous ceux qui avaient eu
I'occasion d'apprecier M. Hurault, sa belle et riche
nature, son intelligence, son aimable gaiet6, son
grand cceur si indulgent, le bien qu'il faisait AMadrid,
partageaient la mkme peine et exprimaient les memes
regrets. n
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Mme de Logras 6crivait encore le 24 d&cembre 1886
SMinme Eugene : a M. Hurault etait aum6nier de
l'importante maison de Mis6ricorde de Sainte-Isabelle,
et, en sus, confesseur extraordinaire de toutes les
maaisons de Filles de la Charit6 de Madrid et des
environs. En cinq on six mois, grace a son intelligence sup6rieure et A son amour du travail, le bon
Phre parlait si bien l'espagnol qu'il prechait dans
cette langue pendant tout le mois de mai,A jour passe,
ce qui &taitcependant un grand travail, ayant i faire
son sermon en francais et a le traduire... L'on aimait
bien i I'entendre; sa parole 6tait toujours si simple,
si pratique, si douce. Quant aux confessions, quand

lui une fois, on lui restait fiddle,
l'on s'6tait adress &a
et ses autres penitentes comme moi allaient le chercher soit a Saint-Louis, soit & Sainte-Isabelle, quoique ce fit fort loin... Le bon Pere menait une existence completement remplie par le travail et ses
aeuvres, il ne sortait jamais pour autre chose et ne
faisait aucune visite... Dans son saint ministare, le
P. Hurault s'6tait fait une 6tude toute particulibre
de la consolation des ames, il y avait si bien reussi
qu'il trouvait le baume pour toutes les plaies, I'encouragement pour toutes les d6faillances, la parole qui
amenait la paix dans toutes les luttes. C'est done sa
sainte parole qu'il me faudrait pour me resigner a sa
perte. &
11 nous reste i suivre M. Benjamin Hurault en
Algrie. C'est l'accompagner vers le supreme calvaire, 1a oi Dieu I'attend pour recevoir son dernier
sacrifice et pour le couronner.
_..CAPITRE IX. -

L'ALGERIE, LES DERNIERS JOURS

C'est &Barcelone, an cours d'un travail apostolique
tres actif, que Benjamin Hurault recat de ses sup&-
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rieurs 1'ordre de se rendre en Algirie. < Me voici
enfin sur mon depart, 6crit-il a son frere Eugene le
6 octobre I885; il y a juste un mois que je suis ici,
et je puis affirmer que je ne me suis guire repose. DNs
le 8, je commengal une premiere retraite; le 17, j'ea
prechai une seconde; le 27, une troisieme; et le
1" octobre, j'en commenaai une quatriime, terminke
le 4 au soir. Deux retraites de seurs et deux d'enfants,
en tout soixante et une instructions en trente jours,
sans d6teler, et je me trouve plus frais et plus dispos
que le jour de mon arrivee. Cette halte m'a repos6 et
console, a cause du bien qui s'est fait. On ne s'est pas
gene pour t6moigner le desir de me voir rester; Dieu
seul sait ce qu'on a fait de prieres ici et & Madrid
pour que je reste ou que je revienne. Tout cela est
bel et bien & la volonte de Dieu. J'avoue qu'il a 6t6
bien bon pour moi dans ce moment p6nible. ,
Puis, il en vient a la decision qu'il avait attendue et;
dont la nouvelle irrevocable vient enfin dedui parvenir : q Je pars demain pour Marseille, oi j'arriverai
quand je pourrai. De 1l, je m'embarquerai pour Alger,
oh, dit-on, je suis n6cessaire immediatement. C'est
le sup6rieur g6n6ral qui t616graphie cela, en reponse
a une demande qu'on lui adressait de me faire donner
la troisieme retraite.
11 indique ensuite le peu qu'ilsait de son ministere futur, et montre que son d6sir;._
de rentrer en France I'illusionne encore douloureuse-:;7
ment sur I'avenir qui va se derouler : « Je dois tra-vailler par lW-bas aux missions dans les campagnes et
les villes d'Alg6rie. Qu'est-ce qu'il y a par la-bas? Je .
l'ignore. On me recommande de ne pas y faire mon
nid, parce que l'on compte sur mon retour.
II s'embarqua, comme il 1'avait projeti. Le 14 octobre, arriv6 & Kouba, c'est-a-dire au grand siminaire
d'Alger, construit sur une colline de ce nom, qui
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domine la cite, il 6crit : a Me voici enfin arrive i
destination, apris un voyage plus ou moins accident6.
J'ai quitte Barcelone le 7 septembre... La traversbe
de Marseille a Alger a &t6 mauvaise; le mal de mer a
eprouv6 et secoun presque tous les voyageurs... J'ai
d6barque ici lundi 12 octobre, a sept heures du matin,
et j'ai enfin abord6 a Kouba & neuf heures. Bon
accueil, comme toujours. Nous sommes ici une douzaine, et c'est moi qui suis le plus Ag6 et le plus
ancien. J'aurai a m'oceuper des missions, c'est-A-dire
de precher dans les campagnes. En quoi cela consistet-il? Je te le dirai plus tard. »
Et il donne quelques details sur la vie modeste et
penible qu'il va mener. ,. Nous sommes quatre pour
ce travail et on s'arrange de mani&re a aller deux
ensemble, tant6t avec l'un, tant6t avec l'autre; tout

cela est regl6 d'avance. VoilA done la nouvelle vie
que j'aurai L-mener, toujours par les chemins, en
voiture ou en wagon, pour attraper Ia brebis 6gar6e.
II me restera cependant pas mal de temps pour travailler i mon compte. Si le goft de la promenade

Sme vient janmais, j'aurai de quoi le satisfaire, car les
environs sont charmants : des arbres, des vignes, la
mer, la plaine de la Mitidja, voilU pour le dehors; et
au dedans, une jolie bibliotheque; il -y a de quoi
passer son temps agr6ablement et utilement. »
Voici 1'abb6 Benjamin arriv6. I1 va maintenant
essayer de s'acclimater. 4 Tu me fais observer que ma

derniire lettre etait triste », icrira-t-il a son frere
Eugene le 3 fevrier 1886; et, en effet, malgr -la
bonne humeur qu'il affecte dans sa correspondance, il
est facile de comprendre quel effort de resignation il
est oblig6 de produire pour s'estimer heuretx devant

un travail extr&mement p6nible et ingrat, lui qui,
depuis six ans, a passe Il cinquantaine, dans un pays
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lointain et, pour an homme de son age, vraiemt
inhospitalier. II ne pressent pas, sans doute, la caastrophe qui se prepare, mais, en depit des noevelles
toujours excellentes qu'il donne de sa sant6, on le
sent, malgre son 6nergie, malgri son zele, profoad6meat dcouragi. II va pourtant, avec tout 1'entrain de
sa bonne volonto,
et surtout avec la vivacit& de son
esprit de foi, se remettre a la besogne.
£coutons-le, a la date du a5 nowembre 1885. Me
voila acclimat6 dans mon nouveau skjour. J'ai cow,
menc6 k voyager dans le diocese. Pour an debut, c'est
joli. Trois jours a Cherchell, joli port de mer, qui
comptait deux cent mille habitants du temps des R-:
mains et qui n'en a plus que defax mille; cinq joun
a Cbarron, village de cent trente habitants, de cratitr
ricente. On avait transport6 1lsoixante-dix famillI
avec promesse de leur donner des terres irrigu6es.
y oat trouv6les terres, mais pas l'eau, de sorte qu'u*
quarantaine de families sont parties apres s'etre r
nees. La terre est seche a huit metres de profondeu•t,
il y a des ann6es oi il ne pleut pas et alors rien *
vient. Quand l'ann6e est bonpe, on ne peat vendre swa
bl6, de sorte que la ruine est partout. Quel triste payl
ou l'on ne trouve d'autres arbres que les eucalyptust
Pas de vignes, pas d'arbres, fruits, pas de l6gumn
sinon pendant les mois d'hiver. Poor arriver l•-j
faut franchir 242 kilometres, de sorte que moi, q•u-'
jusqu'a present, suis rest6 sidentaire, je vais
trouver bient6t en mouvement perpetuel, comme l
juif errant. J'ai dkji 57o kilomntres 1 mon, acti
pour ma premiere sortie; je ferai mon addition AI
fin de l'ann6e on mieux de l'exercice, c'est-a-dire vei
le 15 aoit. u.

II ne se doutait pas, le z61• missionnaire, du seas
tragique que prendrait bient6t son projet d'additioa
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C'est au tribunal de Dieu qu'A la date fix6e par lui, it

rendrait compte des travaux, incompatibles avec ses
forces, qu'il inaugurait. En attendant, s'il est vrai, et
c'est assez vrai, qu'un paysage est un 6tat d'ame,
celui qu'il venait de decrire n'indiquait pas en lui Ie
joyeux et courageux optimisme dont meme ses lettres
du Portugal et d'Espagne 6taient imprignies.
II continuait pourtant d'une maniere moins milancolique: (( Quel pays curieux que l'Alg6rie! Quels
types que les Arabes! Ils sont respectueux et m&me
bienveillants vis-a-vis des marabouts, c'est ainsi qu'ils
nous appellent; ils'vont et viennent envelopp6s de
leurs burnous blancs; les femmes sont, de m&me,
vetues de blanc et se cachent le visage jusqu'aux yeux
pour se derober aux regards des hommes; c'est un
spectacle assez singulier que celui de ces blancs
fant6mes, parcourant les rues ou travaillant la terre.
Nous u'avons absolument rien A faire avec eux; on a
essay6 &plusieurs reprises de les convertir, mais toujours en vain. Si un Arabe se fait chr6tien, ii faut
qu'il s'expatrie; autrement, il est assassin, par ses
compatriotes. *
Cette impossibilit6 d'exercer aucune influence sur
les Arabes et la stricte interdiction que le gouvernement francais opposait • toute tentative de zele de ce
genre, contribuaient pour une part importante A causer
le d6couragement dont il souffrait. II aurait aimS, malgr6 ses d6boires, a travailler pour 6tendre le regne de
Dieu parmi les infidles et ce n'est pas en vain qu'il
portait et qu'il aimait le nom de pretre de la Mission;
mais exercer an loin et dans un pays ingrat, sur des
colons inconnus, le ministere ordinaire de France,
en laissant de c6t6 les moissons seduisantes d'un
apostolat difficile, mais glorieux, cet emploi un peu
banal de son experience et de son activiti l'attristait.
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Bref, apres les humiliations de ces dernieres annaes,
il ,prouvait ce sentiment si pinible de l'inutilit6 d'ane
vie manquee, que les ames fatigu.es entretienaent
comme i plaisir et exagerent sans raison et qui lear
cause de si p&nibles tortures. c Je ne vois rien de
fatigant, .tjoutait-il, si ce n'est 'obligation de rouer
sans cesse, tant6t en voiture, tant6t en chemin de
fer, pour se rendre aux endroits oi l'on doit pr&cher. ,
II ne faudrait pas croire cependant qu'il s'abandonnit A ces sentiments, qui se laissent deviner plut6t
qu'ils n'apparaissent dans sa correspondance. 1

demeurait, toujours et malgri tout, le confrere enjoa"
de Paris ou d'ivreux: u Personne n'oserait direque
je me fais de la bile et'tous s'accordent A dire que
depuis mon arrivee, il y a plus de gaiet, qu'aupaw
vant, c'est-a-dire plus d'entraih. , II ajoutera mnmln
le i" janvier 1886, apres avoir, comme chaque fois,
-

donn6 d'excellentes nouvelles de sa sant :

I1 y ad-

bien a faire ici et meme beaucoup, tachons d'y mett•e
la main. ,,
La derniere lettre envoyee par l'abbb Benjamin
son frire Eugene est dat6e du 7 avril et du 4 mai
Elle le montre A ces deux dates en pleine activik
apostolique et, semble-t-il, en parfaite tranquillit~
sur sa sant6. ( On ne peut nous accuser, dit-il d'abord,
de voler notre traitement; ainsi je vais partir pour uafl
tourn6e d'un mois et demi, sans remettre les piedsaj,
s6minaire,,et les autres sont log6s a la meme enseigne.IEt ensuite:
Cua va bien, trop bien meme, puisqW

j'ai gagn6 cinq kilos a precher quatre et cinq foij
par jour depuis un mois. Je pars A deux cette fois,
Je pourrai prendre un peu de repos. ,

C'est sur cette derniere ligne que se cl6t la corres-.
pondauce de M. Benjamin Hurault. II faut avouer;
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qu'elle trahit une inquietude de sant6. Cette inquietude, helas! n'ktait que trop justifiie.
Le lundi 3 aout i886, la famille Hurault, de Chilons, jouissait de la paix la plus profonde. Elle avait
assist6, la veille, I la solennit6 de Saint-Memmie, a
laquelle les frbres aines prenaient pieusement part
ayec les jeunes gens du cercle catholique. Tout a
coup, un tilegramme, remis, croyons-nous, par les
directeurs du grand s6minaire, annonca la nouvelle,
absolument inopinee, de la.mort de M. Benjamin.
Voici ce qui s'6tait pass6. Nous connaissons le
d6tail des derniers moments du missionnaire par d'intiressantes lettres qu'envoyirent ses confreres ou les
soeurs de charit6 de I'h6pital alg6rien de Mustapha.
C'est le 26 juillet, semble-t-il, qu'il rentra de la
mission a laquelle il etait occupe. ( II est certain,
6crit la sceur Faucheux, que ce digne missionnaire
est mort victime de son zele. Depuis dix mois que
M. Hurault etait en Alg6rie, ilne s'est pas accord6
un seul jour de repos, voyageant mime la nuit afin
de ne pas perdre du temps pour ses predications.
C'est dans ses dernieres missions, Ttnez et Orl6ansville (la tris chande plaine du Ch&rif, comme dit
M. Bonnay), qu'il a achev6 (de meriter) sa couronne. D
II avait travaill dans ces parages pendant trois semaines. Arriv6 i Kouba, apris la penible mont6e qui
conduit au s6minaire, il se sentit tout courbaturr et
tres alt&r6. Sans se rendre compte des consequences
que pourrait avoir son imprudence « en cet affreux
pays ,, il but de l'eau d'une source tres fraiche.
u Malgrb le malaise qu'il ressentit, il continua encore
deux jours a mener son petit train de vie ordinaire. »
Ses confreres se demandaient seulement s'il pourrait
partir, le surlendemain de son arriv6e, pour Bouira,
paroisse situae au pied du Djurjura, ou il devait pr&-

parer des enfants A la premiere communion. Mais,
comme il ne se trouvait pas mieux, le madecin fat
appel-. Celui-ci ne reconnut rien de grave dans l'6tat
de son malade; la fievre etait A peine sensible; it
crut i un exces de fatigue et conseilla dn repos.
Les trois jours qui suivirent n'apportirent pas
grand changement a ce singulier 6tat. M. Hurault
pourtant ne quittait pas sa chambre. Ce ne fat que le
quatrieme jour qu'en le visitant comme & l'ordinaire,
ces messieurs s'aperurent que le malade paraissait
hors de lui-meme et semblait s'affaisser. Le I* aoft,
i neuf beures du matin, le dilire se manifesta plus
constant. 11 voulait presque i chaque instant se lever
pour rentrer chez lui et malait encore a ses paroles
sans suite des mots pour rire. C'est cependant ce
mrmer jour de dimanche qu'il put se confesser en
pleýýt luciditi. Puis le delire ne le quitta pour ainsi
dir- Alus. Le lundi matin, 2 aout, le m&decin de la
mw-..on vint le voir et, trouvant son 6tat trts grave,
Sdemanda une consultation de mCdecins. Cette consultation &taitfixe a cinq heures du soir, mais, a trois
heures, le malade expira.
A deux heures, comme le mal s'aggravait, on s'etait
d6cidk A lui administrer I'Extr&me-Onction. a M. le
Superieur, 6crit la scear Faucheux, se mit en devoir de
donner les derniers sacrements a ce bon missionnaire,
naguire si plein de vie. Un autre missionnaire dut
supplcr M. le Suplrieur, que l'6motion empechait de
continuer, mais ce bon monsieur dut encore riclamer
le secours d'un troisieme. Le coup 6tait si impriev et
si douloureux pour ces messieurs, qu'aucun d'eux ne
pouvait trouver assez de sang-froid pour administrer
ce cher mourant que tous esplraient garder bien longtemps. nt Nous 6tions tons pris de lui, ecrit M. Bonnay, a deux heures et demie. L'agonie s'annonait,
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non par mouvement des membres, mais par respiration plus embarrassee, plus violente pa-fois. Presque
aussit6t le secours des agonisants requ, avant que
toutes Its prieres des agonisants fussent terminees,
notre cher confrbre, victime de son zile pour les
Ames, avait quitt6 la terre. n
Les lazaristes de Kouba, les soeurs de Mustapha et
le clerge d'Alger se mirent en devoir de lui rendre de
digpes honneurs funebres. Laceremonie des obseques
fui presid&e, le lendemain 3 aoit, par Mgr Dusserre,
coadjuteur de Son Em. le Cardinal Lavigerie, qui
donna l'absoute. Une trentaine de pretres assistaient
A la ciromonie. Un plus grand nombre s'y serait
trouvY si la nouvelle du deces leur 6tait parvenue plus
t6t. Les 6tudiants du seminaire, alors en vacances, se
r6unirent en grand nombre. 11 n'avait guere eu de
relations avec eux, puisqu'it n'6tait pas leur professeur, pnais il avait habite lear maison et ils avaient
pu le connaltre et I'apprecier.
(( Tous l'aimaient bien, 6crit la sceur Faucheux, et
I'un d'eux, qui avait it6 a meme de l'apprecier davantage, a 6te si profondiment touch6 de cette perte,
qu'il en a &t6 gravement malade. Tous ces messieurs
les cures des paroisses que le bon M. Hurault avait
evangelis6es en ont conserv6 un si boa souvenir que.
presque unanimement, ils ont dit vouloir faire dans
leur 6glise un office solennel en memoire du z61,
missionnaire, dont le rapide passage au milieu de
leur troupeau y avait pourtant fait tant de bien. ,
La d6pouille mortelle avait &t6 ensevelie dars le
cimetiire d'Alger, mais M. Eugene Hurault tint a
poss6der dans la tombe de famille ce qui restait de
celui qu'il avait tant aim6. II t6legraphia au superieur
de Kouba, M. Valette, et celui-ci fit diligence pour
lui donner satisfaction.
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Les obseques h Chilons ont &te racontees dans ume
brochure, qui contient la curieuse et pittoresque
oraison funibre que prononqa M. I'abb6 Appert, cur6
administrateur de Saint-Alpin. Le corps arriva le
samedi 14 aoft. II fut d6pos6 dans une chapelle
ardente, que l'on organisa pres du bon Dieu de piktk
de la paroisse Saint-Alpin. Les fid~les qui assisterent
le lendemain aux offices s'arr&terent avec une piete
touchante pres du pretre que beaucoup d'entre.eux
connaissaient, car, a plus d'une reprise, il leur avait
adresse la parole A l'occasion de ses courts sijours i
Chalons. La c6ermonie des fun6railles attira un tris
grand nombre de pr&tres, ceux de la ville et du diocese, a la tate desquels se trouvait M. Musart, vicaire
g6neral, les professeurs du grand siminaire et plus
de dix lazaristes, ses amis, et avec eux M. Foing,
assistant, d6l6gu6 par M. le Superieur g6neral des
Prktres de la Mission. Celui-ci chanta les priires de
l'absoute, puis le cortege se rendit au cimetiire de la
ville, oi Benjamin repose en paix avec les siens.
Sur une petite image-souvenir, qui fut distribute
largement apres sa mort, on imprima les mots d'une
charmante priere que le missionnaire-de. Lisbonne
avait laiss6e entre les mains de Mme Eugene, le
15 aout 1883, au moment oui il. traversa Chilons avant
de se rendre &1'6tranger: a Ave Maria ! Je vous salue,
ma Mere, en vous offrant la premiere pens6e da jour;
je vous salue encore, ma douce Mere, lorsque le sang
de votre Fils ruisselle sur I'autel; je vous salueReine
du Ciel, lorsque la tentation me presse, et j'implore
votre secours. Purs, quand viendra 1'heure oi je devrai
paraitre devant Dieu, votre Fils, je vous saluerai
encore en vous disant : Ave Maria ,
, Que vous etes bonne et aimante, 6 ma Mere Ave
,
Maria! >
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C'est par ces paroles ecrites avec toute la pi6t6 et
toute la confiance possibles, en un moment de grande
tristesse, qu'il sera bon de terminer ces pages consacr6es a un pr&tre qui couvrit d'honneur la famille
Hurault. Admirablement doun, travailleur obstin6,
ap6tre devou6, pe•e des ames tendre et pieux, pr&tre
dans toute 1'acCeption du terme, il souffrit autant qu'il
aima. Ses dernieres ann6es furent travers6es de bien
des 6preuves et il-n'est pas temeraire de croire que sa
sant6, alterie d&s Lisbonne et mal r6tablie depuis,
fut min6e par le chagrin. Mais, comme 1'4crivait aprbs
sa mort I'un de ses confreres, M. Blot, ces 6preuves
et ces contrari6tes des derniers temps i n'avaient nullement alt6r6 son affection pour I'oeuvre de saint Vincent
C'est pr6cisement dans l'esprit de saint VinC.
cent qu'il avait trouv6 le secret de resister a toutes
les tentations et de surmonter toutes les tristesses. I1
avait toujours voulu faire les affaires du bon Dieu,
lui laissant le soin de faire les siennes. C'est ce d6tachement qui avait fait sa force et qui avait rdpandu

autour de lui une atmosphere de sympathie et de
reconnaissance comme seuls la mhritent ceux qui s'oublient totalement. Quand vint I'heure de paraitre
devant Dieu, il ne dut pas craindre; il put en toute
confiance saluer, comme le 15 aofit i883, la tres sainte

Vierge, sa Mere si aimee, et, sous sa protection puissante, s'approcher de Celui pour lequel seul il avait
vecu.
Que son souvenir, v6nbr6 de ceux qui 1'ont connu,
mais aussi de ceux qui auront seulement entendu parler
de lui, encourage toujours puissamment les membres
de sa famille spirituelle a demeurer fiddles a. ses
lecons et a ses exemples!

EUROPE
FRANCE
PARIS
25 janvier 1931. - Aujourd'hui commence, dans
notre chapelle, la neuvaine de la Sainte-Agonie, qui
se terminera le 3 f6vrier, fete de l'archiconfr6rie. Le
predicateir, M. le chanoine Kollen, parle des pech6s
qui troublent la puret6 de l'ame et de leurs remedes.
Un des remedes les plus efficaces est la contemplation de Jesus agonisant, qui a souffert dans son intelligence, dans sa volont6, dans son cceur et dans son
corps. Ces reunions annuelles sont, pour bien des
fideles, l'occasion d'une pieuse retraite au pied de la
croix du divin Sauveur.
16, 17 et 18 fivrier, triduum d'adoration. M. Collard monte en chaire les trois jours pour nous
montrer dans saint Vincent de Paul et ses deux glorieux enfants, le bienheureux Clet et le bienheureux
Perboyre, trois grands adorateurs du Saint Sacrement.
17 fevrier, fete du Bienheureux Clet. - La Mission
de Chine compte ce vaillant martyr parmi ses celestes
protecteurs. Puisqu'il est dans l'esprit de l'iglise de
recueillir, pour les publier, les actes des martyrs,
donnons ici le texte de la lettre, encore inedite en
partie, que M. Lamiot, missionnaire en Chine, adressait a M. Verbert le 20 f6vrier 1820 :
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a Je ne vous rip6terai pas ce que j'ai dit a
M. Richenet et a moon frere; vous pourrez lire leurs
lettres; vous n'en aurez ni la patience ai le temps,
mais vous pourrez vous en faire rendre compte.
u Quand M. Clet, & genoux (genoux nus) sur des
chaines pendant tant d'heures, comme il 1'6crit a
M. Richenet, fut frappC si cruellement, tout son habit
fut teint de sang. J'ai ordonn6 (et on doit m'ob6ir)
que cet habit vous fut envoy6; vous n'exigez pas que
je vous le porte moi-m&me; mais, si vous ne le recevez
pas, j'aurai du moins fait tout ce qui a d6pendu de
moi.
( II est urgent que vous nous envoyiez des adjoints
au plus t6t, s'ils ne sont pas d6ji partis ou meme arrives.
Si nous avions eu un des n6tres i Canton seulemnent,
A P6km m6me, j'aurais eu moins & souffrir et k combattre. Si, dans les circonstances pr6sentes, vous ne
pouviez pas envoyer un pretre de notre Congregation,
il suffirait pour le present et meme en un autre temps
que nous y eussions un frdre lai-un peu intelligent,
qui puisse converser et entretenir relation avec des
gens un pen an-dessus du commun, des grands n6gociants et autres semblables.
a Au reste, ii s'en faut bien que les affaires de
notre Mission de Chine soient desesp6rbes; je pense
qu'elles vont de mieux en mieux; d'ailleurs, nous
aurions d'autant plus lieu d'esp6rer du secours de vous
que nous serions plus A plaindre et plus abandonn6s.
a Presque tous les jours j'6cris a M. Clet pour en
tirer des lunmires sur mes obligations; je lui disais il
n'y a qu'un moment : Vous ne craignes pas la corde;
il me semble que Dieu m'a fait la m6me grace, mais je
tremble pcer -s
obligations. Ainsi je vous prie de
tacher de nous mettre bien au clair toutes nos affaires,
selon le plan de M. Jacquier, qui a ouvert cette Mis-
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sion. Mes lettres a M. Richenet vous diront le reste.
Ma peine et ce qui nuit quelquefois a ma sante, c'est
de ne savoir souvent ce que je dois faire, disais-je
encore a M. Clet; quand je suis au clair, rien ne me
parait difficile.
u Si je viens a manquer et que je n'aie pas de successeur a Pekin, en vous adressant au gouvernement
francais vous pourrez employer aux Missions de Chine
les fonds que vous retirez de Pikin; il vaudrait cependant mieux ne pas'se servir des snculiers, si c'est possible sans graade perte, mais, pour cela, il vous faut
envoyer des confreres au plus t6t; et M. Richenet, qui
connait tout et est connu de tous, est plus propre
qu'aucun autre, jusqu'i ce que les choses se soient
consolides, et meme necessaire.
c M. Clet, aussi fort qu'il l'itait il y a trente ans, a
une vigueur d'esprit et de caractere qu'il n'avait pas
alors.
( Je pense que nos malheurs viennent en bonne
partie de ce que, depuis les troubles de la France, le
superieur n'a pas 6t6 6couti; chacun a tir6 de son
bord et alors tout va mal. Quand on est uni, il est difficile de s'6garer bien loin et on pent toujours beaucoup, au lieu que seul on ne pent rien. Ce point est

d'autant plus important et m&rite d'autant plus d'attention que, quand un sup6rieur est. ioign6, on trouve
toujours des raisons pour ne pas faire ce qu'il.dit. II
faut que le sup6rieur de notre Mission de Chine soit
A P6kin; ceux qui y sont ont toujours une certaine
connaissance de Canton et des provinces; mais ceux
qui n'ont pas Wte & P6kin ne s'en forment aucune id6e;

s'ils laissent tout faire, ils ne servent de rien; s'ils se
milent des affaires, ils en gitent beaucoup. Si vous
envoyez a P6kin quelqu'un qui ait un peu d'experience,
il faut le nommer superieur, ii pourra profiter de tout

--

525 -

ce que je sais, et je servirai mieux 6tant en second.
Nous attendons 1'rdit de l'empereur qui d6cidera du
sort de nous tous ; mais cette decision tarde ; vous la
tronverez dans d'autres lettres.
a Je passe a des r6flexions que je ne crois pas
devoir faire connaitre a tous. Or, parmi ces secrets,
je vous dirai une action de M. Clet qui, i mon avis, ne
doit etre publie qu'apris sa mort, car certaines tentations de vanit6 sont dangereuses, pour les saints
meme. Les chr6tiens disent de lui que son ange gardien lui revele leurs p6ch6s avalit qu'ils ne les aient
consome6s et quand ils y sont d6ji d6termin6s.
« La premiere fois que je parus en jugement avec
lui, je savais que c'6tait lui, mais je ne le reconnus
pas, quoique 'aux autres entrevues il m'efit paru absolument tel que je l'ai connu il y a trente ans; seulement
ii avait la peau moins delicate et un air un pen rustique, qu'il n'avait pas autrefois, comme vous savez,
et qu'il a contract6 en courant les montagnes. Je ne le
reconnus pas a la premiere entrevue, parce que, aussit6t qu'il me vit, il tourna la tete de mon c6te, et,
chaque fois que je voulais le regarder, il avait toujours
les yeux fixes et immobiles sur moi, tellement que je
crus qu'il avait perdu la tete.
c On me fit mettre a genoux &ses c6tes; il se mit A
« pleurer. On voulut frapper M. Chen, il dit : u Pour< quqi le frapper lui et pas moi? J'ai seul la faute. ,
Le mandarin lui dit : a Vieille machine , (grosse
« injure chinoise), tu as converti trop de nos gens,
Fl'empereur.veut ta vie. » II r6pondit : a Bien volonu tiers. » Dans ce complexe, j'admirai sa sensibilite
extreme pour M. Chen. et moi, son intrepidit6 pour
le martyre, sa presence d'esprit admirable; ce qui me
fit une impression qui ne s'effacera jamais de mon
ame.
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c Un autre jour qu'on frappa riellement M. Chea
(on avait pourvu a tout et promis un pen d'argent afi
qu'il n'eit pas beaucoup & souffrir), M. Clet s'6cria :
(c Pourquoi le frapper, lui? n Le mandarin president
dit: ( Je n'ai jamais vu de telles gens de ma vie. , Et
il'6tait deja bien vieux. II se mit lui-m&me a pleurer,
se retira dans sa maison et dit a sa famille, qui est fort
nombreuse et dont j'ai vu trois fils, fort aipnables, avec
qui j'ai cause assez longtemps : o Si je nuis & an tel
A hommae, je ne puis plus etre mandarin ), c'esta-dire qu'il ne pouirait plus les nourrir. Un pen
aprbs, il se retira chez le gouverneur de la province;
on raconte aussi qu'il me loua beaucoup. Mes autres
lettres a M. Richenet fourniront une vaste matibre ak
.
vos instructions, que je d6sire ardemment.
i8 fivrier, mercredi -es Cendres. - Depuis quelques ann6es, l'usage o'est introduit a la Maison-Mere,
pendant le Car&me, d'inviter un pr6dicateur a parler
aux fidSles, dans notre chapelle, an jour sur semaine.
Cette fois, c'est M. Vandaele, aum6nier de nos sceurs
de Clichy, qui est choisi. La dblicatesse de sa sante
ne l'empeche pas de remplir sa tache jusqu'au bout.
7 mars, f&te de saint Thomas d'Aquin, patron des
philosophes. - Dans une de ses conferences aux
Filles de la Charite, saint Vincent raconte que le docteur angelique,.interrog6 sur la source des hautes et
belles conceptions qui lui venaient en esprit au sujet
de D'ieu, r6pondit : a Monsieur, s'il vous plait, je vous
menerai & ma bibliotheque. n Et prenant son interlocuteur par le bras, il le conduisit devant son crucifix :
u Voil, ajouta-t-il, le livre que je consulte; je "'-" ai
, pas d'autre. n
17 mars. - A la chapelle, de la Comnmnauti, rue
* du Bac, le Saint Sacrement reste expose toute la

-

53

-

journ6e et 1'on prie si bien que la saance preparatoire
pour 'h6roicit6 des vertus de seur Catherine Labour&
donne les ri:ultats attendus. 11 ne reste plus qu'un
obstacle i franchir avant le d6cret d'h&roiciti; la
question sera de nouveau posse devant le Pape
la
seance plkniere du 7 juillet, et tout permet d'esp6rer
le succes final. Ce sera le digne couronnement de
l'annie centenaire, dont la cl6ture a &6t reportee au
19 juillet.
16 mars, fete renvoy6e de la Bienheureuse Louise
de Marillac. - La Communaute de la rue de Shvres
se joint a celle de la rue du Bac pour honorer celle
qui fut la collaboratrice si d6vou6e de saint Vincent
de Paul; c'est l'un de nous, M. Payen, assistant de
notre Maison, qui c6lkbre en chaire les vertus de la
servante de Dieu.
II y aurait une 6tude interessante a faire sur la
parente de Louise. L'histoire nous a conserve le souvenir de ses grands-oncles : Charles de Marillac,
ambassadeur de France & Constantinople et archeveque de Vienne; et Bertrand de Marillac, 6v4que de
Rennes; de ses oncles -: Michel de Marillac, garde
des Sceaux (et non chancelier, comme on l'a dit
faussement), ami de M. de Berulle, qu'il aida pour I'introduction des Carmelites en France; Louis de Marillac, mar6chal de France; et Octavien Dony d'Attichy, surintendant des Finances; de Mme de Vendy
et de Jean Camus, 6v-que de Belley, la premiere, fille
et le second, neveu de sa belle-mere; de ses cousins :
Achille d'Attichy, jesuite; Louis d'Attichy, 6veque
d'Autun; la duchesse d'Atri; le comte et la comtesse
de Maure. Le.. Carmel fit de belles conquetes dans la
famille de Michel de Marillac, garde des Sceaux; it
prit une fille, one belle-ille et quatre'petites-filles.
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Louise de Marillac eut un fils, pare lui-meme d'one
fille; les documents nous manquent pour poursuivre
plus bas la lignie ginealogique; peut-etre meme que
sa petite-ille mourut sans posteriti. Les personnes
qui pr6tendent descendre de Louise de Marillac (on
en trouve) prennent leur d6sir pour la r6aliti.
19 mars, fete de saint Joseph. - C'est encore dans
la chapelle de la rue du Bac que, selon la traditiou,
les deux communaut6s se r6unissent pour les offices
de saint Joseph; elles y entendent M. Joppin, auquel
revient l'honneur de louer les vertus de celui qui veilla
sur la sainte famille et la nourrit de son travail. Le
predicateur aurait pu rappeler que saint Vincent luimeme proposa plus d'une fois aux seurs l'exemple de
saint Joseph. ( 0 Seigneur, leur disait-il un jour, qui
vous etes fait cette pauvre compagnie de pauvres
filles, vous avez voulu naitre d'une pauvre ille,
quoique de race royale, et vous voulez qu'elles fassent
comme votre pere saint Joseph faisait; vous desires
qu'elles se conforment a ce que vous et votre mere
avez fait sur la terre. Nous vous supplions, Seigneur,
de faire la grace a cette Compagnie de filles qu'au
moment oi elles recevront la benediction, elles soient
excitees efficacement &entrer dans cette pratique. ,
25 mars, fete de l'Annonciation. - C'est aujourd'hui que, dans le monde entier, les Filles de la Charite renouvellent leurs saints voeux. Ce jour a 6tk
choisi en raison du souvenir historique qui s'y rat.
tache. Rappelons un peu le pass.
Le 19 juillet 1640, le saint fondateur, parlant devant ses filles du bonheur de servir les pauvres, lut
incidemment la formule des vceux en usage dans une
communauti hospitalibre d'Italie : it Je fais veu et
promets & Dieu 'de garder, toute ma vie, la pauvrete,
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la chasteti et l'obeissance, et de servir nos seigneurs
les pauvres. » II prononca ces mots avec tant d'onction
que les seurs ne purent retenir leurs larmes. Elles lui
demandirent :
- Et nous, ne pourrions-nous pas nous donner a
Dieu de la meme maniire?
- Oui-da, mes filles, leur ripondit-il, mais avec
cette difference que les vceux de ces bons religieux
6tant solennels ne peuvent etre dispenses, non pas
meme du Pape; mais, pour ceux que vous pourriez
faire, 1'eveque pourrait en dispenser. II vaudrait
n6anmoins mieux ne les pas faire que d'avoir I'intention de vous en dispenser quand vous voudriez.
Et le dialogue se poursuivit :
- Pourrions-nous, du moins, faire ces voeux en
notre particulier, selon notre d6votion?
- Gardez-vous-en bien. Si quelqu'une est dans
cette disposition, qu'elle voie ses supirieurs, leur
d6couvre son d6sir et accepte avec indifference la
decision qui sera prise.
Et alors du cceur de saint Vincent, dont les yeux

fixaient le ciel, s'echappa cette belle priere :
Dieu, nous nous donnons tout

O0 mon

a vous. Faites-nous la

grace de vivre et de mourir dans une parfaite observance d'une vraie pauvret6. Je la vous demande pour
toutesnos sceurs, pr6sentes et eloign6es. Ne le vou!ezvous pas, mes filles? Faites-nous aussi pareillement
la grace de vivre et de mourir chastement. Je vous

demande cette mis&ricorde pour toutes les sceurs de
la Charit6 et pour moi, et celle de vivre dans une parfaite observance de l'obeissance. Nous nous donnons

aussi 4 vous, mon Dieu, pour honorer et servir, toute
notre vie, nos seigneurs les pauvres, et vous demandons cette grlce par votre saint amour. Ne le voulezvous pas aussi, mes chbres sceurs? u
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Toutes s'inclinarent en signe d'assentiment; puis
elles tomberent a genoux et lewr pbre vinirv les binit,
demandant a Diea d'accompliT ses desseins 6ternels
sur elles.
Le conseil qu'il leurdonna, ce jour-la, de e'entendre
avec leurs superieurs semble bien indiquer que f'usage
des voeux prives pour un temps limit6 ne tarda pas i
s'iatroduire.
Deux ans plus tard, saint Vincent aatorisa les premiers veaux perp6tuels. Le 25 mars 1642, Mile Le
Gras, scmur Barbe Angiboust et trois autres priviligiees, vraisemblablement Mine Turgis, Marie-Denyse
et Henriette Gesseaume, s'engagerent, pendant la
messe, pour toute la dur6e de lear vie.
La neme favear fat accord6e dans la suite, par
saint Vincent on M. Portail, aux saurs qui, apres
quatre on cinq ans de sijour dans la Compagnie, en

6taient reconnaes dignes. II semble bien que tres pee
l'obtinrent. Quoi qu'il en soit, apres la mort do fondateur, il n'est plus trace de veux perp6tuels et l'on peut
assurer qu'en 1718 iasage des vmux annuels 6tait
aniversellement itabli.
Aujourd'hui commence dans notre
3o mars. chapelle une petite retraite pascale pour les fiddles;
c'est M. Misermont qui la donne. II pr&che le lundi et
les deux jours suivants et cl6ture le jeudi par un sermon sur la Passion.
Premier cong6 de
6 av~il, lundi de PAques. promenade nous
premiere
l'ann6e A Gentilly. Cette
reserve toujours quelque surprise, car des constructions nouvelles oodifient d'annie en annke la zone
des fortiAcations.
7 et 8 awil. - Les confreres de la Maison-MWre se
r6unissent pour choisir leeas d6put6s A PassemblMe
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provinciale; sont 6lus M. Payen, assistant de la maison, et M. Dujardin, directeur de nos cas de conscience.
19 avril, fete de la Translation des reliques de
saint Vincent de Paul. Son 9m. le cardinal
Verdier, archeveque de Paris, a bien voulu accepter
de presider la messe solennelle; et notre confrere
Mgr Lisson, les vepres. Nous avons le plaisir
d'entendre la parole da R. Pere Brillet, suptrieur
general de l'Oratoire, qui d6veloppe avec une
elegante clart6 les raisons qu'a l'iglise de vin-rer les
reliques des saints.
20 avril. - Notre r6fectoire est livr6 aux ouvriers,
qui vont lui donner une nouvelle parure; il-nous faut
chercher un refuge ailleurs et c'est la salle de rrcr6ation des pretres qui est choisie. Tout le monde
s'adapte facilement au changement d'habitudes que
reclame le changement de local.
24 avil. - II y a trois cent cinquante ans aujourd'hui, exactement trois siecles et demi, que saint Vincent de Paul naquit & Pouy, dans la pauvre maison de
Ranquine, en x58I, le lundi qui.suivait le quatrieme
diianche apres Piques. Quelques jours apras, venait
au monde Duvergier de Hauranne, abb6 de SaintCyran. Ces deux hommes si dissemblables devaient se
rencontrer, se lier et puis s'engager dans des voies
opposbes. On sait ce qu'a 4te, ce qu'est encore l'ceuvre
du premier; que reste-t-il de celle du second ?
26 aril. - Au sortir de la grand'messe, nous voyons
niotre cour envahie par un bataillon de jeunes illes
revatues du cordon blea des Enfants dc Marie. Elles
viennent en pelerinage pros des reliques de celui qui,
avant elles et avec une ferveur qu'elles tachent d'imiter, a honor6 Ia Reine do ciel,

-

532 -

RAMBOUILLET
LE BI-CENTENAIRE DE L'HOSPICE
En 1731, Marie-Sophie-Victoire de Noailles, comtesse de Toulouse, fondait pour l'entretien des
vieillards, l'hospice de Rambouillet, qui devint aussi
h6pital pour les soins a donner aux malades.
Pour une institution qui a rendu et qui continue a
rendre tant de services, deux cents ans sont d6ji un
ige respectable. La Commission administrative, que
preside le maire de Rambouillet, tint a cl66brer lundi
dernier, 23 mars, le bi-centenaire de cette heureuse
creation.
Aprbs une messe basse, dite par M. I'archipr&tre
Jubin dans la chapellc am6nagie par le duc de Pentbievre en 1770, une visite de courtoisie fut faite a
tous les malades et meme la Maternit6, par la Commission et ses invites. Puis on passa a table,oii prirent
place, a c6t6 du maire-pr6sident, M. le sous-pr6fet
Boucoiran, Monsieur Francois Verdier, Superieur
general des prktres de Ia Mission et des Filles de
la Charite; M. le duc de Noailles, reprisentant Ia
famille de la comtesse de Toulouse, MM. les adjoints
Royer, Grasset, Clement Hue, I'archipr&tre Jubin,
l'abb6 Perret, le secr6taire de M. le Superieur general,.
les membres de la Commission administrative rPregent,
Clavi6, Aubagne, Durand, Angel, Maillard, les docteurs Perrineau, Villeneuve et le capitaine midecin
Le Carbont Mesl6, receveur municipal, et Le Foil,
vieillard encore alerte, qui representait les' malades.
Madame la Superieure de I'hbpital poussa la modestie
jusqu'. vouloir servir ellerm-me les convives, au lieu
de prendre au milieu d'eux la place a laquelle elle
avait droit. MM. Redon, adjoint, et Knol avaient dfi,
a leur grand regret, s:excuser.
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Un menu choisi fut servi, non seulement A la table
officielle, mats encore a tous les vieillards de l'etablissement :
Au champagne, le maire, M. Roux, prit la parole en
ces termes :
a II y a deux sikcles, une grande dame, doubl6e d'un
grand coeur, achetait plusieurs immeubles & Rambouillet pour y fonder un h6pital. Nos archives nous
apprennent que cette bienfaitrice etait Son Altesse
S6rnissime Marie-Victoire-Sophie de Noailles, comtesse de Toulouse, dont nous sommes heureux de
saluer ici son trbs distingu6 descendant, le duc de
Noailles.
,tLe 14 mars 1731, la comtesse de Toulouse installait dans son h6pital des Filles de la Chariti, dont la
Maison-Mere etait alors A Paris, faubourg SaintLazare. Elle s'engageait en meme temps a subvenir A
l'entretien des sceurs et des malades; ce qui constituait une tris lourde charge.
itA la suite de divers 6v6nements, le domaine dc
Rambouillet, dont I'h6pital faisait partie, devint la propriet&du roi de France. II devint ensuite bien national.
( L'h6pital est aujourd'hui un 6tablissement autonome, rattach6 & 1'Administration communale.
a Mais, si ses propriktaires ont change, la commanautA qui a assum6 les soins hospitaliers est demeur6e
la mime. Elle a r6sist6 aux changements de r6gimes
et aux legislations hospitalieres.
a Depuis 1731, les Filles de la Charit6 ont rempli
leur tiche avec un d6vouement sans bornes, et leurs
supbrieures n'ont cess6 d'entretenir avec les seigneurs
de Rambouillet jadis, puis avr lesautorits civiles, les
meilleures relations. Je profite de l'occasion qui m'est
offerte pour adresser, au nom de la Commission administrative, tous nos remerciements a cette congregation,
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a son Superieur gnCral et & la seur superienre, qui,
avec ses compagnes, soigne avec un zele inlassable etan
disint6ressement rare les malades et les blesses, que
les accidents du travail et de 1'automobilisme rendent
chaque jour plus nombreux.
, J'adresserai aussi nos felicitations a notre seur
superieure, dont Ie m6rite n'a d'6gal que la modestie,
pour le concours pr6cieux qu'elle nous a donn6 en vue
de la construction de l'h6pital regional de Rambouillet,
qui commence d6ji a sortir de terre.
c En effet, malgrk ses agrandissements successifs
et les ameliorations qui y ont etC apporties, grice i
de genbreux donateurs, notre vieil h6pital est devent
trop exigu. 11 ne ripond plus aux besoins de l'hygiene,
de la chirurgie et de la m6decine modernes, pas plus
qu'a ceux d'une population sans cesse croissante. II
va disparaitre.
(( De sorte que la fatalit6 veut que Lette f&te da
bi-centenaire de notre h6pital se trouve etre, ea
quelque sorte, une cir6monie funibre. Nous assistons
aux derniers jours d'un condamn6. Dans quelquesannees, il aura v&ca.
( Mais le nom de la comtesse de Toulouse ne disparaitra ni de nos archives, ni de notre m6moire, ni de
notre monument. II demeurera grav6 sur le nouvel
h6pital en construction pour perp6tuer, a travers les
siecles, le souvenir de ses bienfaits. »
M. Roux termine en portant un toast en l'honneur
de la seur superieure et de tons les invites de la
Commission administrative.
Le sous-pr6fet lui r6pondit par quelques paroles
heureuses pour dire tout le plaisir qu'il avait d'associer
I'administration pr6fectorale A cette f&te enj'honneur
de la genereuse fondatrice 'de l'hospice; pour adresser
les 6loges les plus m6rit6s et remerciements qui lear
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sont dus a la Commission administrative et a son pr6sident, au personnel hospitaher, aux Filles de la Charite, medecins et chirargiens, et A toutes les personnes
qui se devouent au bien-etre des malades comme a la
prosperiti de l'tablissement.
Et, pendant ce temps, rue Pasteur, les masons
construisent un h6pital modHle, qui r6pondra mieux
aux besoins de la population de l'arrondissement,
mais sans faire oublier le vieil hospice fondd par la
comtesse de Toulouse.
PITHIVIERS
SCEUR VINCENT DECORRE DU MERITE AGRICOLE

C'etait joyease fte A lhospice, le lundi r6 fevrier.
Sceur Vincent, A la veille de ses quatre-vingt-seuf ans,
recevait la croix da M&rite agricole des mains de
M. le maire de PitBiviers. La commission de rhospice

avait justement pense que le meilleur moyen de reconnaltre les longs services de cette d6voude religieuse
6tait de lui faire d<cerner cette honorable rhcompease. - Qui ne coanait, At Pitbiviers, la bonne saur
Vincent, modeste et laborieuse, attach6e, depuis plus
de soixante ans, au service des pauvres de la ville et
de la region ? Active et tout a son devoir, elle gore
avec un succes marqu6 son potager et sa basse-cour,
d'oii les maladestirent use alimentation aussi saine que

succalente. Grice A elle, les convalescents retronvent
plus vite la sant6, les vieillards voient s'allonger leurs
annies de retraite, et la table de l'&tablissement se
charge, aux jours de fete, de victuailles app6tissantes,
de fruits et de legumes de choix qui mettent tout le
monde en liesse. Poulets, canards et lapins, d'ane
part; artichants, melons sucr6s et produits de choix
du verger, de l'ao•re, disparaissent alors comme par
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enchantement: t6moignage incontestable de la qualiti
du regime. Quiconque a pass6 quelques semaines sur
un lit de malade, dans cette maison hospitaliere, peat
en parler en connaissance de cause...
L'Administration de l'hospice s'est honoree en signalant au ministre de l'Agriculture les merites de sawr
Vincent. Avec les membres de la Commission et dam
un mame sentiment de d6ferente affection, les soeurs, les
docteurs,les enfants de l'ouvroir, les vieillards et tons
les malades qui pouvaient se tenir debout, entouraieat
la v6enrable octog6naire, fortement 6mue. Et tous
s'associaient de grand coeur aux paroles 6logieuses de
l'autorit6 municipale, hqureux de reconnaitre, dans la
personne d'une sceur de Saint-Vincent-de-Paul, la
valeur des treize soeurs de cette communaut6 d'~lite.
Qu'il soit permis au clerg6 de la paroisse d'associer
son hommage respectueux a celui de la Commission
de l'hospice et de tous ceux qui profitent des services
de seur Vincent.
Quelques jours avant cette f&te de famille,
Mgr l'6veque d'Orleans avait adress a&Mmie la Supbrieure une lettre dont nous detachons ces quelques
lignes:
a Ma bonne Mre,
« Je me r6jouis vraiment de voir les m6rites de vo.
seurs reconnus par les autoritýs. Je suis bien heurcxt
que votre administration songe A organiser une f&te,
a l'occasion de la remise de cette croix. Vous voudrez
bien dire A seur Vincent que je m'unis de tout coeur
aux felicitations qu'elle va recevoir. Une chr6tienne
peut toujours &tre fi&re de recevoir une croix qui lii
rappelle, A elle, celle de son Maitre. n
a JULES-MARIE,
eEveque d'Orl6ans. n
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La journie s'est termin&e par la benkdiction du Tris
Saint Sacrement oi les ferventes pribres de toute la
maison ont demand6 & Dieu, pour sceur Viacent,
l'heureuse prolongation d'une vie tout entiere consacr6e au service des pauvres. Nous y joignons nousmemes nos plus ardents souhaits.
J. L.
(L'Espdrance e Pithiviers, bulletin paroissial mensuel,

mars

t9ji.)

ITALIE
Leutre de sawur BOYAVAL, Fille de la Charitl
3 M. LE SUPERIEUR GENERAL
Rome, zo mars 193r.

MON TRks HONORE PERE,
Votre binidiction, s'il vous plait!

Je me fais un plaisir de vous 6crire que Son Eminence le cardinal Cerretti est venu prendre possession
de Santa Maria in Capella, le 8 mars dernier, aux premieres v4pres de sainte Franqoise Romaine. 11 avait
pris possession de Sainte-Agn&s Piazza Navona, le 21
janvier, en grande pompe, et le prince le recut A diner
au palais.
Ici aussi le prince vint, la veille, pour voir la chapelle, la chambre de communaut6. II fit venir leshuissiers de l'administration pour les derniers pr6paratifs
et pour maintenir l'ordre dans le Cortile et placer les
invites.
Tout ae passatres bien. Le car dinal voulut que nous
allions lui baiser la main aprbs le chapelain,ensigne
de soumission. Cela fait, le cardinal prit la parole
disant toute sa joie de devenir le protecteur de cette
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maison de charit6 et parla de saint Vincent avec taut
d'onction et de pi6t&que tons en furent embaumes. II
a une voix tres forte; les plus sourds entendaient.
M. Grassi etait grand cirimoniaire. Assistaient
aussi M. Fontaine, M. Misermont, M. Scognamillo et
beaucoup d'autres pr&tres.
Ce sont les 6tudiants des Pares Picpuciens qui out
chant6 l'Ecce Sacerdos, le Te Deum, la b6endiction, que
nous avons terminke par l'O Maria coacepita, a trois
parties, repris en choeur par tous nos vieillards et nos
enfants. Si 1'ensemble des voix n'tait pas selon I'art,
il 6tait au moins plein de ferveur.
Apres la ckromonie religicuse, le Rinfresco. M.
le prince lui-meme avait apport6 les g&teaux. Puis
le cardinal visita deux salles et s'entretint longuement avec nos enfants, leurs mamans, et vit aussi la
cuisine.
Je crois que tous furent satisfaits et nous aussi,
voyant le prinLe et le cardinal si contents. II reviendra
Smaintenantjpour le Corpus Domini.
J'ai I'honneur d'etre, mon Tres Honors Pere, votre
tres humble et tres obeissante ille,
Sceur BOYAVAL,
I. f. d. 1. c. s. d. p. m.

ASIE
CHINE
LES MISSIONNAIRES EN CAPTIVITE CHEZ LES
COMMUNISTES DU KIANGSI (Journal de M. Barbato)'

Prise de Kian par les Rouges. - Capture des missionnaires
et des seurs. - Demande d'une rangon. - A l'h6pital des
Rouges,les missionnairescomme medecins,les seurscomme

infirmiares.
4 octobre. - Les soldats rouges deji vaincus neuf
fois a Kian en quatre mois, et battus dans la province
du Hunan, au nombre de trente mille, attaquent notre
ville de Kian, gard6e seulement par trois cents hommes
de troupe. Apres un combat acharn6, les Rouges envahissent la ville a onze heures du soir. C'est alors que
commencent nos miseres. M. de Jenlis et M. Barbato
s'enfuient tout pros de la residence et se blottissent sous
les combles d'une maison. M. Thieffry, provicaire, et
Mgr Mignani se cachent un peu plus tard dans une
maison voisine. Au seminaire, on tenta la fuite, mais
toutes les routes etaient dangereuses. Chez nos seurs
du Jeng-tse-tang, vers deux heures du matin, les
sceurs Larmichant, Rognoni et Anne Che sont saisies
par les Rouges et conduites en prison. Elles purent
heureasement consommer elles-m&mes auparavant les
I. Le Journal de Skangzai a publi6 1e journal de M. Barbato dansses
numdres des 14 janvier x931 et jours suivants.
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Saintes Especes et eurent la consolation de les distribuer aux autres. Nos soeurs du faubourg ont eu, quelques heures plus tard, le meme bonheur.
5 octobre. - Soeur Leport, seur Augustine, sour
Ramos, du faubourg, sont a leur tour emmenees et ins.
tallies au grand s6minaire, transform6 en prison.
M. Purino, ignorant l'arrestation des sceurs, est luimeme fait prisonnier au moment of ii se rendait chez
elles pour c61ebrer. Quelquesheures plus tard, despaysansrouges se saisissent de Sa Grandeur Mgr Mignani
et de M. Thieffry. Joints a M. Purino, tous les trois,
li6s comme des criminels, sont conduits au tribunal
rouge des paysans. Un homme, vrai tigre, armi d'une
barre de fer, frappe Monseigneur an dos et aux jambes.
Durant le jugement, on r6clame a Monseigneur
5oooo dollars, a M. Purino 2o0oo, aux seurs quelque
autre somme fabuleuse, avectoujours la mme menace:
l'argent ou la vie.
Beaucoup de chr6tiens sont 6galement faits prisonniers; une vingtaine d'entre eux sont massacres. La
pauvre 6glise de Kian, comme au temps de la capti-

vit6 de Notre- Seigneur, est sons le r6gime de la crainte
et de la terreur. Les pr&tres chinois cherchent i se
dissimuler dans les maisons.
6 octobre. Les seurs Leport, Merle, Ramos,
contre environ 3ooo dollars, sont d6livrees. Grice au

savoir-faire de la seur chinoise Anne Che, les autres
seurs obtiennent de rentrer chez elles pour soigner
les malades et blesses rouges d6ji install6s dans leur
maison.

Monseigneur, M. Thieffry, M. Purino (celui-ci transf6re dans une autre prison) sont de nouveau juges et
de nouveau condamnes: argent on vie.
7 octobre. - A minuit, le docteur de notre h6pital,
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sur mandat du chef rouge, dflivre Monseigneur et
M. Thieffry, qui se retirent dans une ancienne maison. Les RR. PP. Mathieu King et Paul Tcheng sont
faits prisonniers et transfer6s de prison en prison.
9 octobre. - M. Capozzi, camoufl6 en paysan, traverse, en petite voiture, comme un grand malade, le
march6 de Kian pour se reunir & Monseigneur et a
M. Thieffry.
La maison ou se cachent MM. de
Io octobre. Jenlis etBarbato est toujours surveillee,visitie,quatre
ou cinq fois par jour, par des espions; ils vont jusqu'aux planches qui dissimulent les missionnaires,
mais ne nous dicouvrent pas. Monseigneur leur envoie le meme docteur qui a dbja delivr6 Sa Grandeur;
le coup reussi, MM. Barbato et de Jenlis passent sous
le nez des soldats rouges et gagnent l'habitation de
Monseigneur; le soldat qui les conduit les protege
en disant; c Ce sont les medecins. » Quel bonheur de
se revoir! S6pares depuis le 4, nous pensions ne point
nous revoir ici-bas. On causait... on causait, ce sont
des moments ineffables. Mais Monseigneur nous recommande le calme, car nous n'6tions pas en sfret6
complete.
Ce meme jour, M. Breuker, pour 6viter les Rouges,
qui vont i marches forcees vers Kishin, doit faire a
pied la longue route de Pong-Cheng. M. Anselmo,
M. Teng, les PP. Pou-jou-ling et ]tienne Hic fuient
chacun de chez eux devant les Rouges et se rencontrent tous a Nalchang.
M. Vittone, avec son vicaire et son m6decin, chr6tien annamite, Louis Ting, doit escalader les murs de
Juanchow et se sauver A Kiukiang par la province du
Hunan. Ils passent A quelques pas seulement des
Rouges, qui n'apercoivent pas'M. Vittone.
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S1 octobre. - Kian est aux mains des paysans rouges,
qui pillent et tuent sans misricorde. Chaque jour, acoucher du soleil, des centaines de tetes tombeat,
coupables seulement de n'6tre point rouges. Les mis-

sions catholiques sont pillies.
Vers cinq heures du soir, au moment de nons
mettre a table, cinquante gendarmes du gouvernement
civil entourent notre maison et emmenent tous lea
missionnaires 6trangers presents : Monseigneur,
M. Thieffry, M. de Jenlis, M. Barbato et M. Capozzi.
On nous fouille, on nous vole nos montres et,l'unapr&s
I'autre, on nous conduit, par le grand march, au poste
de police. On nous demande un million de dollars,
c pour coop6rer a la cause commune ,, et, en attendant,
nous sommes cinq avec un seul lit et une seule converture.
12 octobre. Sons pretexte d'aller chercher dew
l'argent, je sors de la prison avec une escorte et vais:
voir M. Purino dans sa prison; deja plusieurs fois.
condamn6 a mort, assis sur la paille dans une grande
chambre froide, il semblait sortir d'un reve. « Cou-.
rage, Monsieur Purino, je viens vous delivrer. , Il seI

joint a nous et, dans notre prison, nous sommes contents de vivre et de souffrir ensemble c'est ce qui nous
a rendu 16gere notre captivite.
13 octobre. -

Notre rachat est fix i

20oooo

dol-,

lars. Le gouvernement rouge envoie Monseigneur et
M. de Jenlis a Shanghai chercher la somme et... Mais._
ils n'en recurent pas un sou.
En sortant de prison, Sa Grandeur apprend la mortcruelle de nos deux bons pr&tres Mathieu King et:
Paul Tcheng, massacres c pour 6tre pr&tres chinoir

an service des chiens impirialistes 6trangers >. Ils
ktaient nos meilleurs pr6tres! Un autre pretre du vi-

f7
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cariat a, lui aussi, &t4 pris, mais, non reconnu comme
prtre, il fut relich6 apris avoir eu le dos bral6 avec
des bktonnets d'encens.
En chemin, an sortir de la prison, Sa Grandeur
rencontra cinq Filles de la Cbarit6, soeurs Leport, Larmichant, Merle, Rognoni, Ramos, conduites comme
infrmiires A l'h6pital des Rouges. On aurait dit la
rencontre de Notre-Seigneur portant sa croix avec sa
sainte Mere... Quel dichiremept pour Sa Grandeur et
les sceurs!
15 octobre. - Condamn6s a suivre 1'armie (12o lis
par jour), je dis que ces marches nous sont impossibles a nous quatre missionnaires. On en r6fere au chef
civil, qui nous inscrit comme medecins de l'h6pital.
Nous resterons avec les blesses rouges jusqu'au
3 d&cembre 1930. En allant a. I'h6pital, nous rencontrons les cinq sceurs qui, les 13 et 14, 6taient demeu-

rees en prison, s'attendant d'un moment &I'autre a etre
conduites a la mort. Ce fut un sourire du bon Dieu,
pour elles et pour nous, d'etre reunis, de souffrir et
d'8tre dilivrbs ensemble.
II
Approche de I'armwe Blanche. - Depart de Kianfou. Chutes durant le trajet. - Arrivie & Tse-Hia. - La nuit I
Tse-Hia. - Nouvelle marche. - Arrivee a Sin An-shu. La nuit a Sin An-shu.
aoHdpital militaire rouge, i Tsin-Yen-san, il
parle
on
jours,
quelques
depuis
vembre 1930. - Deji

de transporter bien loin d'ici l'h6pital gen6ral, Aune
distance de 6o lis, a cause de la forte arm6e blanche
qui approche de Kianfou. Nous avons bien propose

l'autre jour au chef de l'h6pital de pourvoir A notre
transport par nos propres moyens, car ni les soeurs ni

nous ne pourrons faire cetrajet i pied, vu l'Age avanc6
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de quelques-uns et l'6tat deplorable de notre sante a
tous. Saeurs et missionnaires, nous sommes tous plus
ou moins malades. Le chef ne voulait pas nous croire
et disait que nous aurions pu marcher. a Nous n'y
sommes pas habitu6s, r6pondions-nous, et puis nous
sommes tous malades de dysenterie. - Je pourvoirai
a votre transport, nous r6pondit-il alors, et, quand il
faudra partir, je vous en avertirai. n
Depuis hier, il pleut, et il pleut a verse; ce matin
meme, je demande a un capitaine si nous devons partir et si les neuf chaises a porteur qui nous sont destin6es (pour quatre missionnaires et cinq smurs) sont
pretes. Il me r6pondit: a Les chaises ne sont pas
encore arriv6es; vous partirez demain. ) Nous nous
bercions de cette illusion... Et voila que ce meme capitaine, une demi-heure plus tard, nous dit: u Voici les
porteurs, pr6parez vos paquets et suivez-les. - Et
les chaises? - Elles ne sont pas encore arriv6es. »
Et la caravane des fils de saint Vincent dut se
mettre en route sous la pluie, par des chemins boueux.
Ce qui faisait piti6, c'6tait la sceur Leport et la soeur
Merle; la premiere avec les rhumatismes, la seconde
infirme. Apres quelques lis, voila que la soeur Merle
tombe dans un foss6 rempli d'eau. On l'aide a se
relever. Un peu plus loin, elle tombe encore. Alors
nous disons au chef militaire qui commande le d6tachement: 4 Vous voyez que ces deux s(eurs n'en
peuvent plus, elles vpnt succomber. » Ces paroles le
troublerent et il mit deux brancards a la disposition
des deux soeurs. C'est ainsi que, 6tendues sur les
brancards, elles purent faire la premiere 6tape sous
une pluie battante. Nous nous arr&times & Tse-Hia,
a 3o lis de notre point de d6part.
Les autres soeurs, soeur Larmichant notamment,
faisaient piti6, surtout a cause du chemin glissant.
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Enfin, tant bien que mal, nous prmes tous arriver
jusqu'au marche de Tse-Hia.
Seuls, MM. Thieffry et Purino ne firent, pendant
le trajet, aucune chute; mais M. Capozzi en fit pour

eux: il tomba cinq fois.
II 6tait six heures du soir quand nous entrames a
Tse-Hia. Heureusement qu'un m6decin chinois de

I'hopital, fatigu6 lui-meme, 6tait avec nous, car il
nous trouva deux chambres, nous fit apporter du bois
pour secher nos habits tout mouill6s et nous fit faire
un repas de riz et de e1gumes.
Aux soeurs, on donna trois couvertures, mais elles
pr6f6rerent s'6tendre avec leurs habits pour prendre un
peu de repos. M. Purino partagea la couverture du
m6decin, MM. Thieffry et Barbato eurent 1'autre couverture, et M. Capozzi passa la nuit etendu sur une
chaise longue. Les porteurs de nos effets avaient
continue leur route jusqu'a Piteo: nous dfmes nous
contenter de ce que le m6decin nous offrait. Telle fut
notre auberge ce jour-lI, a I'enseigne de la divine
Providence.
Ainsi s'6coula cette inoubliable journ6e du I novembre, la trentieme de.notre captivite. Elle se passa
sur nous en fatigues inouies. Seules les ames du Purgatoires peuvent en savoir quelque chose, car nous
avons offert nos incommodit6s pour elles. Saint Vincent de Paul et la bienheureuse Mere Legras ont, du
haut du ciel, du sourire et dire: Bravo, mes enfants,
courage et en avant!
Piteo, 12 novembre 1930. -

Aux premiereslueursde

ce jour, nous continuons notre marche, comme hier,
vers Piteo; heureusement que la route est meilleure et
qu'il fait beau temps. On nous conduit a l'h6pital, oi
nous rencontrons le chef de I'h6pital general commu-
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niste, qui nous fait d6jeuner, car nous Ations a jeun.
Je lui fais remarquer qu'il y a encore une soeur de
soixante ans qui n'en peut plus, et qu'il faudrait trouver
un brancard pour elle..Son caeur est dur: il fait semblant de ne pas comprendre,ou du moins ne veut pas
croire a 1'6tat d'6puisement de la pauvre senur Larmichant. Me you fatze; (c'est sa r6ponse); pas moyen.
Alors la sceur Larmichant, s'appuyant sur une canne
que M. Purino lui avait passee, part, aidee d'une
chr&tienne chinoise venue avec elle poor son service.
Elle continue sa route avec grand'peine; 20 lis nous
siparent du but: Sin An-shu.
Sin An-shu, nous y arrivons plus morts que vifs. En
attendant qu'on prepare le souper, nous ricitons tout
le br6viaire de cette journe-; nous avons encore le
temps de reciter le chapelet. Mais que de curieux et
de curieuses! Tout le monde voulait voir ces 6trangers et rtrangeres. Jamais de m6moire d'homme tant
de o Waikouojen , (etrangers) n'6taient venus dans ce
village.
Je peux revoir quelques chretiens qui, aussit6t
connue notre arrivie, vinrent nous saluer. J'obtiens
d'eux quelques ceufs. Ce fut a peu pros la seule nourriture des soeurs et des missionnaires prisonniers, car
le riz etait cuit a moitik et dur comme la pierre.
J'avais bien averti le ch-i du ditachement que nous
n'avions rien pour nous couvrir la nuit, car les porteurs denos effets avaient continue sur Pi-hia, a 5 lis
de Fukien. Le soir est arrive et I'execution des
ordres du chef, qui avait command6 trois couvertures
pour les cinq Filles de la Cbarit6, et deux pour les
quatre missionnaires, a &t6 renvoyee aux calendes
grecques. Le chef lui-meme 6tait honteux que ses
ordres n'eussent pas 6t6 ex6cut6s et ii nous fit donner
deux couvertures de l'h6pital.
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Nous nous ktendimes par terre sur la paille moisie,
comme des betes, nous enfon~ant, nous quatre, sons
ces deux couvertures.
Quant aux cinq sceurs et a leur suivante, elles
n'avaient pu obtenir qu'un lit sans aucune couverture.
Alors les ones reposbrent sur ce lit; les autres,sur un
peu de paille, par terre, passirent cette nuit froide.
II y a one Providence speciale pour nous, car, apres
tant de contrarietes, fatigues, pluies, marches forctes
auxquelles beaucoup d'entre nous ne sont pas habitues, nous nous sentons mieux. Deo gratias et vive la
Vierge Immaculee, qui, pour le premier centenaire de
son apparition de la Medaille, nous a fait la grice
de nous faire participer aux souffrances de Jesus
crucifi.l
III
L'arrivee i Pi-hia. - Le logement des missionnaires. - Une
lettre. - Une journde pastorale. - La Saint-Octave. Nouveau d6part.
Pi-Aja, 13 aovembre. - Nous pensions que Sin An
6tait notre dernibre 6tape, d'autant plus que nous
6tions tous 6puises. Mais il ne devait pas en Stre
ainsi. Le chef de l'h6pital nous avait propose hier
encore de continuer la route. On lui avait fait comprendre que nous n'en pouvions plus. Cependant, ce
matin, aprbs un ddjeuner de riz plus dur qu'a I'ordinaire et que nous ne pouvons avaler, nous voili en
route. Heureusement que le medecin chinois avait dit
un mot en faveur de la soeur Larmichant, qui 6tait
ext6nu6e, et ainsi elle eut, elle aussi, un brancard. Et
nous voili i Pi-hia', notre dernikre prison, a moins
qu'on ne nous dise de continuer la route.
Ici on avait pr6pare une grande chambre oiz missionnaires et sceurs devaient etre logis ensemble. Ima-
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ginez-vous! Heureusement que MM. Purino et Barbato
avaient pris les devants et 6taient arrives une heure
avant les autres employes de l'h6pital. Ils firent comprendre que cela ne pouvait pas aller.- Quelqu'un
r6pondit: a II n'y a aucun inconvenient A vous loger
ensemble; maintenant, hommes et femmes sont 6gaux. u
En le laissant dire, je me dirige vers un certain chef
militaire, qui met ma disposition une autre chambre;
nous aurons ainsi logement distinct; tout va bien.
Malheureusement, notre chambre n'6tait s6par&e
que par une cloison de celle oi est install le soviet
local, et oh, depuis le coucher du soleil jusqu'a onze
heures du soir, c'est une confusion d'enfer. Jeunes
gens et jeunes filles du soviet, parlant, chantant, dansant, etc., il nous faut de la patience. Que de fois,
jadis, j'ai fait cette route de Piteo a Futien! Oh! le
beau temps quand je pouvais remplir ma mission
sacr6e dans ces memes localitis oi, a present, je suis
prisonnier avec mes confreres et nos soeurs!
Espirons qu'ayant sem6 dans les larmes,je recueillerai des Ames, un jour proqhain, dans la consolation.
Mais cejour sera peut-etre lointain, car le communisme
est enracinE dans la moelle des jeunes gens. Mais
tout est possible a Celui qui nous r6conforte dans nos
tribulations.
Pi-kia, 14 novembre. - Aujourd'hui nous arrive une
carte du P. Russo, de Kanchow, la seule qui nous
donne des nouvelles qui nous interessent, car nous
n'avons recu aucun mot ni de Monseigneur ni de
M. de Jeolis. Voici cette lettre:
(CKanckow, 2 novembre. - A mes chers freres et
soeurs prisonniers du Christ A I'h6pital rouge de Tsin
Yuen-san.
c La lettre de M. Barbato, en date du 20 octobre, de

-

549 -

Tsin Yuen-san, nous est arrivie. Nous n'avons pas
encore xecu l'autre qui y est annoncee, 6crite par
M. Thieffry a M. Meyrat. Vous pouvez comprendre
avec quelle -motion nous avons lu et relu le r6cit de
votre captivit6. Les details sur la mort du P. Paul
nous ohat rempli d'horreur. Ce matin, j'ai c~l6br6 une
messe pour lui. Mais nous avons la confiance que le
bon Dieu aura d6ja recu, dans son Paradis, cet autre
hils de martyr, martyr lui-m&me. Vous ne dites rien du
brave P. King. Pourtant des nouvelles officielles le
portent ici comme mort. Serait-ce vrai? Pendant quinze
jours a pen prbs, c'est-a-dire du 8 au 24 octobre, lorsque
les premieres rumeurs sur la chute de Kian commencerent a circuler, nous avons 6t6 dans une angoisse
mortelle a votre sujet. C'est par Soeichwan (Longtsuen) que nous reuimes, le 24 octobre, les premiers
renseignements exacts. Suivit, le 29 du meme mois,
une lettre du P. Charles en date da 12 octobre. Puis
encore par Shanghai, copie d'une carte de M. Breuker
au visiteur de Tongcheng, en date du II octobre. Ce
confrere avec M., Anselmo et trois prktres chinois
doivent etre en ce moment a Nanchang. Nous ignorons
ce qu'est devenu M. Vittone. Des le 24, Mgr O'Shea,
M. Meyrat et moi .nous avons remu6, peut-on dire,
ciel et terre, pour vous venir en aide. Mais, helas!
quel autre que le boa Dieu est capable, dabs ces conditions, de vous apporter cette aide! Oui, nous le prierons de coeur, comme nous l'avons deja priM a cette
intention. On annonce que de nombreuses troupes
seraient envoyees an front et seraient d6ja arriv6es
sur laligne de Kiukiang-Nanchang pour vous delivrer.
Votre capture fait l'objet d'articles dans tous les journaux chinois et 6trangers, grands et petits, en ce moment, Mgr Mignani et M. de Jenlis sont arrives a
Shanghai. -

S. Russo. ,
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Pi-hia, 18 novembre. - Profitant de la liberti qu'on
nous donne de sortir, avec M. Purino, je vais visiter
la chrftient6 de Tai-hia, a 4 lis d'ici. Nous y arrivons
juste quand les chr6tiens retournent des travaux des
champs. Oh! qu'ils itaient contents de voir leur missionnaire, d'autant plus qu'ils me croyaient tun ! Mais
ma joie 6tait plus grande encore, pouvant ainsi les
r&conforter et les fortifier dans la foi. c Pere, nous
aussi, nous avons At6 pillis, on veut nous forcer a
I'apostasie, c'est une vie intenable... Toujoursdes conferences et pas le temps de travailler aux champs.
Nous avons toujours l'espoir que le bon Dieu nous
donnera vite la paix. Pere, n'est-ce pas la fin du
monde? - Pas encore, il faut que la Chine se convertisse et il se peut que nous subissions d'autres maux
pires encore, mais nous ne verrons pas la fin du
monde. L'essentiel c'est de se conserver bons chritiens, prier le bon Dieu et avoir confiance en la trbs
sainte Vierge. »

Cette petite entrevue fut une v6ritable tournee pastorale, ils furent consoles et je les ai confies au Sacr6Cour.

Fn retournant, le chef des scribes nous dit de
changer de chambre. Au lieu d'une belle chambre
bien aire, ensoleillie, vaste, nous n'eimes plus notre
dispositioi qu'une petite chambre, humide, sans un
rayon de soleil. Rien a faire pour obtenir mieux;
nous nous installons done dans cette nouvelle demeure,
qui, sans doute, ne sera pas la derniere.
Une cloison en bois nous s6pare de la chambre des
sceurs, qui sont encore dans une plus mauvaise chambre,
sans lumiere. Le seul avantage que nous gagnons,
c'est que nous sommes comme chez nous; nous pouvons r6citer le breviaire en commun, et jouissons d'une
tranquillit6 relative, car, dans I'autre grande chambre
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contigue a celle du chef du gouvernement du pays,
c'6tait un bruit d'enfer jusqu'i onze heures du soir;
filles et jeunes gens ensemble parlaient, chantaient,
dansaient.
Pi-kia, i8 novembre. - Nous commenqons, soeurs et
missionnaires, une neuvaine A Notre-Dame de la Medaille Miraculeuse pour hater notre d6livrance.
Pi-hia, 20 novembre. - C'est la fete de M. Purino,
Saint Octave; on la lui souhaite de son mieux, on
achete quelque peu d'extra. Comme cadeau pour sa
fete,, son saint Patron nous fait avertir que nous
devons partir encore plus loin, a 40 lis, Tong-Kou.
Car les.soldats blancs ont pris la ville de Kian. II peut
se faire que nous ne partions pas, mais rester ou
partir plus loin n'ameliore pas notre situation, car
nous nous 6loignons de Kian et serons privesde nouvelles plus que jamais.
Pi-hia, 22 novembre. - Comme les armbes blanches
ont passe le fleuve de Kian, les chefs de I'h6pital
donnent l'ordre du depart pour Tongkou. C'est un
ordre soudain, personne ne pensait a partir si vite;
car MM. Thieffry et Purino etaient all6s & Futien,
M. Capozzi etait sorti se promener, et moi j'6tais seul,
reste dans ma chambre.
Apres diner, on part done, on passe par Fu Tien,
et puis on commence a escalader une haute montagne.
Quelle fatigue! J'avais pu obtenir que des chaises
fussent donnees aux trois soeurs Leport, Larmichant
et Merle; elles ne partirent,avec tous nos bagages, que
le lendemain 22.
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IV
L'arret dans l'auberge sur la montagne. - Un officier c blanc ,
prisonnier s'6vade. - En route vers la forteresse de Tongkou. - Nouvelle marche forcee.

Haute-Montagne, entre Futien et Tongkou, 23 novembre, dimanche. -- Hier, nous n'avons pu faire que
20 lis. Au coucher du soleil, nous arrivimes dans une
auberge. Heureusement qu'il y-avait a1aussi une trentaine de soldats malades, dont I'un d'eux nous
temoigna de l'amitie. Comme cette auberge 6tait archiremplie de petits chefs militaires, nous dimes la
quitter et continuer pendant un li 'escalade de la
montagne, n'ayant d'autre lumiire que celle du bois
de sapin qui brilait dans un panier de fer tenu par la
soeur Rognoni.
Aucun accident, heureusement, car nous aurions
pu tomber dans le precipice qui tait a nos pieds.
Arrives au sommet de cette haute montagne, les petits
chefs qui 6taient ayec nous furent vraiment aimables;
ils nous donnerent m6me une couverture et nous
firent preparer un bon souper de legumes et de lard,
que sceurs et missionnaires prirent ensemble.
Un bon paysan mit son lit et sa couverture A la
disposition de M. Capozzi et de M. Barbato; dans
une autre chambre, un autre donna de meme un lit
aux deux soeurs Rognoni et Ramos et a leur suivante.
Ainsi, nous pfmes nous reposer et dormir jusqu'a
ce qu'il fit jour.
Mais il n'en fut pas de meme pour MMt. Thieffry et
Purino, car on avait mis dans leur chambre un officier
c blanc , prisonnier, condamn6 i la decapitation. On
lui donna un boa repas et du vin en abondance; mais
-lui, au lieu de boire, servait tout le vin a la sen-
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tinelle qui le gardait et avec laquelle il se coucha,
dans le meme lit, la chambre itant fermee a clef du
dehors.
Au milieu de la nuit, ce prisonnier se leva, s'assura
que la sentinelle dormait, cuvant son vin, souleva la
portes de la chambre en la faisant sortir de ses gonds,
souleva de meme la porte exterieure et se sauva. Le
matin, grand 6moi du gardien et des petits chefs, qui
cherchbrent en vain leur prisonnier.
A la pointe du jour, nous nous dirigeimes vers
notre destination, a la suite de quelques soldats
malades. Heureusement, ce jour-li nous ne fimes pas
an long trajet, mais, nos guides ne connaissant pas la
route, nous revinmes plusieurs fois sur nos pas, dans
des sentiers tortueux et glissants. Finalement, nous
arrivames dans une localiti, petit march6 frbquent6,
appeli Shui Nan-tsien, oi nous fut servi un dejeuner
de riz a moiti6 cuit et quelques legumes; et puis, de
nouveau, on nous fit retourner sur nos pas et conduire
dans un village situe &trois lis. On mit a notre disposition une chambre de paysan,' et pour les soeurs, un
6tage assez spacieux pour contenir six personnes. II
faisait froid, le village 6tait orients au nord, alors on
se debrouilla en cherchant, par-ci par-lI, dui bois de
chauffage; nous fimes un gros feu et recitimes en
commun le Br6viaire, notre seule consolation dans
nos prisons.
La nuit tombe : les bagages ne sont pas encore arrives, ni les trois sceurs qui devaient venir en chaise.
Nous craignions qu'on ne les eut conduites jusqu'I
Tong-kou. Nous allons voir les chefs, qui nous rassurent
et disent: a Les soeurs et vos bagages arriveront ici
demain. , Ils nous donnent une vieille couverture, et
une autre assez bonne.
Avec de la paille et avec ces couvertures, MM. Tbief-

fry, Purino, Capozzi et M. Barbato passent ainsi la
premiere nuit.
Le 24 novembre, arrivent nos sceurs en chaise A
porteurs. Nos effets les suivent. Ainsi, nous pouvons
nous- 6tendre dans nos couvertures.
SLe 25 novembre, voill que tout a coup vient l'ordre
de pr6parer armes et bagages et de prendre la direction de Tong-kou. Cette fois, a force d'insister, nous
reussissons a faire partir nos couvertures avec nous.
On voulait faire marcher a pied les trois sceurs dji.
extinuees. A nos protestations les chefs r6pondent,
comme les fois pr6c6dentes, que les soeurs peuvent
marcher; nous leur r6pliquons que non et ils finissent
par accorder trois chaises A porteurs pour elles, qui
attendent, tandis que nous sommes confins a une
cheffesse (femme:sergent). Apres une Atape de vingtcinq lis, nous arrivons A ce fameux Tong-kou, la forteresse des o Rouges ». Nous passons la nuit dans une
auberge, les deux sceurs d'un c6te et Ies quatre missionnaires, a deux pas, dans une chambrette.
Dans les environs, sont concentrkes plusieurs armnes
rouges qui se sentent mal a l'aise, car on craint que
des soldats r6guliers n'arrivent de Kanchow, tandis
que d'autres marcheraient sur Pi-tee. C'est pour cela
qu'on nous 6loigne et qu'on nous cache avec les
malades dans des montagnes inaccessibles.
26 novembre. - Nous continuons notre itinbraire a
travers de hautes montagnes d'une altitude de mille
metres; nous faisons une ascension longue de dix lis
en cinq heures.
Nous sommes tous fatigues. La nature est belle,
po6tique. Mais la fatigue nous enleve tout goat de
poesie, d'autant plus que nous avons le ventre creux.
Patience ! nous ne sommes pas les plus malheureux,
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car tous ces milliers de malades, except6 les vrais
impotents, doivent se trainer par ces montagnes A
pied, endurant des fatigues inouies.
Le 26 novembre, nous arrivons dans la sous-prifecture de Shing-Kow-Tsi-fen, du vicariat de Kanchow.
A 120 kilometres de Kian, dans un pays de montagne,
oa les nuages sont A fleur de terre.
C'est ici que nous attendons qu'on nous dise d'aller
ailleurs. Nous ne savons rien des d6marches des
consuls pour notre delivrance, et nous sommes prives
de toute nouvelle, sinon des fausses que nous annoncent nos maitres communistes. Ce qui nous fit de la
peine ce jour-lA, ce fut de voir d6filer devant nous
un r6giment d'enfants de treize a quinze ans, armis
de lances. Pauvres enfants!
27 novembre. -

Centenaire (183o) de la Midaille

Miraculeuse. Les scurs arrivent, nos bagages nous
parviennent et ainsi nous passons ce beau jour de
Marie prisonniers des Rouges.
V
Une rencontre agriable. - Tous cuisiniers. - L'arriv&e des
sceuIs. - Depart pour Tong-kou avec une troupe de
condamnes. Foukien.

Un message du gouvernement a rouge v du

3o xovem6re. -- Nous allons voir les m6decins de la
Croix-Rouge a un li d'ici, et voila que lA une dame
interpelle M. Thieffry.
(c Vous Otes le. a Tai chen fou? » demande-t-elle.
Je suis la femme du g6n6ral Lo Ping-hcei, gen6ral de
la douzieme armee rouge. )
Ce g6n6ral, avant d'atre a rouge n, 6tait capitaine

dans l'armee a blanche n et occupa avec ses troupes
la mission catholique de Kian, mais il se conduisit
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correctement a notre 6gard, et nous lui rendimes des
services. I1 est fils de chritien et a des parents, du
c6t6 de sa mere, qui sont religieuses ou prktres
catholiques.
Cette dame nous dit des paroles reconfortantes et
ajouta: a Ne craignez rien, on ne vous tuera pas,
seulement il vous faudra souffrir. ) Elle nous pria
ensuite de la protiger dans le cas oii les bblancs »
nons encercleraient. Nous lui dimes qu'elle ferait
bien, dans ce cas, d'aller rejoindre les sceurs. C'est
ce qu'elle pensait faire. Puis elle nous donna deux
boites de jambon en conserve, sachant que nous
n'avions pas grand'chose a manger.
Dans cette maison, nous avons di pratiquer l'art
culinaire. Tout le monde itait de corvre. MM. Thieffry
et -Purino allaient chercher le bois de chauffage dans
la montagne; M. Barbato se chargeait d'acheter de la
viande et des legumes et de les faire cuire; M. Capozzi entretenait le feu; nous employions pour nous
chauffer le bois inutilis6 par la cuisine, car il faisait
froid et nous n'avions pas de chauds vetements.
3 dicembre. - Nous commencons une, neuvaine a
saint Francois Xavier pour notre delivrance. Espirons en ce grand missionnaire, qui a endur6 des
6preuves plus fortes que les n6tresz
7 dicembre. - Les cinq seurs qui itaient resties ;
Tsi Feng, arrivent i Tsi long. Elles ont dit faire la
route a pied; pourtant, les chefs du d6tachement
savaient qu'elles n'6taient pas en 6tat de faire a pied
cette dure route de haute montagne et, par surcroit,
dans des chemins glissants.et en pente rapide longeant de terribles precipices. A Ta-long, aucun chef
ne cherche de logement pour nos sceurs; alors, nous
nous d6brouillons pour en trouver; je jette un coup
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d'oeil dans une maisonnette a un 6tage, tout pros de
nous, je la trouve convenable. M. Thieffry examine,
approuve, et voila les soeurs install6cs sur le plancher,
recouvert d'un pen de paille. Les soeurs les plus iages
qui Ataient ext6nuees, tomberent sur cette paille, esp&rant se richauffer. Que de souffrances seraient a
raconter encore! mais le bon Ange gardien en prend
note. Laissons-le faire, car il le fait mieux que moi:
8 dicembre, jour de l'Immaculee Conception. Nous missionnaires nous avons promis hier une neuvaine de messes pour les ames les plus d6laiss6es du
Purgatoire, si aujourd'hui une bonne nouvelle relative
a notre dblivrance nous arrive. H6las! rien... Ayons
confiance en Dieu, et attendons-l'avenir.
9 dicembre. - De nouveau a Tong-kou, dans notre
vicariat de Kian. Nous venions ; peine de dejeuner
qu'on nous dit que, missionnaires Ft sceurs, nous
devons aller au siege du gouvernement civil communiste a Tong-kou. Est-ce une bonne nouvelle, premiere 6tape de notre retour a Kian ? Personne ne le
sait. Mais en quelle compagnie voyageons-nous, cette
fois ! Des soldats armes de fusils et des paysans Ianciers, tenant par la corde quatorze prisonniers qu'on
a trouv6s parmi les soldats blesses faisant partie de
la fameuse secte A. B. Toan (antibolcheviste). Plusieurs fois nous nous sommes demand6 en route si
notre dernimre heure 6tait venue. On laisse trois
sceurs a Tai-long, sur promesse formelle du chef
.qr'on trouvera pour elles trois chaises, et nous continuons notre chemin avec les deux autres sceurs. Nous
arrivons vers deux heures, fatigu6s, A Tong-kou. Ou
va-t-on nous mettre? On nous conduit aux prisons...
Est-ce la notre demeure?... Non, c'est par erreur que
I'on nous a mis dans ces locaux; on nous ordonne
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d'en sortir ct personne ne s'occupe plus de nous; nous
attendons au seuil de la maison oi est install le gouvernement des soviets communistes.
Je cherche les porteurs charges de nos bagages, je
les trouve dans un bureau secondaire du gouvernement communiste du Kiang-si 6tabli ici. Je trouve
1• les prisonniers lies avec lesquels nous sommes
venus. Est-ce qu'on nous mettra avec eux? Finalement, je vois qu'on dirige ailleurs ces prisonniers sans
rien me dire. Bon signe. J'entre dans le bureau et
fais les politesses ordinaires: un des chefs se declare
mon ami. - Eh bien ! dis-je, il faut nous trouver deux
chambres, mon ami! , II me conduit et me montre
une chambre humide avec trois lits.
a C'est bien, lui dis-je, ce sera pour les soeurs;
maintenant il faudrait en trouver une autre pour nous,
les missionnaires. »
Comme il s'itait decl&Fd mon ami, il dit 1 un em
ploye de mettre a notre disposition la chambre a c6t6.
II fit l'impossible pour trouver de quoi avoir deux.lits
pour nous quatre, car les autres communistes s'y opposaient, pretextant que les soldats avaient tout pris.
Mais quelle chambre! humide, obscure, froide.
Patience!
Io dicembre. - Aujourd'hui seulement arrivent les
trois autres soeurs, en chaise, toutes transies de froid.
Mieux vaut tard que jamais. Elles passbrent, hier, la
nuit sur la paille, sans couverture.
II dicembre. - Un envoye du gouvernement rougeý
soviitique arrive aujourd'hui de la province da FouKien, de Shamen et dit qu'il a l'ordre d'informer les
chefs : i' qu'il ne faut pas tuer les captifs 6trangers;
20 qu'on les deiivrera quand les Rouges auront pris
une grande ville, car, i cause des faux ( rouges » qui
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peuvent nous arr&ter en route, si nous allons a Kian,
les 6trangers pourraient etre faits prisonniers de nouveau; 3° qu'il est interdit de propager la religion ou
d'ouvrir des 6coles; 4° qu'il est permis aux 6trangers
prisonniers d'ouvrir un h6pital, mais sans faire de propagande religieuse; 5° si on surprend les 6trangers a
propager la religion, on les expulsera des territoires
soumis aux Rouges.
Tout cela n'est pas consolant. Cependant, comme
l'emissaire se donne comme envoy6 du gouvernement
communiste du Foukien, nous ne r6pondons rien & ses
injonctions.
II faut noter que c'est le seul personnage communiste qui nous ait trait6s avec beaucoup d'6gard et de
d6f6rence.
VI
Approche des blancs. Chan-wan-sa. Ssoviet en fuite. -

Dipart de Tong-Kou. -

Arrivie &

Le
Mutinerie dans l'arm6e rouge. Entre les mains des paysans rouges. -

Avjnce de l'arm6e blanche.

12 decembre. - Quelle journme! Le chef du soviet
vient troubler notre d6jeuner : (cPr6parez vos effets,
vous devez partir par groupes de deux dans diffirents
endroits, car il y a du danger; les blants ne sont pas
loin. ,
[l ne nous dit pas la direction, ni le nom de l'endroit oi il veut nous envoyer. Triste d6jeuner! Nous
songeons que nous allons etre sbpares les uns des
autres et peut-etre pour toujours. Nous faisons done
nos paquets.
Et voilk qu'on entend des coups de fusil a quelques
lis de nous. Les chefs communistes ne parlent plus de
notre d6part et plusieurs d'entre eux ont d6j& pris la
poudre d'escampette. Cependant, nous sommes pr&ts.
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Arrive midi; on dine comore on peut. Le soir vient et,
comme on nous assure que nous ne partirons pas cette
nuit ni meme demain, nous mangeons un peu de riz
avec plus d'app6tit.
Dans la soiree, un chef du parti-communiste chinois
vient nous voir et nous dit de demander au president
de la Ripublique chinoise, Tchang Kai-chek, des
m6dicaments et des fusils. Nous lui faisons comprendre que le r6le qu'il veut nous faire jouer est
incompatible avec les devoirs du missionnaire et que
nous ne pouvons nous charger de pareille mission. Ce
voyant, il nous quitte sans dire unmot.
Ckang Wax-sa, x3 dicembre. Hier soir, nous
etions d6ji couch6s, lorsque nous entendimes le bruit
du depart pricipite des gens du soviet; mauvais
signe!
A minuit et demi, on nous avertit que nous devons
partir.
Nous refaisons nos paquets, et nous 6tions prets a
partir quand des lanciers s'approchent de nous avec
des cordes dans l'intention 6vidente de nous ficeler.
Bient6t, M. Thieffry a les bras li6s et on lui met une
corde au cou.
Nous protestons, disant que jusqu'i present on ne
nous a pas conduits li6s. c Nous avons recu des ordres »,
nous repondent les lanciers. Alors M. Capozzi me
dit : a Faites-vous conduire aupresde quelques chefs. )
Je suis son conseil et, par bonheur, je rencontre un
chef du soviet, qui donne l'ordre de ne pas nous lier.
Alors, ces lanciers, au lieu de nous ficeler, sont forc6s
de porter nos effets !Mais quelle nuit! II pleut; toutes les routes sont
des rigoles; a la lumiere de flambeaux de bois r6sineux, nous devons passer d'abord sur un pont tres
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etroit et long. Pauvres seurs Leport, Larmichant,
Augustine! Elles trembleut et nous ne pouvons avancer
que lentement. Naturellement, pas de chaises pour
les sceurs. Et elles doivent faire cette route, passer des
montagnes sous la 'pluie, ne sachant oi mettre les
pieds, M. Purino conduit par la main la scur Leport,
qui souffre de rhumatismes, et a les pieds enfl6s.
M. Barbato aide sceur Augustine, qui s'appuie a sa

sacoche.
En. comptant pas a pas, nous avons parcouru 1o lis,
et nous sommes arrives ici vers le lever du soleil. On
se chauffe atun petit feu, et nous s6chons, comme nous
pouvons, nos v6tements.
Aprbs le d6jeuner pris ensemble, vers neuf heures,
tous les gens du village sont venus voir les << itrangers n; il n'y en avait jamais eu ici. Ce ne sont que
des femmes et quelques enfants, car, comme dans
toutes les localit6s que nous avons traversees, le village itait desert : tous les hommes de quinze a cinquante ans 6tant enr6les dans l'arm6e rouge.
Pour notre logement, nous nous dbbrouillons nousm&mes; je trouve une chambre s!che pour les seurs;
on leur donne de la paille, et les plus fatigu6es se
reposent.
Pour nous, nous trouvons une chambrette a deux
couchettes, et nous voil& ici, pour combien de temps?
Nous ne le savons pas.
16 dicembre. - Nous commenions une neuvaine au
Sacr6-Cceur pour notre delivrance et pour que nous
ne soyons plus s6pares jusqu'i ce moment-la.
18 dicembre. - Quelle nuit blanche et de crainte
perp6tuelle I
Dans tout le village regne une activite f6brile; &
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minuit, les chiens aboient, on voit des feux de bois
s'allumer, de-ci, de-la; tous les gens ramassent ce
qu'ils ont de plus pr&cieux et vont le cacher dans les
montagues.- Que se passe-il?
Une mutinerie s'est produite dans l'armbe rouge.
Les insurges sont diji maitres de Tong-kon, situe a
sept lis d'ici; les chefs du soviet se sont enfuis, on
craint que des soldats revoltks viennent par ici. On ne
voit plus les brassards rouges aux bras des paysans,
ce qui nons fait penser que les (t blancs - sont arrives.
Nous en ddduisons que I'on va nous conduire plus
loin, dans d'autres montagnes.
Tout le monde est plus ou moins necveux. Nous
voili bel et bien entre les mains des campagnards
rouges, qui sont plus ; craindre que les soldats. Les
chefs do soviet, qui devaient nous prot6ger et nous
rendre la libert6, sont en fuite, et, si nous tombions sur
d'autres bandes rouges, nos miseres augmenteraientM. Thieffry songe a une fuite ordonnte vers Shui-pan,
afin de regagner par itapes (car nos soeurs sont toujours tr-s fatigu6es) notre chbre r6sidence de KianMM. Thieffry et Barbato s'en vont done trouver le
chef des paysans rouges do village et lui disent : a Le
soviet est en fuite, vous ne pouvez par cons6quent en
obtenir de l'argent pour notre nourriture; si vous
voulez, donnez-nous des porteurs et faites-nous conduire a Shui-nan; une fois la, nous nous debrouillerons. a Le chef leur ripond : a Nous avons mandat de
vous garder; le soviet n'est pas loin d'ici, mais nous
ignorons oi il se trouve. Pour aller a Shui-nan, il faut
des passeports ou laissez-passer du soviet, car, autrement, vous seriez pris par d'autres rouges. Comme
nous ne pouvons pas vous dilivrer ces passeports,
restez avec nous, nous essaierons de vous nourrir. n
Nous voili abandonnes de tons. II ne nous reste
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que nous faisons. Multis passeribusmeliores estis vos.
19 dicembre. - Quelle nuit! Une continuelle procession aux flambeaux des paysans qui transportent au
loin sur la montagne leurs porcs, brufs, poules et
objets.
20 dicembre. - MWme nuit agit6e! On nous fait
lever de bonne heure et dejeuner, car nous devons
partir et nous eloigner des soldats a blancs , qui
sont a Tong-kou, A 7 lis de nous. Quelle f&te du Patronage de Saint-Vincent! Nous sommes prisonniers, et
nous ne croyons plus beaucoup &notre prochaine delivrance, car on nous 6loigne de nos liberateurs et
sauveurs. Enin, a la grice de la divine Providence!
Tout le village fuit les <i blancs n et nous devons
faire de m&me. Nous escaladons encore deux montagnes et arrivons & Sue-tchou-Kan.
21 dicembre. - On entend des coups de fusil. En
un din d'aeil, tous les gens se sauvent. Les t blancs n
et les cc rouges ) ne sont pas loin de nous. Quelle
misere de ne pouvoir communiquer avec les a blancs w,
car, a tout instant et en tout lieu, on rencontre des
lanciers rouges!
Cependant 1'ordre nous est donni de pr6parer nos
effets et d'aller fixer nos tentes a cinq lis plus loin.
Nous disons A nos gardiens : a Ou bien ce sont les
Rouges qui viennent et alors il n'y a rien a craindre,
ou bien ce sont les blancs et, dans ce cas, nous vous
defendrons tous. u Les paysans acceptent et nous restons. Heureusement, car M. Capozzi a un acces de
fevre et les religienses n'auraient pas pu toutes faire
cette route.
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Au village de Sud Tchou Kan. -

La bataille se rapproche.

On confectionne un drapeau de la Croix-Rouge. -

La

dilivrance : rencontre avec deux soldat& a blancs n. Au poste du colonel. - Un accueil chaleuxeux. - La
fete de Noel.

Sui Tchou Kan, 22 dicembre. - Coups' de fusils
isoles. Les t blancs n ne sont pas loin. Les paysans
se sauvent tous et il ne reste ici que notre cuisinier,
a qui nous avons promis protection, et deux vieux.
Nous voila tout A fait dans les mains du bon Dieu,
qui peut diriger les i blancs » vers nous pour notre
delivrance. Vers le soir, on entend une fusillade;
sirement les c blancs n ne sont pas loin de nous.
Encore quelques coups de feu, tout A fait pres de
nous. Sont-ce des a blancs ) qui viennent nous delivrer? Nous craignons que ce ne soient des c rouges '.

Aide-toi et le Ciel t'aidera. Alors M. Thieffry fait
confectionner par nos seurs un drapeau de la CroixRouge, que nous exposerons sur la maison. Si ce sont
des t blancs , qui viennent, ils comprendront; si ce
sont des i rouges ,, nous leur dirons que nous nous
sommes servis de ce moyen pour les avertir que nous
soignons bless6s et malades.
23 dicembre, jour de notre dilivrance. -

Dans la

matinue, on voit de nouveau des 6claireurs sur la
montagne, mais nous n'arrivons pas a discerner si ce
sont des (t blancs ») ou des c rouges ,. Nous 6tions i
diner quand des coups de feu retentissent tout pres
de notre village. Alors, M. Purino s'arme du drapeau
de la Croix-Rouge et, avec M. Thieffry, sort en agitant le drapeau. C'6taient des eclaireurs a blancs ».
ls apercoivent le drapeau et viennent vers nous. Ne
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reconnaissant pas ces deux messieurs, ils disent:
1 Ne craignez rien! - Non, non, r6pondent MM.
Thieffry et Purino, nous vous attendions depuis
"longtemps.
Et tout en marchant, ils racontirent aux soldats
notre captiviti. Ils les inviterent a entrer dans notre
case. On leur proposa de nous conduire tous, soeurs
et missionnaires, dans leur camp. Ils y consentirent.
Les s'eurs pleuraient de joie. Nous Ations d6livrbs.
On pr6para tous les effets,on laissa, pour les garaer,
une devouee chretienne qui 6tait au service des sceurs.
A peine 6tions-nous I un li de 1U, que les paysanslanciers, qui devaient nous surveiller et qui s'6taient
sauv6s en entendant les coups de fusil , revinrent.
Ne nous trouvant pas, ils prirent nos bagages et les
cacherent'dans la wontagne.
Aprds quatre lis de marche rapide, nous arrivAmes
au camp militaire. 1I fallut se d6chausser pour passer
le fleuve. Le colonel mit i notre disposition sa chaise
a porteurs pour faire transporter sceur Leport, et il
envoya des soldats pour porter a dos les sceurs Larmichant et Merle.
Quelle joie pour les officiers de lai18 division,
52 ° brigade, de nous voir arriver, eux qui avaient
ordre de nous delivrer et qui ne savaient pas oi nous
6tions! Et voila qu'ils nous trouvaient si facilement!
Le colonel mit quatre soldats arm&s et quatre porteurs a la disposition de M. Purino pour aller chercher nos bagages au village.
Arrives li, ils ne trouvent pas nos effets, ni non
plus la chr6tienne qui les gardait. Un vieux, qui
avait tent6 de s'enfuir dans la montagne trois fois, ne
voulut pas dire oi nos effets 6taient cach6s. Alors,
un soldat furieux le tua d'un coup de fusil a la tate.
M. Purino, les soldats, les porteurs et trois prison-
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niers captures dans le village durent retourner a toutes
jambes au camp, craignant que ne survinssent de
nombreux u rouges ), d'autant plus que la nuit etait
proche.
Le lendemain matin, nous vimes arriver l'bomme
qui nous servait de cuisinier pendant notre captivit ;
il 6tait accompagnA d'un autre individu. Is avaient
pu sauver deux ballots d'effets.
Mais retournons a la soiree du 23 decembre. Comme
notre d6livrance etait un grand evinement, le colonel
proposa qu'un de nous se rendit a Tong-kou pour
avertir personnellement le g6enral de division Tchang
Hoei-Tchang de notre delivrance. Le choix tomba
sur moi.

Alors, accompagn6 par un soldat sans arme, je
parcours dix lis A pied, et, a la tomb6e de la nuit,

j'arrive an quartier g6n6ral de la division. On me
rebut avec honneur et force, politesses.' Le geniral
m'invita a sa table.
J'6tais fatigue. II etait neuf heures du soir. Le
g6neral me pria de veiller encore et me fit mille questions sur la facon dont nous avions e6 delivrbs. II me
demanda oh itaient les ( Rouges n, combien de fusils
ils avaient, et je lui dis ce que je savais. I1 voulut
avoir beaucoup d'autres renseignements d'ordre militaire sur le compte des a Rouges n.
Je lui dis que nous avions t6legraphiC au g6n6ralissime TchiangKai-chek, pour le remercier d'avoir
envoy6 des soldats A notre secours et que nous avions
pri6 le commandant en chef de voulcir bien r6compenser la 52' brigade.
II 6tait dix heures du soir; je pus reprendre ma
Iiberte et aller me reposer.
Tong-kou, 24 dicembre 193o. -

Je proposai an
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gendral de nous faire partir le jour mCme pour Kianfou, afin de pouvoir arriver dans cette ville le lendemain de Noel. II me repondit : t Pour aujourd'hui, je
n'ai pas d'escorte a vous donner, et puis vous etes
fatigu6s. Vous pouvez vous reposer et passer avec nous
la f6tede Noel.
Pour donner plus d'6clat a la fete, il ordonna d'eriger un portail de fleurs devant 1'entree de la maison
et il y fit kcrire trois caracteres : , Cheng Tan-tsie,
fete de la Nativit6.
Retournant au c lu pou ((6tat-major de la brigade),
je vis que tout le monde se preparait & aller Hoangsha, oi j'avais laiss6 bier les autres missionnaires et
les sceurs.
Vers quatre heures du soir, missionnaires et sceurs
vinrent me rejoindre dans la maison m&me du general
de brigade, qui la.laissa a notre disposition.
Tous les officiers de la brigade, fiers d'avoir pa
nous sauver, alors qu'ils commengaient a en abandonner I'espoir, regurent soeurs et -missionnaires avec
honneur. Le froid etait intense dans ces montagnes.
Pour nous chauffer, on alluma un grand feu et nous
passAmes Ia veille de Noel en priant avec ferveur.
25 dicembre. Noil.de la dilivrance.- Le gendral, que
nous allimes saluer, nous manifesta le d6sir d'assister
Anos c6ermonies religieuses et d'entendre nos chants.
Nous lui dimes que nous ne pouvions pas satisfaire
ses d6sirs, n'ayant pas les objets du culte.
Vers neuf heures, accompagn6 de tout son etat.major, il vint nous souhaiter une bonne fete de Noel.
II nous dit qu'il avait envoy6 nos tUl6grammes a
Shanghai et aux autres villes oi ils 6taient adresses.
Alors, je lui deaaniai si nous pourrions til6graphier
& Kianfou. i Volontiers n, repondit-il.
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Nous envoyames le sans-fil suivant a la Mission
catholique de Kian : Dilivris par la 18* division,- nous
partironsdemain pour Kian, o4 nous arriverousle27 courant. Prepares couvertures, habits et chambres. Thieffry,
provicaire.
VIII
Retour des missionnaires et des sceurs I Kianfou. - Accueil
chaleureux de la population. - La Mission occup~e par
les militaires, mais le colonel promet PlVvacuation pour
le lendemain. - La cath6drale d6rastke par les Rouges. Les tel6grammes du Dr C. T. Wang, du consul Hankeou
et de Tchang Kai-chek.

Jusqu'ici, ces notes ont te' icrites dans le sejour
de notre captivit6; maintenant je les reprends a Kian.
A Kian, le gouverneur envoya notre til6gramme
i la Mission catholique. Les pretres Lo Lion V. et
J. et CLarles Tcheng dout&rent de la viraciti du
t6l6gramme, mais le mot Fou Tchou-kiaQ (Provicaire)
les rassura et toute la chrftiente de Kian exulta.
26 dicembre. - On se leva de bonne heure et,. &
sept heures, dix chaises & porteurs itaient pr6parees
pour nous avec une escorte de deux cent cinquante
soldats, arm6s de fusils, qui 6tait charg6e de nous
proteger et de ntns d6fendre dans le passage de ces
hautes montagnes. C'6tait notre triomphe, car nous
avions fait cette route le coeur brisk, le 23 novembre, et
maintenant Deo gratias! Ce sont des moments dont
seuls ceux qui les ont v6cus peuvent se faire une idee.
Dans l'apres-midi, nous arrivames a Fu-tien,oi le
general Kong, de la 5" division, envoya son d6l6gue
pour nous inviter & un diner de gala. Il nous dit que,
le 19 courant, il etait alle
h
Tong-kou pour nous
sauver, mais il ne put pas savoir oiu nous 6tions. Nous
le remerciames et le priames d'expedier un radiotilgramme au gineralissime Tchang Kai-chek, an nom

du Provicaire : « Sommes reconnaissants que vous
ayez envoy6 la 5" division a Tong-kou pour nous
d6livrer. Veuillez recompenser la 5 ' division. »
Oh ! comme il 6tait content, ce gineral, qui voulut,
lui aussi, nous donner une autre escorte de deux cent
cinquante hommes! Au coucher du soleil, nous arriv.mes i Sin Lu, petit march6 d6sert6 par tous les
habitants a l'arrivie des troupes rigulibres, comme
Tong-kou, Fu-tien, car les Rouges, en partant, les
avaierxt amenaces de mort s'ils aidaient les Blancs.
N os
A: 5ts enfoncent les portes des boutiques abandonneis et trouvent ainsi a se loger.
27 dicembre. - Nous reprenons notre voyage, prec6d6s et suivis de nombreux soldats; vers huit heures,
nous arrivames au grand marche de Piteo, desert aussi
comme tons les autres et pour la meme raison. C'est
ici que nous primes un bon d6jeuner. Notez que
les soldats sont obliges de porter avec eux riz,
l1gumes, etc;, car ils ne trouvent rien la o ils passent,
les paysans ayant tout emport6. Apres notre d6jeuner,
un officier de la 18' division nous dit que les soldats
de la 5' peuvent retourner. & Fu-tien, car il n'y a plus
de danger. Ainsi fut fait et les deux escortes de la
18 division continuerent de nous accompagner.
Vers midi, nous arrivimes & Tchang Ka-tou, oi
nous attendait un remorqueur A pt role que le gouverneur Lu-ti ping avait envoye pourpnous conduire chez
lui pour un diner super-gala.
Le bon Dieu a voulu nous encourager.de la sorte,
juste au meme endroit o, le I novembre, nous fimes
un voyage des plus penibles, comme vous pouvez vous
en souvenir.
,Vers une heure un quart, nous etions chez le gouverneur, et pass&mes glorieux par le m&me chemin oh,
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le 15 octobre, nous 6tions conduits en exil, sons les
maledictions des Rouges. Deo gratias
Le gouverneur vint personnellement nous recevoir
et voulut.nous donner un diner a la chinoise, de
trente-deux plats. II fat d'une grande politesse; il
nous prodigua des encouragements; et il resta avec
nous a diner. Puis il daigna se faire photographier
avec nous et nous fit donner des pousse-pousse.
la porte
Beaucoup de chretiens nou's attendaient
de la caserne, et, depuis cet endroit, sur notre passage,
jusqu'a la porte de l'h6pital (5 lis), ils tirerent des
petards. Tout le monde sortait des boutiques et se
r6jouissait de notre d6livrance. J'4tais 6mu, mais je
retins mes larmes. Nous etions acclambs sur les memes
chemins oii nous avions et6 condiuits prisonniers le
S1octobre et oi Mgr Mignani et M. Thieffry, ligotes
comme des malfaiteurs, frappes a coups de baton,
6taient emmenis en prison.
Comme les soldats occupaient encore notre residence
du Sin Mo-t'eo, on nous recut chez les-soeurs. Nous
dimes une priere a la chapelle.
Les corridors 6taient bond6s de chrt.iens, qui,tous,
voulaient avoir lajoie de nous revoir.
Les soldats ayant 6vacu6 le rez-de-chauss6e de
notre residence, nous pOmes nous y installer et nous
constatimes les effets du passage des Rouges.
Peu apres, voila qu'un dleggue du gouverneur vient
et nous offre mille piastres pour que nous puissioms
acheter des habits. Nous dimes accepter et r6digeAmes
trois t6lgrammes aux consuls de France et d'Italie a
Hankow et an ministre des Affaires 6trangEres du
gouvernement de Nankin, comme nous l'avions propos6 au gouverneur, qui se montra fort content d'etre
aussi bien not6 aupres des autorit6s. chinoises et,
6trangeres.
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Avec M. Thieffry, je rendis visite au colonel, qui
logeait juste dans ma chambre, et il nous dit que le
lendemain lui et ses soldats auraient 6vacue les Atablissements de la Mission catholique du Sin Ma-teo.
Nous avons revu les pretres P. Charles Tcheng,
J. Liou, Vincent Liou, J.-B. Si6, dont nous n'avions
aucune nouvelle; nous craignions meme qu'ils eussent
6t6 obliges de suivre les Rouges. Les trois s6minaristes, que les communistes ov~y ient mobiliser
comme soldats, furent oublies par les Rouges, qui
quitterent Kian le 17 novembre, pendant la nuit, en
toute hate, ayant appris que les Blancs arrivaient.
Nous ne trouvimes pas les cinq Filles de la Charit6
chinoises, appelees par til6gramme a Shanghai.
* Les Filles de Sainte-Anne les remplacerent sons la
direction de M. Paul Lo, confrere courageux et prudent, qui se d6pensa beaucoup.
28 dicembre. - Depuis le 4 octobre, nous etions
tous priv6s de Ia sainte messe, et, aujourd'hui, nous
avons eu le bonheur d'offrir A nouveau le sacrifice.
Nous avions bien besoin des encouragements de
Notre-Seigneur, qui a connu toutes nos miseres et qui
nous a r6confortes depuis Ie 4 octobre jusqu'a ce beau
jour.
Nous visitons la maison et la cathidrale. Quelle
dbsolation! Les tableaux de saint Joseph, de 1'Immacul6e et du Sacr6-Coeur de la chapelle domestique de
Monseigneur sont tous dechires. Tous les ornements
d'6glise et plusieurs dizaines de caisses sont voles;
toutes les chambres videes des objets qu'elles contenaient. IIne reste que les tables et les lits. Les poites
sont presque toutes enfonc6es. Il y a plus de 2ooo000 dollars de d6gits. Dominus dedit, Dominus abstulit. Nous
sommes saufs, mais nous d6plorons la mort des bons
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P. King et P. Tcheng, qui ont 6et dignes du.martyre.
Nous esperions commencer a reconstruire, avec
l'aide du Tout-Puissant, les murs de cette Jbrusalem
d6truite. Nous avons remarqud que, chaque neuvaine
faite dans notre captivit6 6tait toujours suivie d'une
mauvaise nouvelle. Avant de commencer la derniere
neuvaine au Sacr6-Caeur, nous avions dit : " C'est la
dernire neuvaine que nous faisons, car le bon Dieu a
ses desseins. S'il nous delivre, comme il nous d6livra,
Deo gratias. S'il ne veut pas, Deo gratias aussi. , Le
bon Dieu a voulu nous faire l'insigne faveur de nous
faire participer aux 6preuves de la croix; c'est le plus
beau cadeau pour un missionnaire!
C'est par la croix rouge que nous avions mise sur
le drapeau blanc, qu'il nous sauva. 0 Crux ave, spes
unica.
30 dicembre. - Plusieurs t6legrammes nous parviennent :
I° Celui du ministre des Affaires etrangeres de
Nankin, M. Wang Chenting; le voici :
( Je me r6jouis de votre delivrance et irai en avion
a Nanchang et viendrai a Kian vous consoler et vous
encourager n;
2° Celui de la d6elgation apostolique : a Santo
Padre vigilia di Natale ha esortato fedeli del mondo
intero pregare per i Missionari della Cina. Congratulazioni obbracio Purino , (M. Purino a &et compagnon
d'6tudes du secr6taire Antonietti);
3* Celui du consul d'Hankow : ( Congratulations et
felicitations pour d6livrance. n
3i dicembre. - Nous resevons le t6legramme de
Tchiang Kai-chek, president de la R6publique chinoise : « J'ai requ votre d6peche annoncant votre delivrance. Jusque-la, j'avais le coeur serre en vous sachant
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au pouvoir des communistes et exposes a souffrir
beaucoup. Maintenant, mon coeur se dilate et je me
r6jouis avec vous de'votre liberation et de votre retour
a votre residence. '
IX
Depart pricipit6 de Kianfou. -Retour offensif des a Rouges
k Tongkou. - Court sijour a Nanchang. - Quelques jours
4 Kioukiang. - L'arrivee h Shanghai.
Y

Nous esperions passer 1'ann6e tranquille a Kian
quand, vers six heures du soir, le gouverneur de Kian
envoie chercher M. Thieffry, ayant quelque chose de
grave a lui communiquer. Je 1'accompagne, et l'aide de
camp nous montre un telegramme du gouvernement
chinois qui ordonne que tous les missionnaires et les
soeurs d6livris partent demain matin A cinq heures
pour Nanchang, car le gouverneur vent nous voir et
causer avec nous.
Nous objectons qu'un seul missionnaire suffit pour
renseigner le gouverneur, mais l'aide de camp
r6plique : u C'est I'ordre de notre superieur et il faut
ob6ir.
Mais nous voulons finir 1'ann6e ici et, en tout cas,
nous voulons en parler au gouverneur de la-ville luim&me. On nous conduit chez ce fonctionnaire, qui
nous dit. clairement qu'il y a encore du danger pour
nous a Kian et qu'il faut partir.
11 nous prkte sa propre canonniere pour descendre
a Changshu et il faut faire vite, car, si nous attendions
encore, il n'y aurait plus d'eau dans le fleuve. II nous
fallut nous incliner. Nous prbvinmes les sceurs, fimes
nos paquets et allmes, le coeur brisk, prendre du
repos.
Kian/ow, l" janvier !93r. - Lever a trois heures du
matin, messe et d6jeuner sur le navire de guerre,qui
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Itve l'ancre a cinq heures et demie du matin, alors que
toute la ville de Kian etait plongee dans un silence
absolu. Le bateau s'ensabla plusieurs fois et, a six
heures du soir, nous arrivames a Cbangshu. Quelle
consolation pour Mgr Mignani qui 6tait a Changshu
avec MM. Vittone, Teng, J. Tcheng, J. V. Tcheng,
J. Liou, de nous revoir apres toutes nos tribulations!
M. Vittone nous raconte comment il put 6cbapper
aux Rouges en escaladant les murs de Yuanchow et
comment, passant a ioo metres des communistes, il ne
fut pas reconnu. II alla par le Hounan a Kioukiang,
puis de Nanchang a Changshu avec Monseigneur. 11
nous dit une chose remarquable : < Le 19 octobre, a
Yuanchow, paiens et chretiens virent une 6toile non
loin du soleil pendant trois quarts d'heure. n C'6tait le
jour de l'arrivee de Mgr Mignani a Nanchang; voyage
qui fut rempli de p6rip6ties.
Aprbs notre d6part de Kian, tous les soldats risidant en cette ville partirent au front le I" janvier;
un seul r6giment resta pour prot6ger les deux gouverneurs (r6sidant a Kian). Les choses se gitaient a
l'endroit m&me oii le gienral Tchang Hoei-tsang et sa
i8* division nous avaient sauvis. Ce gtn&ral fat
encerclk par les Rouges le 3o decembre. Nous ne sfimes
tout.cela que plus tard. C'est en raison du retour des
communistes que le gouverneur nous a fait partir vite,
car les debris de la 18' division ktaient arrives juste
en face de Kian. Toute la division 6tait perdue : le
g6n6ral Tchang Hoei-tsang et le general de brigade
qui nous avait si bien accueillis avaierit disparu.
L'autre gn&eral de brigade avait pu 6chapper a
l'ennemi avec ses deux mille soldats disarmis. Les
troupes gouvernementales avaient perdu plus de trente
mitrailleuses et toutes les munitions arrivies r6cemment de Nanchang; la ville de Kian 6tait de nouveau
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en danger. Le g6neral rouge Lo Ping-hoei Rtait A
An Fu-shien, son collegue Pang T6-hoai ; Tongkou
et Tchon-T ai Yongfongshien. Les autres Rouges se
priparaient & monter vers Kanchow. La peur allait
planer sur Kianfou.

On voit comme la Providence a bien fait les choses,
car nous sommes partis juste a temps de Kiau pour

Shanghai; une fois encore Dieu nous a gardds.
C'est done de tout coeur qu'en ce premier jour de
1'an, nous chantons le Te Deum de la reconnaissance.
Les sceurs partent les premieres pour Nanchang en
automobile, nous attendons M. Anselmo, qui arrive.
vers midi de Ling-Kiang et nous raconte comment
il dut fuir deux heures avant que I'armie rouge arrivyt
a Ling-Kiang. Les communistes dktruisirent tout i la
r6sidence de Lingkiang, tout comme a Kian.
Nanchang, 3 janvier. - Matine passbe en automobile.
Nous partors 1 9 heures du matin et arrivons A
Nanchang & onze heures un quart. C'est le progrbs.
Dans la rue principale de la ville, on 6crit en grands
caracttres : a Les neuf missionnaires 6trangers sauves
par nous des mains des Rouges sont arrives a Nanchang. ) Nous trouvons aussi. le t616gramme suivant:
" Deux d6•lgu6s du gouvernement de Nanking attendent les neuf missionnaires Kioukiang. ,
Inutile de dire que les missionnaires et les sceurs
de Nanchang nous ont bien accueillis et nous avons
remercie particulibrement M. Monteil, qui a tant
insist6 aupres du gouvernement de Kiangsi pour notre
d6Civrance.
Nanckang, 4 janvier.- Le charge des Affaires ,tran-

geres pour le Kiangsi envoie son d&16gu6 & la Mission
catholique pour nous rendre visite et nous inviter &

-

576 -

diner chez lui. Nous lui faisons remarquer qu'aujourd'hui c'est dimanche, et que nous prif rerions aller
chez lui demain matin. II .accepte et nous dit meme

qu'il mettra un train sp6cial a notre disposition apres
le d6jeuner, qu'il fixe pour dix heures.
Pendant le salut, a la cathbdrale, les missionnaires
.urent la bonne idLe de faire chanter un Te Deum
d'actions de graces pour notre dilivrance, et ensuite a
I'h6pital eut lieu un autre salut, auquel assisterent
toutes les personnes qui avaient et6 dilivr&es. Oh!
qu'il faisait beau voir l'autel tout illumine, comme
dans la nuit de Noel, et chanter des hymnes d'action de
graces a Celui qui nous a delivr6s, exaucant les prieres
qui, par milliers, montaient vers son tr6ne, prieres
que prononcaient tous les enfants de la double famille
de saint Vincent, tant d'innocentes orphelines, sans
parler des pri&res que, dans le monde entier, on disait
pour nous!
Plus nous r6flichissons a la maniere dont nous
ffmes d6livres et plus nous y voyons 1'intervention de
la divine Providence: absence de soldats rouges,
fuite des lanciers nos gardiens, pr6sence dune arme
blanche a quelques lis de nous, qui ne savait meme
pas oit nous 6tions, I'idde de confectionner le drapeau
de la Croix-Rouge. Si nous avions attendu encore (le
23 d&cembre) un quart d'heure, les paysans-lanciers,
avertis, nous auraient repris, comme ils prirent nos
bagages, car, pour notre defense, nous n'avions que
deux soldats c blancs a sans armes, les deuX autres
6taient restes avec leurs fusils sur la montagne.
Si nous avions attendu quelques jours de plus A
Tongkou, chez le gne'ral de division, avant de descendre a Kian, nous serions sans doute retombbs dans
les mains des Rouges qui encerclirent les Blancs
& Tongkou, le 3o dicembre, et firent prisonnier le
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gnbral lui-meme el s'emparerent de trois mille fusils.
Graces infnics soient done rendues au Sacr6-Cceur,
qui a su si bien nous dilivrer et nous preserver de
retomber dans les mains des Rouges, lesquels, alors,
nous auraient sans doute tous massacres!
Vers,le soir du 4 janvier, le charg6 des Affaires
6trangires de la province nous avertit que, le lendemain, il serait fort occupe et remit au soir le grand
diner en notre honneur. Nous lui fimes r6pondre que
nous le remerciions de sa bonte, mais que nous ne pou-

vions pas accepter le diner dans la soiree, ayant t616graphi6 a Kioukiang que nous arriverions precisiment
ce soir-l.

-

II accepta notre refus, mais il dit qu'il ne pouvait
pas mettre Anotre disposition un train special dans la
matinee.
5 janvier. -

Lever a quatre heures; A quatre heures

et demie messe, puis dejeuner et, aux premieres lueurs
du jour,nous nous dirige.mes vers le palais du gouverneur par de magnifiques et larges routes, construites
depuis pen.
II 6tait sept heures du matin quand nous arrivimes.
Tout le monde dormait. Nous laissAmes nos cartes et
nous nous rendimes an bureau du chemin de fer,
accompagn6s de M. Monteil et de la seur Labrousse,
qui vint avec les soeurs jusqu'A Kioukiang.
Kioukiang, 5 janvier. - Nous 6tions a Kioukiang &
deux heures de I'apres-midi. Naturellement, personne
ne nous attendait, car les missionnaires et les seurs
pensaient que nous arriverions vers cinq heures par
train special. Nous avions bien envoy6 un second t16gramme, mais ils ne le recurent pas.
6 janvier. - Journbe d'actions.de graces. Qu'il nous
fut doux de passer quelques heures devant le saint
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Sacrement, d'autant que nous avions bt6 prives de ce
bonheur pendant quatre-vingt-quatre jours, du 4 octobre an 28 d6cembre ig3o!
La sceu iconome des Filles de la Chariti de la province de Chine arriva i Kioukiang et exprima aux
scurs sa joie de les voir delivrees.
7 jantier. -

M. Teng, le dilgu~ du generalissime

Tchang Kai-chek, nous dit qu'il nous retenait six
cabines de premiere classe sur un bateau et qu'il nous
pr&cedait a Nankin et i Shanghai pour informer le
gin&ralissime et le consul gen&ral de France.
Les professeurs du seminaire regional du Kiangsi,
rifugibs i Koukiang, nous invitbrent a de fraternelles
agapes pour nous filiciter de notre dilivrance et, a
quatre heures, la seur &conome et les sceurs qui
avaient 6ti avec nous en captiviti et tout le personnel
de l'orphelinat se r6unirent devant la statue de la tres
sainte Vierge pour chanter un Magniftcat en remerciement de notre delivrance. Tout I'orphelinat avait
bien prie pour nous; il 6tait juste qu'il s'associ&t a
notre joie.
Chose digne de remarque : une orpheline de quatre
ans avait dit a la soeur que nous serions dilivres pour
la grande fete de NoiJ. II en fut ainsi. Elle dit aussi
que M. von Arx, pris a Pentze (Kiangsi) par une
autre bande de Rouges, le 16 octobre Ig3o, serait
delivre pour la grande fete de PAques. Puisse cette
esperance se rialiser! car le pauvre M. von Arx se
trouve dans des conditions pires que celles oi nous
Ations: nous suivions les malades, tandis qu'il suit
I'armie rouge qui PIa pris.
9 janvier. - Accompagnes de M. Tcheng, nous
nous embarquons sur le bateau An-kiang.

Nous voilh

a Shanghai, apres avoir passe pres de
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trois mois avec les Rouges communistes. Il me
semble sortir d'un long reve. II faut vraiment benir le
Seigneur de nous avoir gard6s au milieu de tant de
dangers... I1 y avait de quoi devenir fou.
Inutile de noter avec quelle joie nous requrent an
d6barcadere soeurs et missionnaires. A cinq heures,
nous itions tous r6unis dans la chapelle des Filles
de la Charit6, avenue Dubail, pour la binediction du
tres saint Sacrement, oi nous avons chante a nouveau
de grand coeur le Te Deum d'actions de graces.
Shangkai, 12 janvier. - II 6tait juste d'aller remercier les Consuls geniraux de France et d'Italie, qui
ont vraiment beaucoup fait pour notre d6livrance.
Vers quatre heures et demie, nous fumes requs par
le consul g&niral de France, M. Koechlin, avec cordialit, et les premieres paroles du consul, qui furent :
a Je prffere vous voir ici que dans l'endroit oui vous
6tiez il y a une dizaine de jours u, me toucherent beaucoup. Nous nous rendimes ensuite -chez le consul
gbneral d'Italie, le comte Ciano, qui nous accueillit,
lui aussi, cordialement.
C'est aujourd'hui seulement que nous recevons,
dans une lettre qu'un missionnaire chinois de Kian
nous envoie, le t6l6gramme du consul de France de
Hankeou envoy6 & Kian le i" janvier :
a Hankeou, I* - janvier 1931.
c Thieffry, Catholic Mission, Kian-fou.

" De la part de M. Wilden, j'ai appris avec joie
votre d6livrance, celle des religieux et des seurs qui
6taient avec vous. J'espere que les souffrances que
vous avez 6prouvees et si courageusement supportees
ne vous laisseront pas d'autre souvenir que celui d'une
epreuve vaillamment travers6e pour la religion et la
patrie.,
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Lettre de M. THIEFFRY, pfrtre de la Mission
a fun de ses Confreres
Shanghai, le

fivricr ig3i.
z1

MONSIEUR ET TRtS CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Voici enfin le r6cit que j'ai promis sur notre captiviti et notre delivrance 1. J'y ai note seulement les
traits de quelque importance, en omettant un bon
nombre que j'ai jugks inutiles, parce qu'ils auraient
allong6 d6mesur6ment la narration.
J'ai omis de noter, par exemple, que, en notre
qualite de « I-Koan n (m6decins), le gouvernement
communiste nous a allou6 des honoraires s'ilevant
a 3 dollars (environ 20 francs) par mois. C'est peu,
mais les autorites civiles et militaires, quels que
soient leur emploi, leur grade ou leur dignit6,
recoivent la meme solde, tout comme les simples soldats et employ6s. De plus, les d6penses pour la
nourriture 6taient fix6es A 2o cents (environ i fr. 30)
par tate et par jour. Or, chaque semaine, le ,( Souo
Tchang » (interidant) reglait ses comptes et donnait a
chacun de nous le surplus de 1'argent avanc6 par le
gouvernement communiste. C'est ainsi que nous avons
eu quelques modiques ressources pour .nos menus
besoins et avons m&me pu faire de petites aum6nes a
des pauvres chez qui nous avons logi. Je dois dire
cependant que nous avons Wt&probablement oubliis,
car nous avons recu une fois seulement notre honox. Nous ne publions pas ce recit, parce qu'on a d6jI pu Ie lire
dans la revue Les Missions des Laaristes et des Filles de la Charil' des
provinces de France; il ferait ici, an reste, double emploi rvec le ricit
de M. BaTbato.
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raire de medecins, tandis que le surplus de l'argent
pour la nourriture nous a 6tC g6neralement donn6.
On pense g6neralement que les communistes nous
ont fait souffrir et nous ont rendu volontairement la
vie intolerable. Je dois I la v6rite de dire que nous
n'avons pas et- systimatiquement maltraites : soit
pour le logement, soit pour la nourriture, nous itions
trait6s comme les officiers et les autres m6decins.
Nous eumes, quand c'6tait possible, un traitement de
faveur: a Tsin-Yuen-Shan et Pi-Hia, nous ffmes
mieux log6s que les autres; puis ensuite & T'ai-Long,
Chang-H'oang-Sha et Hsiue-Tchou-Kang, nous fames
log6s dans des families et assez loin des communistes
du soviet local. Aussi nous efmes generalement toute
facilit6 pour r6citer le saint office et faire nos exercices de pi6t6 en commun.
Nous avons eu g6neralement de bonnes et meme
cordiales relations avec les soldats hospitalis6s et
leurs officiers; tous se sont toujours bien montr6s
envers nous; certains oficiers nous temoignerent
meme un veritable d6vouement, si bien que quelquesuns cherchaient tr6teaux et planches, les portaient et
disposaicet eux-memes nos lits dans nos diffirentes
6tapes.
Nous devions cela surtout au divouement de nos
seurs, qui se depensaient sans compter pour les
soldats malades, dont elles Ataient spbcialement
chargees, et encore aux soins qu'elles prodiguaient
aux bless6s, quand les medecins n'arrivaient pas a
faire tous les pansenments, a cause du nombre sans
cesse croissant de ces malheureux soldats, arrivant
journellement A l'hpital. Nous avons done bWnefici6
de I'estime et de la reconnaissance, si bien m6ritees,
que ces pauvres militaires, malades ou blesses,
temoign&rent toujours a nos soeurs. Ce fut pour
20
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separis, bienfait que nous devons aussi un peu, je
pense, au chef du gouvernement: Yang-Tchou-Jen.
II y aurait bien d'autres petits traits a noter. Ce
que je viens de dire suffit, je pense, pour montrer
que les communistes ne nous ont pas fait souffrir
volontairement. La peine de mort dont nous a menaces, a deux reprises, le gouverneur des h6pitaux

rouges, a I'occasion des deux commandes dont parle
mon r&cit, n'6tait qu'une menace personnelie de cet
individu, communiste fanatique, tandis que son sup&rieur, Yang-Tchou-Jen, nous avait dit: (4Soyez sans
crainte, nous ne vous tuerons pas; pour votre rancon,
donnez ce que vous pourrez ,;et ce disant, il enjoignait a son colonel de gendarmerie de ne pas trop
demander.
Je vous prie de m'excuser d'avoir 6itsi long et de
me permettre, en terminant, de recommander a vos
ferventes et charitables pribres, a celles aussi des
personnes pieuses que vous connaissez, cette mission
si eprouv6e, que vous aimez, oi vous-m6me avez travaille et souffert pendant plus de vingt ans, mission,
h6las! maintenant sinon ruinee, du moins completement dbsorganisbe. Toutes les chritientis sont bouleversbes, les*chrbtiens on disperses, on forces de se
faire communistes, ou encore, les plus jeunes, forces
de s'engager dans l'armie rouge.
Les ceuvres de la residence centrale et des districts,
celles de nos deux maisons de sours, n'existent plus.
Tout est A refaire. Le bon Dieu a permis tout cela.
11 a voulu nous 6prouver; nous acceptons tout de sa
main benie. Encore une fois, aidez-nous de vos
prieres.
Veuillez agreer mes respectueuses et sinceres salutations et me croire, en 1'amour de Notre-Seigneur et
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de Marie ImmaculBe, Monsieur et tres honori confrere,

Votre humble et tout d6vou6 serviteur,
F. THIEFFRY,
i.p.d.1.M.
LETTRE D'UN MISSIONNAIRE DU KIANGSI
A UN PRETRE DE LA MISSION

Lykia tou, isr janvier ig3L.

Pendant que Tchu-t6h et C" faisaient le siege de
Kian, les missionnaires de Poyang itaient en barque
pros de Poyang (Yaochow); MM. Sageder et Coyle
partis pour Shanghai; Poizat et Altenburg, de Kintetcheng, avaient fui an Nganhoei a Wuyuen.
Les bandits ont occup6 Kintetcheng une grande
partie de septembre et y ont fait d'enormes d6g&ts;
il faudra des ann6es avant que l'industrie de la porcelaine soit de nouveau florissante. On y a aussi tu6
beaucoup de monde.
A Poyang, apres une premiere invasion au mois
d'aoft, les bandits sont revenus le 6 octobre. Entre
autres digits, ils ont bril6 toute la bibliotheque du
skminaire et la plus grande partie de mes livres, de
sorte que je suis tres g&nd pour preparer les classes.
(Nous avions pris avec nous en barque les manuels de
classe.) Ces bandits sont partis le 9 octobre, se dirigeant vers Pengts6, oi ils ont capturb M. von Arx.
Comme la ville de Poyang restait sans d6fense,
nous avons prolong- notre sejour en barque; mais,
comme cette situation menaqait de s'6terniser, je suis
parti avere les s6minaristes. Je voulais aller a Fouchow; mais le fameux Teng-Ing venait d'y installer
ses hommes deux jours avant mon arrivee. Alors, du

-

-584consentement de 1'eveque, je me suis installb dans
l'ecole de LykiatouNous y avons 6ti tres tranquilles... et les classes se
font regulibrement. Je suis seal professeur; trois
classes par jour. Philo, Jus, Histoire, tcriture sainte,
Chimie, Franqais.
Les autres pr&tres de Poyang sont restis en barque
jusque vers le milieu de novembre. Alors, des soldats
sont venus. La region est devenue plus tranquille; on
y a tue des masses de Rouges. Les Rouges tuaient
quarante a cinquante personnes par jour a Loping.
Actueliement, on leur rend la pareille. MM. Hermans
et Reymers ont pu, pendant tous ces troubles, se tenir
caches dans les environs de Kweiki.
Au milieu de novembre, une arm6e rouge a envahi
Loan, I-hoang, Kienchangfu(oii les pr&tres ont fui en
se laissant deacendre, au moyen d'une corde, des
murs de la ville) et Nanfeng. M. Thierney, le saptrieur
des Colombiens irlandais, surveillait la construction

d'une chapelle a Shangtangshu, entre Kienchang et
Nanfeng. C'est 1a qu'il a -t6 pris, flagell, li, sans
connaissance, a un arbre. En revenant i lui, ii s'y
trouvait li et est rest6 1l pendant trois jours, puis
conduit i Nanfeng et de li dans la campagne, oi, au
depart des rouges, ii a et6 confi6_ un soviet local.
On demandait deux wan, puis cinq, puis quatre. Les
derniires nouvelles sont du 16 dicembre.
Les soldats ont pouss6 les bandits du Jaochowfu

dans le Kwangsinfu. Mgr Sheehan a ricupir6 'usage
de sa maison et gglise a Yukiang, qui a 6tW occupee
plusieurs mois par des soldats, apres avoir Ati pillie
en aoft par des bandes rouges. Nous logeons actuellement des soldats a Kweiki, i Fuchow, a Tsungfen
et A Nanteng.

MM. Misner, Coyle, Bereswill et Murphy sont i

-

85-

Jaochow. MM. Poizat et Altenburg, r6fugiis d'abord
chez les Jssuites. de Wuyuen (Nyanhoei), ont pu se
rendre a Shanghai, ou ils soignent leur santi, 6prouv6e par toutes ces 6motions. M. Sageder, qui a ete
deux fois en grand danger, a voulu revenir de Shanghai par le Chekiang. II a df arriver A Yushan au
moment oiu tout le monde y prenait la fuite.
Lettre de M. BREUKER, pritre de la Mission,
t M. DE JENLIS '
Shanghai,-le 5/12 fivrier 1931.

Du c6t6 de Kian,qa ne va pas fameusement. M. Paul
Lo a cru prudent de louer deux barques pour n'Atre
pas pris au d6pourvu en cas de danger; les Rouges
sont redevenus audacieux aux environs de- Kian depuis la d&confiture des generaux Tchang-Hoei-tsan
(18" division) et Tan-Tao-yuen (52* division). Aussi
* Mgr Mignani a rappel6 &Chang-shutoutes les grandes
orphelines ettoutesles FiUes de Sainte-Anne de Kian;
MM. Vincent Lieou et Charles Tcheng sont descendus aussi &Chang-shu.
Le 24 janvier, les Rouges ont repris Choei-tcheou,
Chang-kao, Feng-i,Wan-tsai.Aussi,panique & Changshu, Lingkiang et meme a Nanchang.
Les Rouges sont rest6s deux jours & Choei-tch6ou,
y ont brile une vingtaine de boutiques, pris des otages
et fait.des degats a la r6sidence de M. Joseph Kin,
qui, avec les autres pretres indigenes, a pu se mettre
en suret6.
Leý Blancs ont lance des bombes sur Choei-tcheou
apres le depart des Rouges et endommag6 l'orpheli* nat de la Mission. Mgr Mignani a df prendre desprecautions pour quitter Chang-shu, mais, heureusement,

le calme y est revenu, les Rouges ont it6 repousses,
jusqu'a la prochaine fois.
M. Meyer, de Yu-kiang, m'&crit, en date du
Ir f6vrier, que les Rouges demandent treize mille dollars pour la ranqon du P. Thierney. Le-superieur des
Irlandais de Hanyland a voulu entamer des n6gociations, qui jusqu'a present n'ont pas reussi. Du pauvre
M. von Arx, pas de nouvelles. Mgr Sheehan a beaucoup d'ennuis avec les Blancs, qui occupent une dizaine de ses residences.
M. Russo, qui voulut en janvier retourner absolument a Wanan, a du quitter la ville a plusieurs reprises.
M. Meyrat a bien fait de ne pas renvoyer &Wanan
les Filles de Sainte-Anne qui sont rifugi&es a Kanchow, car chez M. Russo la situation est loin i'etr..
rose.
II arrive toujours de nouveaux soldats au Kiangsi,
mais ce sont des troupes non payees. II parait qu'I
Nanchang les soldats offrent dans leur k6pi desballes
a vendre aux passants pour se procurer des sapequics
ca promet pour le resultat de la campagne que Nanking a entreprise contre les Rouges communistes du
Kiangsi.
M. Purino part pour Pekin, en compagnie de
M. Krause, qui rentre dans sa Mission. C'est don Antoniutti, ancien condisciple de M. Porino, qui l'invice
A faire cette excursion. Mgr Mignani le lui a permis.
Notre cher confrere, qui a subi taut d'6preuves depuis son arriv6e au Kiangsi, merite bien cette distraction.
Votre tout d6vou6.
Corneille BREUKER.
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MORT DE MGR FATIGUET

Mgr Louis Fatiguet, vicaire apostolique de Nanchang (Kiangsi), vient de mourir a Kiukiang, le a f6vrier, d'une laryngite chronique, qui le fit beaucoup
souffrir pendant plusieurs mois.
N6• Bordeaux, le 21 d6cembre i855, ordonn6 pr&tre,
le 17 decembre 1881, au grand siminaire de Bordeaux
dirig4 par les Sulpiciens, il entra chez les Lazaristes,
apres quelques annies de ministere a B&gles, puis a
Bordeaux. II vint i Kiukiang en 1886, ce qui lui faisait,
i sa mort, quarante-quatre ans et six mois de ministere ininterrompu, sans aucun retour en France, sans
aucune relache: le martyre vu de pros plusieurs fois;
une fois, en particulier, d6ja condamn6, suspendu et
frapp6,il ne dut son salut qu'i un paien plus sense que
les autres, qui fut sans doute effray6 des complications que ce meurtre allait attirer a son village.
Son ardeur pleine d'entrain et ses manieres distingules plurent imm6diatement a Mgr Bray. Dou6 de
goats d'artiste, il b&tit diverses r6sidences et 6glises,
parmi lesquelles il faut signaler la procure et la cath&drale de Kiukiang. Bien des missionnaires visitant
cette cathedrale y prirent, qui des notes, qui des
photos concernant les autels, les nefs et les sculptures.
Monseigneur a 6t4 un grand propagateur de la foi;
on lui doit l'ouverture de dix sous-pr6fectures du
Kiangsi, enparticulier 14 r6gion.du Kianpei.
1igoi et proviComme il fut procureur de 1891
caire a la mort de Nosseigneurs Bray et Ferrant,il eutc
a s'occuper de bien des affaires occasionnees par les
troubles de r89g, 19go et 9go6, pour ne parler que
des plus importantes.

Ces dernieres ann6es, Mgr Fatiguet parlait volontiers d'un prochain voyage en Europe, mais les trou-
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bles incessants et de plus en plus compliquis lui
firent toujours remettre a plus tard ce voyage. II ne
pouvait se resoudre a aller faire un voyage agr6able
en Europe pendant que les residences de ses missionnaires etaient occupies par les soldats et les 6glises
profandes.
Depuis 1'6te dernier, Monseigneur eut la douleur
d'avoir un de ses missionnaires, M. von Arx, emmend
par les communistes et le vicariat forain chinois
completement saccag6 a deux reprises par differentes
bandes communistes; les rapports sur les dernieres
d6pr6dations des communistes (fin janvier) l'abattirent
6norm6ment. Certains croient que ce fut le coup de
grace. Ces circonstances nous font esperer que,
comprenant nos souffrances et y compatissant, son
intervention sera efficace auprbs de Dieu en faveur
du Kiangsi, si 6prouve.
MgrFatiguet a 6t6 jusqu'au dernier jour un exemple
vivant de pauvrete, de zMle et de pidti. Notre vicariat a fait une grande perte par la mort de Mgr Fatiguet, mais ses exemples nous restent.
L'enterrement de Mgr Fatiguet eut lieu le 26 fevrier.
Le convoi funebre passa devant les deux groupes
d'6tablissements catholiques de Kiukiang, comme
pour permettre & Monseigneur de dire un dernier adieu
a son peuple. Les chr6tiens de la ville et des environs
6taient dans ie cortege, qui fut, au dire unanime de la
population, le plus beau qu'on ait jamais vu & Kiukiang.
Toutes les paroisses signalent un grand nombre de
messes demandees pour Mgr Fatiguet. Cela nous
prouve I'affection des chretiens pour leur iveque et
nous permet d'affirmer qu'ils en garderont longtemps
le souvenir.
(Le Bulletin catholique de Pekin, avril 193i.)

MORT DE M. PISTONE

Le 17 f6vrier mourut a Nanchang M. Francois Pistone. II devait mourir le 17 f6vrier, fete du bienheureux Clet, lui qui s'appelait Fransois, comme le
bienheureux, et qui avait et6 missionnaire aux memes
endroits que le bienheureux.
II naquit le 9 juin 1877, a Cravalleria Maggiore, fit
ses 6tudes primaires et secondaires A Giaveno et Bra,
la philosophie & Chieri et la theologie a Turin, entra
dans la Congr6gation de la Mission le 18 juillet 1896,
arriva & Kiukiang le 26 septembre 1899, fut ordonn6
pretre le 29 juin 1901.
Entre autres qualites, il avait les trois caractbristiques suivantes :
l* En plein pays paien, il excellait a trouver des catechumenes; ses confreres penseront immddiatement a
Wantsay, Ifeng, Ichun, Feny, Sinyu, Sinkan, Hiakang.
2* II fut aussi grand recruteur de s6minaristes.
Parmi ceux qu'il envoya an skminaire, il y a maintenant huit pretres.
30 Sa connaissance profonde du chinois 6crit et
parl6, avec toutes les diff6rences qu'il y a ici d'une
sous-pr6fecture A l'autre, lui servit beaucoup.
On ne se souvient pas qu'il ait jamais dit une parole
contre son prochain. N'ayant jamais jug6 les autres,
Dieu doit avoir 6t6 cl6ment lors de son jugement.
Cela explique peut-&tre le calme avec lequel il a passe
par toutes les phases de sa maladie (tumear au cerveau), comprenant tout-ce qui se disait et se faisait et
ne manifestant jamais la moindre inquietude, retenant
mame un confrere qui voulait rentrer chez lui, en lui
disant froidement: a Ne partez pas, il pourrait y avoir
des complications. ,
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Puisque le bienheureux Clet est venu nous le chercher, nous esp6rons qu'il l'a introduit imm6diatement
au paradis avec Mgr Fatiguet.
(Le Bulletin catholigue de Pikin, avril

1•3i.)

AFRIQUE
ALGERIE

LE PERE GIRARD ET LES PERES BLANCS
Dans le dernier numnro d'Annales, rendant compte
du livre Captiviti et Euvres de saint Vincent de Paul
en Barbarie, nous exprimions un regret: celui qu'une
note explicative n'ait pas &tC ajout6e pour montrer
comment le P. Girard pouvait etre dit (( vrai fondateur » des Peres Blancs. Ce titre, applique au
superieur du sdminaire d'Alger, dtonnera sans nul
doute les lecteurs qui connaissent le r6le du cardinal
Lavigerie dans la fondation de cette Soci&t6. C'est
pourquoi, a la place de l'auteur, pour repondre
d'avance i cet 6tonnement, pour xrprimer un premier
mouvement de doute, nous aurions pr6f6r6 6tablir en
quelques lignes le bien-fond6 de cette affirmation.
Cette remarque nous a valu deux lettres ; nous accueillons avec une profonde reconnaissance-les renseignements qu'elles contiennent et c'est bien volontiers que
nous en faisons part aux lecteurs des Annales.
- La premiere lettre,venue de Chine, transcrit simplement ce passage de la Vie du P. Simon Lourdel, Pere
Blanc, compos6e par -n de ses confreres et publie
avec l'approbation de son superieur general et de
1'archev&que d'Alger (36 6d., p. 3o):
Un soir, en lecture spirituelle,. dans les derniers
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jours de 1867, le superieur do s6minaire de Kouba
avait entretenu ses elives d'un sojet qui lui ktait familier : 1'vangelisation des infdeles. Est-ce le spectacle
navrant des affamzs qui avait 6mu davantage sa pitt6,
est-ce la chariti si active du jeune archeveque qui avait
exalt6 ses espirances? Le fait est qu'il ne les avait jamais exprimCes avec une plus grande chaleur et une
plus vive confiance: a Eh ! Messieurs, s'cria-t-il, qui
sait si, dans cette salle, parmi ceux qui m'entendent,
il n'y en a pas un, pas deux, pas trois peat-etre, qui
se divoueront t cette euvre des missions aupres de
ces pauvres tgaris? n
Le mime soir, i la r6creation, trois de ces jeunes
gens se trouvirent rounis par hasard, on mieux par
une voloat6 providentielle de Diea.
- Eh bien! que pensez-vous de la lecture spirituelle? demanda a'ainu des trois.
- Et vous ? lui dirent les autres.
Mis ainsi en demeure de r6poudre i sa prop-.question, le premier reprit risolument: _
- Eh bien! moi je pense que je pourrais bien 6tre
on des trois.
- Et moi aussi, dit le second.
- Et moi de mime, dit le troisieme.
Quelques jours apres cette scne, ils s'ouvrirent de
leur dessein au venerable superieur, qui les accueillit
avec plus de joie qu'il n'en fit paraitre, lear recommanda de beaucoup prier et se rendit aupres de Mgr
Lavigerie pour lui annoncer I'heureuse nouvelle.
Celui-ci le pria de lui envoyer les trois s6minaristes
i son palais de Saint-Eugene.
L'archeveque les rebut avec bont6, les b&nit, s'entretint longuement avec eux et enfin accepta l'offre
qu'ilslui faisaient de leurspersonnes, pour la. ralisasation de ses grands projets d'apostolat.

-- 593 C'6tait le 29 janvier x868, fCte de saint Frangois de
Sales.
Notre second correspondant nous fait connaitre les
noms des trois s6minaristes : le P. Deguerry, qui devint superieur general; le P. Charmetant, qui, aprks
avoir quitt6 la Societ6, fut mis a la tate de 1'Euvre
des ]coles d'Orient; enfin, M. Finateu le futur cur6
de Marengo et chapelain de Notre-Dame d'Afrique.
Lorsque le P. Girard eut pr6sent: & Mgr Lavigerie
ces trois seminaristes, continue la lettre, on les tira
du skminaire et on les mit sous la conduite d'un sulpicien, qui passait 1'hiver a Alger dans la banlieue de
Mustapha, puis on les confia & un Phre j-suite avant
la cr6ation du noviciat de Maison-Carr6e.
Aux origines des Prres Blancs se trouvent donc un
lazariste,un sulpicien et un jesuite.
Le cardinal Lavigerie n'oublia jamais ce que l'Institut naissant devait an P. Girard; il le rappelle dloquemment dans le mandement adresse au diocese pour
annoncer la mort de l'humble pr&tre: a Parmi tant
d'oeuvres diverses du difunt, dit le pr6lat, il en distinguaitunequi m'intfresse moi-meme davantage, parce
que les circonstances en ont fait l'un des objets de ma
sollicitude pastorale, comme elle avait fait longtenmps
l'objet de mes voeux. An milieu de cette multitude d'infiddes, dont un grand nombre descend des anciens
chr6tiens de notre Afrique, il avait compris le devoir
imp6rieux et doux pour l'Iglise, pour la France, de
travailler a'leur rapprochement et A leur retour, en
leur rendant la foi perdue. II s'6tait meme applique
gn&Creusement A cette grande ceuvre, autant que le
pouvait un homme isolk et secretement combattu par
tant d'obstacles, et vous savez ce qu'il a souffert pour
elle. Aussi, et je le dirai comme un hommage de reconnaissance et de justice rendu & sa m6moire, m'a-
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t-il constamment soutenu plus tard de ses sympathies
et de ses prieres, au milieu des contradictions que nos

ceuvres d'apostolat aupres des infdeles de l'Afrique
out suscitees i mon ministere. C'est lui qui m'a prtsent6 les premiers ouvriers qui se:consacrirent a cette
entreprise laborieuse, et je ne puis publier que les
dernieres paroles que j'ai entendues de ses levres, au
moment oi iApartait pour ce voyage d'oil ijne devait
pas revenir, 6taient des f6licitations pour les progris
de la Congregation de nos missionnaires, &la tate de
laquelle il voyait avec joie Fun de ses disciples et qu'il
consid6rait comme desormais formee par les souffrances etle courage h6roique de ses membres. o
Arretons-nous la. Par sa parole, le P. Girard a
6chauffe le zAle de trois seminaristes et les a o.rt6s a
s'offrir au cardinal Lavigerie pour travailler, sons sa
conduite, au salut des infideles. Rien de plus exact.
Mais comme, pour &tre fondateur, il faut plus qu'inspirer une bonne pens6e et rendre des services, nous
estimons qu'il est pr6f6rable de reserver & 1'illustre
archeveque d'Alger le titre de ( vrai fondateur a desPires Blancs.
UNE GUERISON ATTRIBUtE A M. LE VACHER

Sceur Marie X..., fille de la Charit6, i Constantine
(Alg6rie), souffrait depuis quelque temps d'une
maladie des reins qui Lui causait de violentes douleurs
et lui rendait impossible tout travail un pen penible.
Comme son 6tat s'aggravait, sa superieure l'envoya a
Alger pour consulter un specialiste qui l'avait djia
soignee a I'h6pital de Mustapha-Inf rieur. Elle y
arriva au commencement de mai 1929. Du 3 an 21 de
ce mois, le sp6cialiste la mit en observation et lui
donna un traitement. appropri6. Mais les douleurs

595 devenaient de plus en plus violentes et sans r6pit.
Ayant vouln profiter de sa presence a Alger pour
suivre la retraite annuelle qui se donnait ý ce moment,
de l'Ascension a la Pentec6te, la pauvre malade
cut toutes les peines du monde a arriver au bout. Elle
atait oblig6e de sortir a chaque instant des exercices;
son estomac ne supportait meme plus aucun liquide.
Le 24 mai, apres un nouvel examen m6dical, elle
eut une crise encore plus forte et dut se coucher
d'urgence en arrivant a la maison provinciale de la
rue Salluste. Mais laissons ici la parole a la seur ellememe:
( A cinq heures du soir, 6crit-elle, j'4tais au lit, la
crise devenait de plus en plus aigue, je ne savais que
faire; je ne pouvais rester ni'assise ni debout, tant
les douleurs 6taient intenses. Je demandais la mort a
grands cris et j'avais fait de tout coeur le sacrifice de
ma vie. A dix beures, la crise durant toujours avec la
meme acuit6, ma s4ur visitatrice me dit : 4 Je vais
a vous chercher une image du venerable Jean Le
a Vacher, vous verrez qu'il va vous soulager. n
a Je mis done l'image qui guiritsur la partie malade.
Aussit6t, j'expulsai un gravier de la dimension d'une
noisette, et je me trouvai soulagee pour la nuit. Le
lendemain matin, quel ne fut pas mon 6tonnement en
expulsant encore une grosse peau de 2 bons centimtres de tour et d'au moins 5 centimetres de long,
remplie de petits cailloux I
a Des huit heures, je me rendis a l'h6pital de Mustapha, emportant ces Otranges t6moins de mon mal et
de ma gu6rison. En les voyant, le docteur me dit:
t( Ma pauvre sour, vous avez di souffrir le martyre! n
Depuis ce moment, Ia seur Marie a repris son
office et le train common de sa maison. Son mal a
disparu sans laisser de traces; elle n'a m6me pas

eprouv6 les malaises que lui avait annonc6s le m6decdn
en constatant sa guerison. Son 6tat est redevenu
normal. Dix-huit mois se sont kcoulis et elle ne ressent
plus aucune douleur ni ne prend aucun remade. Eu
priant M. Le Vacher, elle lui avait dit : c Guhrissezmoi tout I fait, ne faites pas les choses k moitie. »
Elle a ete pleinement exauc6e.
Reconnaissance a Jean Le Vacher et confiance en
l'image quiguerit.
P. VERGkS.
(Alger, 25 d6cembre i93o.)

ABYSSINIE

UN VOYAGE EN ABYSSLNIE (suite)
25 decembre. - C'est mon premier NoEl, et sans
doute le dernier, c6lebr6, non plus dans un decor
6vocateur de froid et de neige, mais sous une temperature de 3o degres. Ici, pas n'est hesoin, pour la
veille, d'allumer la bfche traditionnelle et de tenir
les portes closes; les maisons sont toutes baties, au
contraire, avec le souci 6vident d'obtenirle plus d'aEration possible.
Le P. Marcellin a dress6 une belle creche, tout
comme dans nos pieuses paroisses de France. A
minuit, son 6glise est pleine et retentit des cantiques
de chez nous. L'assistance est composee surtout de la
colonie francaise; soixante-dix personness'approchent
de la sainte Table.
27 dicembre. - A seize heures, le jour de saint
Jean 1'Pvangeliste, nous nous embarquons sur le Tripolitania, vapeur italien, qui fait, une fois le mois, le
voyage aller et retour de Massaouah & Zanzibar. Ce

bateau assure la poste et le trafic commercial des
ports situas sur la c6te. C'est dire qu'il ne cherche
pas a faire de la vitesse; il mettra quatre jours bien
-compt6s pour nous porter 5 Massaouah. Le temps
nous parut long, d'autant plus que la chaleur nous
incommoda assez s6rieusement dans la mer Rouge.
Le 28, nous fimes escale & Assab, petit port italien
de la c6te africaine, cr6k et offert a sa patrie par un
pretre, le P. Sapeto. -Le P. Victor, capucin de l'lrythree, est actuellement charge de ce poste difficile.
Sur l'invitation de M. Gruson, il vint a bord et passa
la journ6e avec nous. Quelques d6tails donneront une
idie de ses souffrances physiques et morales.
I1 est seul pr&tre sous ce climat de feu, et il y avait
six mois qu'il n'avait pas vu de confrbre. II n'y a pas
un arbre, pas un brin d'herbe dans la ville; la nourriture consiste exclusivement en poissons eten conserves.
Avec cela, pas de consolation spirituelle : il n'a pas
d'action sur les indigenes, tous musulmans, et ses
compatriotes de la colonie italienne ne sont gutre
pratiquants. Mgr de Jacobis disait deja : a Les Europeens sont nos pires ennemis en pays de mission, par
les mauvais exemples qu'ils donnc-it. ,)
Le 29, le Tripolitaniajeta l'ancre au large d'Hodeida,
port situ6 sur la c6te asiatique. Les nombreux r6cifs
qui entourent la ville du c6t6 de la mer obligent les
bateaux & stationner au loin. C'est la region qui produit le fameux caf6 Moka. Notre bateau devait en
prendre un gros chargement, et comme le transport se
faisait en pirogues tout &fait primitives, notre sbjour
se prolongea pendant vingt-quatre heures.
La chaleur se faisait durement sentir; elle provoqua
meme un accident, dont les suites auraient pu etre
f cheuses. Dans l'aprts-midi du 3o d6cembre, an
moment oh le soleil dardait ses rayons les plus ardents
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1" janvier 1g3b. - Notre premier jour de 1'an est
bien modeste : point de receptions, point de compliments, point de fete exterieure. Cependant, nous
echangeons des voeux, M. Gruson et moi; ils sent bien
ardents.et tendent a la prosperiti de la chere Mission
d'Abyssinie, de la double famille de saint Vincent,
de la France et de l'Eglise.
A six heures et demie, nous prenons le train pour
Asmara, chef-lieu de 1'Erythree. Pour nous rendre
dans le Tigr6, a nos divers postes d'Alitiena, de
Gouala et de Kerker, il faut, en effet,,traverser cette
colonie italirnne, autrefois.. 6vangelisie par Mgr de
Jacobis et les lazaristes francais.
De Massaouah a Asmara, it y a 125 kilometres;

c'est un petit voyage, d'ailleurs trbs pittoresque.
La voie ferrie traverse, pendant . queque temps,
un pays assez triste et desert, mais non pas comparable a celui -de Djibouti a Addis-Abeba. Puis ,

elle s'engage dans un massif montagneux, extremement tourment6, oi les tunnels succ dent aux tunnels,
les courbes aux courbes.
De quelque. c6te qn'on regarde, on n'apercoit
qu'abimes iippressionnants on masses 6normes qui se
perdent dans le ciel. En moins de ioo kilometres,
nous montons a 2 3oo nmtres d'altitude. Nous 6tions
accabl6s par la chaleur en partant de Massaouah;
nous avions froid en arrivant a Asmara.
NQus nous rendons chez Mgr Cattane6,. vicaire
apostolique de 1'Erythr6e, vieil ami de M. Gruson.
F n-accueil, empreint de la plus charmante cordialit6,
nous met immediatement A l'aise. Apris nous avoir,
fait restaurer, il- veut bien nous faire lui-m&me les
honneurs de sa belle et vaste residence.
Nous admirons sa magnifique cat hdrale

A trois

nefs, qui ferait bonne figure en Europe, avec sa tour
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vec une belle

glise, dans l•aqIe lts out pleusement transport6 les
restes de deux vicaires apostoliques lazaristes:
Mgr
Biancheri,
le successeur imm6 diat de Mgr de Jacobis,
et Mgr Touvier.

etimme ia'6tement A I'aise. Apres nous avoir,
i
fait restaurer, il-veut bien nous faire lui-meme les
honneurs de sa belle et vaste residence.
Nous admirons sa magniique cath6drale a trois
nefs, ,qui ferait bonne figure en Europe, avec sa tour

sur les flancs du navire, M. Gruson qui avait commis
I'imprudence de rester dans sa cabine, eut un commencement d'asphyxie. II perdit connaissance et roula &
terre, 6vanoui. Fort heureusement, un domestique
vint avertir que le th6 6tait servi; il le trouva rAlant
dans une atmosphere irrespirable. On m'appelle, on
s'empresse autour du malade, que je fais immediatement porter sur le pont. au.grand air. Apres une bonne
demi-heure de soins, le bon M. Gruson ieprit un peu
ses sens. Sa premiere parole, encore inconsciente,
mais qui temoigne bien des sentiments habituels de
son Ame, fut : <<Je voudrais etre en paradis! n De tout cceur, ce soir-l, nous remerciAmes le bon
Dieu, dont la providence s'6tait si visiblement manifest6e, car, sans le passage fortuit du domestique
dans la cabine, il est probable que nous n'aurions
retrouv6 qu'un cadavre, faute de soins donn6s a
temps. Enfin, le 31 decembre au matin, nous arrivames
A Massaouah, oi les capucins italieas nous donnerent
1'hospitalitk.

Massaouah 6tait jadis une petite lie occupbe par les
musulmans, a quelques centaines de metres seulement
de la terre ferme. C'est la que Mgr de Jacobis fut sacri
6veque par Mgr Massaia, plus tard cardinal de' la
sainte Eglise. Les Italiens, 4evenus maitres de I'Eqythree, ont reli6 rile a la terre; ils ont accompli de
grands travaux pour am6nager le port et, aujourd'hui,
Massaouah est une belle ville de quinze mille habitants. Le climat y est extremement chaud, comme a
Djibouti. Les Italiens l'app.-'nt < bouche del'enfer ,.
Les capucins y ont une r6sidence, avec une belle
6glise, dans laquelle ils ont pieusement transport6 les
restes de deux vicaires apostoliques lazaristes: Mgr
Biancheri, le successeur imm6diat de Mgr de jacobis,
et Mgr Touvier.
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i"janvier ig3b. - Notre premier jour de l'an est
bien modeste : point de receptions, point de compliments, point de fete exterieure. Cependaant, nous
changeons des voeux, M. Gruson et moi; ils sent bien
ardents.et tendent a la prosperiti de la chere Mission
d'Abyssinie, de la double famille de saint Vincent,
de 1. France et de l'glise.
A six heures et demie, nous prenons le train pour
Asmara, chef-lieu de 1'Erythr6e. Pour nous rendre
dans le Tigr6, a nos divers postes d'Alitiena, de
Gouala et de Kerker, il faut, en effet,.traverser cette
colonie italienne, autrefois, 6vangelis6e par Mgr de
Jacobis et les lazaristes frangais.
De Massaouah a Asmara, ii y a 125 kilometres;
c'est un petit voyage, d'ailleurs tris pittoresque.
La voie ferr6e traverse, pendant . quelque temps,
un pays assez triste et disert, mais non pas comparable a celui -de Djibouti i Addis-Abdba. Puis
elle s'engage dans un massif montagneux, extremement tourment6, oui les tunnels succqdent aux tunnels,
les courbes aux courbes.
De quelque. c6t6 qa'on regarde, on n'apercoit
qu'abimes imnpressionnants on masses inormes qui se
perdent dans le ciel. En moins de Ioo kilometres,
nous montons. 23oo metres d'altitude. Nous 6tions
accabl6s par la chaleur en partant de Massaouah ;
nous avions froid en arrivant a Asmara.
No us nous rendons chez Mgr Cattaneo,. vicaire
apostolique de 1'Erythree, vieil ami de M. Gruson.
Son accueil, empreint de la plus charmante cordialit6,
nous met imm6diatement a l'aise. Apres nous avoir,
fait restaurer, il- veut bien nous faire lui-meme les
honneurs de sa belle et vaste risidence.
Nous admirons sa magnifique cath6drale a trois
nefs,,qui ferait bonne figure en Europe, avec sa tour

separie, mesurant 34 mitres de hauteur et terminee
par un clocher ou chante un carillon de huit
cloches. Nous parcourons ensuite les ·pavillons
encore en construction de 1' « Institut Saint-Joseph ,,
qui sera le monument le plus important de 1'Erythr6e.
C'est un ensemble de bitiments admirablement compris, devant servir d'6cole d'arts et m6tiers. La salle
destin6e a l'imprimerie mesure .
elle seule 138
metres de longueur, et sera pourvue de linotypes
et autres machines modernes les plus perfectionn6es.
Le reste des bitiments de la residence est concu
sur ce plan grandiose, depuis le couvent des capucins, avec son cloitre a colonnes, jusqu'aux d6pendances et aux jardins. Nous ne nous croyonls plus en
Afrique, en pays de mission, mais plut6t en quelque
capitale d'Europe.
L'explication trbs simple, fiais combien suggestive,
est que nous sommes ici sous le r6gime d'un pays qui

favorise nettement la religion catholique en meme
temps que ses nationaux; c'est ainsi que nous apprenons qu'en Erythrde, toutes les ecoles-communales de
garqons et de filles sont confiees A la mission catholique et subventionnses. J'avais d6ji remarqu6, a
Massaouah, les magniiques locaux construits par'le
gouvernement italien, et ou les sours de Sainte-Anne
donnent l'enseignement primaire. Pourquoi faut-il
qu'on ne s'inspire pas partout des m&mes sentiments
patriotiques et religieux ?
Asmara est une ville d'une vingtaine de mille habiStants, divis6e en deux parties bien distinctes et s6paries, les Europkens d'un c6te, les indigenes de
l'autre. La ville europeenne, composie surtout de la
colonie italienne, coufpic environ quatre mille Ames;
elle est toute moderne, avec de larges rues tirAes an

cordeau et des constructions l66gantes qui rappellent
les coquettes petites villas de la C6te d'Azur.
La ville indigene, beaucoup plus consid6rable
comme population, mais moins bien tenue, comprend
un milange de races parmi lesquelles dominent les
chrktiens schismatiques abyssins et les musulmans.
Sans parler des chapelles des diverses communautes,
Asmara possbde deux grandes et belles eglises catholiques: la cath6drale, dont le service est assure par les
capucins de la province de Milan; et l'6glise SaintSauveur, r6servee aux catholiques indigenes, au
nombre de onze cents. Ceux-ci suivent le rite copte;
lear liturgie est en langue gheez. Leur clerg6, forme
par les capucins, est exclusivement indigene.
4 janvier. - Apris trols jours d'un repos bienfaisant, rendu plus agr6able par la cordialit6 de Mgr
Cattaneo, nous quittons Asmara & dix heares pour
nous rendre & Adi-Caieh. Le voyage se fait en camion
automobile, A travers un pays d'une beaut sauvage,
extremement accident6, mais pauvre, presque sterile.
Les cabanes des indigenes sont aussi miserables que
dans le sad de I'Ethiopie, mais elles sont gineralement rectangulaires et couvertes de terre an lieu de
chaume. Les murs sent faits de pierres plates, poskes
les unes sur les autres.
Je remarque au passage des arbres nouveaux pour
moi, des sycomores et des baobabs, si grands que plus
de cent personnes peuvent aishment se reposer sous
leur ombrage. Mais celui qui me frappe le plus est
l'euphorbe, arbre 6trange, qui ressemble aun immense
candelabre qu'on dirait construit pour quelque fantastique cath6drale. II atteint la hauteur d'un pin parasol;
il n'a pas de feuilles proprement dites, mais sealement des branches d6nudies, au bout desquelles
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poussent des bales rouges. De ces bales et de ces
branches, quand on les coupe, coule une sorte de lait
qui est un poison violent.
Vers les quinze heures, nous faisons une halte de

quelques instants chez les capucins de Saganeiti, qui
nous donnent une fraternelle hospitaliti. Puis noes
repartons pour etre i Adi-Caieh avant la nuit. LA
encore, nous sommes les h6tes du Pere capucin charge6
de ce poste.
Nous devions trouver a Adi-Caieh les mulets de
notre mission d'Aliti&na, avec lesquels nous aurions
fait le reste de la route, soit un jour et demi. Mais les
contre-temps et les impr6vus ne manquent pas dans
les voyages a travers la brousse. Par suite d'un malentendu, les mulets n'etaient pas arriv6s. Comme nous
voulions a tout prix Itre a'Alitiena pour assister, Ie
mardi 7 janvier, A la f&te de Noel abyssine, nous
demaadames au propri6taire de l'auto-camion-de nous
conduire, le dimanche matin 5, jusqu'a Stnaf6, dernier
poste militaire italien de l'Erythr6e. Si nousy rencontrions nos mulets, nous en profiterions; sinon, nous
en prendrions de louage et nous arriverions quand
meme au jour fix.
Les mulets d'Alitiena n'6taient pas plus a Sinafe
qu'a Adi-Caieh. Mais la complaisance du vice-commissaire, M. le chevalier Scud6ri, en mit imm6diatement
deux a notre disposition, avec un soldat pour nous
accompagner jusqu'a Monoxeito, premiere halte de
l'6tape vers Alitiena.
Nous partimes, A treize heures et demie, sous un
soleil brilant. Ce fut la partie la plus fatigante du
voyage, d'autant plus que je montais a mulet pour
la premiere fois et que les chemins sont vraiment
difficiles: Les Abyssins disent eux-memes de leur
pays, que a Dieu, ayant cr66 la terre, la prit entre
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ses mains pour l'arranger ct la fagonner; mais que,
dans ce travail d'arrangement, il a oubli l']thiopie,.
II n'y a pas de route carrossable, mais seulement des
sentiers et des pistes muletieres, qui escaladent les
montagnes les plus abruptes et descendent au fond
des precipices les plus affreux, a travers des pierres
ou des roches &normes et des obstacles de toutes
sortes.
Apres six heures de cette dure randonnie, nous
arrivions k Monoxeito, a 1'entree de la nuit, sains et
saufs, grace a la protection de nos bons anges, mais
harass6s et bris6s de fatigue. C'Utait la veille de
l'Ipiphanie. Nous avions longuement voyage, comme
les Mages, et, comme eux, nous avions la joie de toucher au but.
Nous re6cmes l'hospitalit6 dans la chaumiire du
pr&tre catholique de la localit6. Imaginez une petite
chambre soutenue par de grossiers montants et n'ayant
d'autre ouverture que la porte. Pour carrelage le sol
battu, pour mobilier une table, et, le long des parois,
deux nattes de jonc recouvertes de tapis et de peaux
de mouton pour servir de lit. Voili le palais qui fut
mis a notre disposition et qui 6tait sirement le plus
confortable de tout le village.
Nous passimes A Monoxeito la nuit du dimanche
an lundi 6 janvier. Le matin, en allant c6elbrer la
messe, je fus profondiment touch6 et edifii de voir
une foule de braves gens remplir 1'6glise, prier longuement et communer en grand nombre. A la sortie,
ils s'empressaient autour de nous, nous baisaient les
pieds et les mains, en signe de respect, et nous souhaitaient bon voyage.
6 jaxvier. - A sept heures et demie, nous prenons
le chemin d'Alitiina, cette fois avec les mulets de la

-604Mission. Pour nous faire -honneur, le chef du village
de Monoxeito nous accompagne avec une escorte de
six fusils pendant une bonne demi-heure.
L'6tape est relativement courte, quatre heures
environ; mais la fatigue, la chaleur, les chemins
impraticables me la font trouver singulibrement longue. Enfin, apres avoir franchi montagnes et ravins,
torrents dessich6s ou n'ayant qu'un mince filet d'eau,
nous nous engageons dans la gorge 6troite qui donne
acces i Aliti6na. Une premiere avant-garde, composee des ilves du grand S6minaire, vient a notre rencontre. Un peu plus loin, c'est le groupe des religieuses indigenes catholiques et leurs enfants, qui
nous saluent avec le cri de joie particulier aux jours
de grande rijouissance. Puis nous distinguons nos
confreres, M. de Wit, M. Gimalac, le Frere Blandeau, les pretres indigenes, reconnaissables a leur
bonnet blanc. Des hommes, des femmes, des enfants
surgissent & chaque d6tour, et c'est en une v6ritable
procession, au milieu des chants et meme des coups
de fusil tires en notre honneur, que nous arrivons
devant 1'6glise, oiu nous entrons tout d'abord pour
remercier Dieu! Magificat animd mea Dominum
Aliti6na est un village d'environ 1 200 habitants,
tous catholiques, situe dans une sorte de cuvette,
entour6e de hautes montagnes. C'est ce site meme,
sauvage et presque inaccessible, qui le fitchoisir par
Mgr de Jacobis comme un lieu de refuge, parce qu'il
y 6tait plus a l'abri des persecutions des schismatiques. La tribu. entiere des Irobs qui composait le
village se convertit a la foi catholique et demanda au
missionnaire de se fixer parmi eux. lUs ont bAti euxmimes, sous la direction de M. Barthez, une 6glise
a trois nefs, trbs convenable, entouree d'un cimetiere,
entierement cl6ture par un mur de pierre.
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A la suite de Mgr de Jacobis, les missionnaires
lazaristes ont peu I peu complete leur maison, et
aujourd'hui la residence d'Alitiena est l'une des plus
importantes de la mission d'Abyssinie. Elle comprend
plusieurs corps de bitiments, tous construits en
pierres superposes et couverts de terre a la facon du
pays. L'un de ces corps de bitiments, contenant plusieurs cellules, modestes mais suffisantes, sert aux
missionnaires et aux pr-tres indigenes; un autre sert
d'6cole pour les el6ves du Siminaire. Un troisieme
est reserv6 aux dependances, 6curies, bergeries,
granges, etc., car, si 'on veut vivre dans ces montagnes, il faut avoir son. troupeau de moutons ou de
chevres, ses mulets de selle et de charge, et les provisions n6cessaires pour les entretenir.

Je constate avec plaisir et edification que Mgr de
Jacobis et les confreres lazaristes qui lui ont succ6ed
ont laiss6 des traces profondes dans toute cette
region. Le bienheureux Ghebr6-Michael a s6journk
deux ans a Alitiena et c'est lA qu'il a &t6 cdonn6
pretre.
Le village de Monoxeito, dont j'ai deBj parle, a t6
form6 par une colonie catholique de Gouala, qui prefera l'exil A l'apostasie. De 1a le nom de Colonia catholica, que lui donnent encore les Italiens de l'trythree. Tracasses de mille maniires, pers6cut6s pour
leur religion, et, en 1897, mis en demeure de renier
leur foi, ces courageux chritiens, convertis jadis par
Mgr de Jacobis, abandonnerent leur pays, leurs
champs et leurs chaumiires. Poussant devant eux
leurs troupeaux et leurs betes de somme, charg-es de
leur pauvre mobilier, ils vinrent chercher un refuge
au delA de la frontiere. Le gouvernement italien les
accueillit avec bont6 et leur donna le pays, alors
desert, qu'ils habitent aujourd'hui.

Aux environs d'Adi-Caieh l'on voit au sommet d'une
montagne la forteresse de Tokonda, ou Mgr de Jacobis
fut emprisonn6 sur la fin de sa vie et d'ot il r6ussit a
s'6chapper avec un compagnon, franchissant a pied,
&travers mille dangers, les 2oo kilomitres qui le siparaient de Massaouah.
Les travaux de cet infatigable ap6tre et de ceux qui
continuerent son ceuvre avaient port6 leurs fruitsQuand les lazaristes durent quitter l'Erytbr6e en 1895,
ils y laissaient vingt-neuf paroisses organiskes, avec
trente-sept pr&tres indigenes et environ trente mille
catholiques.
7 janvier. - C'est aujourd'hui que se cilbre chez
les Abyssins, meme catholiques, la fete de Noel. Ils
suivent en cela le calendrier copte,comme ils suivent,
avec la permission de Rome, l'antique liturgie, dont
les el6ments essentiels remontent a saint Marc. Cette
liturgie s'exprime en gheez, langue s6mitique voisine
de l'hebreu.
Les Abyssins n'ont pas les trois messes de Noel ni
la messe de minuit. Mais leur messe chant6e est tres
solennelle, incomparablement plus que dans le rite
latin. Elle dure deux bonnes hcures. Infatigables
marcheurs, les Abyssins sont infatigables aussi pour
les cir6monies du culte, qui ne leur paraissent jamais
trop longues.

Des quatre heures dn matin, les fiddIes d'Alitiena
remplissaient d'ja leur 6glise, chantant des hymnes
d'une musique etrange, sur un mode plaintif et monotone, en s'accompagnant de tambours et ,de sistres.
A sept heures, retentit I'appel des cloches rustiques
faites avec des pierres de diff6rente grosseur, et la
messe solennelle commenqa.
Plusieurs particularit6s m'ont frappe dans cette
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la c6l6bration du sacrifice; le dialogue est constant
entre les ministres sacres et la foule, qui chante tout
entiere; 1'effet est saisissant.
Puis les cer6monies ext-rieures sont beaucoup plus
nombreuses que dans la messe latine : encensements,
processions avec la croix autour de l'autel et dans
1'Nglise, baisements de la croix, lavements des
mains, etc., se succedent et se r6pktent plusieurs fois.

L'Eglise latine a quelque chose de semblable dans
son imposante c6ermonie de la consecration des autels.
Aprbs la consecration, Ie pretre fait un admirable
acte de foi i la presence reelle de Notre-Seigneur
Jesus-Christ dans. l'Eucharistie, en disant a haute
voix : ( Je crois (trois fois) que ce pain et ce vin sont
la vraie chair et le sang du Christ, qui est n6 de la
Vierge benie. n Et le peuple r6pond : (Amen! c'est
ainsi!
Avant la Communion, la liturgie gheez n'a pas le
Domine ,or

sum digxus de la messe latine, mais elle

chante quarante-deux fois cette litanie, non moins
6mouvante : i Seigneur, ayez piti6 de nous. ) Cette
priere, chant6e alternativement par le pretre et les
fid~les, augmentait pen a pen de force; on aurait dit la
voix grondante des eaux qui montent. J'6tais vraiment
emu.

Mais ce qui m'a le plus fortement touch6, c'est la
communion sous les deux espices, distribute a I'assistance a peu prhs entiere, car ici la communion, mime
quotidierne, est trbs ripzndue.,A plus forte raison,
communie-t-on pour les grandes f&tes.
Le pr&tre.et les ministres sacres s'avancent vers les
fiddles, portant le pain et le vin consacrbs. 11 n'y a
pas de ciboire, mais une sorte de tabernacle, richement orn6 .de longues draperies tombantes. Sous le
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d6me de ce tabernacle, qu'on porte devant le pretre, se
trouve un corporal, contenant les morceaux de pain
consacr6, coup6s et prepar6s d'avance. Le pretre met
un de ces morceaux dans la bouche de chaque communiant. Alors celui-ci, s'etant prostern6 & terre, va
devant le diacre, qui lui donne, avec une cuiller d'or,
deux ou trois gouttes du pricieux sang.
La c6r6monie se fit dans un ordre parfait et un
recueillement absolu; on voyait des ames simples et
croyantes, toutes p&n6tries de 1'acte qu'elles accomplissaient. Les hommes se pr6sentaient les premiers,
puis les femmes; tous faisaient une double prostration et touchaient du front la terre, avant la communion et apres.
La separation des sexes est absolue dans les 6glises
abyssines, m&me schismatiques; les hommes se tien-,
nent du c6t6 de l'6vangile, les femmes du c6t6 de
l'6pitre. II n'y a ni chaises, ni sieges d'aucune sorte,
mais seulement des nattes 6tendues & terre, sur les-

quelles hommes et femmes se tiennent a genoux ou
accroupis.
o1janvier. -

C'est le premier vendredi du mois

dans le calendrier abyssin-. Cette circonstance et aussi
mon sejour & Alitiena m'ont permis de voir de pres
la vie chr6tienne de ces catholiques perdus dans la
montagne. Cette vie est plus intense que dans la plupart de nos paroisses d'Europe. Tous les matins, bon
nombre de fideles, liommes et femmes, assistent a la

messe et y font la communion. Tous les soirs, a dixsept heures, ils se rendent &1'6glise pour la r6citation
publique du chapelet, souvent suivie de Ja ben diction du Saint Sacrement.
Us sont d'ailleurs privilkgi6s sous le rapport des
secours religieux. Les catchismes out lieu tous les
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jours aprts la messe et les instructions sont multipli6es. On prache tous les dimanches, toutes les fetes,
meme de simple devotion, et tous les premiers vendredis du mois. La retraite mensuelle pour les pretres
se donne tres r6gulibrement et, chaque ann6e, une
retraite paroissiale groupe de cent cinquante a deux
cents personnes de tout age et de tout sexe.
Malheureusement, ces populationt sont a moiti6
nomades, parce qu'elles doivent suivre leurs troupeaux A la recherche des paturages. II arrive aussi
trop souvent que les sauterelles divorent en quelques
instants les maigres cultures que ces pauvres gens ont
p6niblement pr6parees autour de leurs cabanes on
aux flancs de leurs montagnes. Alors, c'est la famine,
et, comme cons6quence n6cessaire, 1'exode vers
d'autres lieux pour chercher du pain. Tout cela n'est
pas sans nuire a la vie religieuse de ces chr6tiens, qui,
dans les circonstances normales, sont tons pratiquants, A part de rares exceptions.
II est touchant de voir leur devotion pour recevoir
les derniers sacrements. Quand ils se sentent gravement malades, ils n'h6sitent pas & appeler le pretre.
La distance ne compte pas pour eux, et ils I'envoient
chercher. a travers leurs montagnes sauvages, jusqu'&
cinq, six et huit heures de marche. Leur consolation
supreme est de partir ainsi r6confortes par les sacrements de 1' glise et par la certitude que leur corps reposera en terre sainte. ttre inhume en dehors du cimetiere serait, pour un Abyssin, le pire des d6shonneurs.
La chastetA parfaite est en grand honneur, meme
parmi les schismatiques qui n'ont pas la force de la
pratiquer. Il y a chez eux certaines 6glises plus v6n6rables, oi leurs pretres maribs n'ont pas le droit de
c~lebrer la messe. Jusqu'a 'lpoquede leur mariage,
les jeunes filles, au moins dans certaines tribus, portent
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une grande tonsure, semblable a celle des religieux
du moyen age en France, en signe d'honneur et de
virginit&. Un chef de I'Agamii, itant venu nous
rendre visite, fit devant moi cet aveu signifcatif :
a Nous avons le jefne et le chant; vous autres catholiques, vous avez la saintet6 de la vie et la chastet6. ,
Il existe, a Alitiena et dans Ia mission catholique
d'Abyssinie, une petite communaut6 de religieuses
indigenes, fond6e par Mgr de Jacobis, qui prate ses
services aux missionnaires dans leur oeuvre d'6vang6lisation. Les vocations ne manquent pas pour cette
communaut:, non plus que pour le sacerdoce, as
moins dans la province du Tigr6. La grande difficulth est de trouver les ressources mat6rielles pour
faire vivre les religieuses, les seminaristes et les
pretres. La pauvret6 du pays est telle que tons sont a
la charge de la mission et c'est, ajout6 & bien
d'autres, un obstacle serieux au progres de la foi
catholique en ce pays.
17 janvier. -

D'Aliti6na il fallait monter a Gouala,

autre poste important de notre mission du nord. La
distance est d'environ 5o kilometres et l'on met
huit heures a la franchir. Nous partimes i cinq heures
et demie, le vendredi 17 janvier. Durant les trois premieres heures, on voyage au milieu de montagnes
abruptes, dans un dicor d'une beauti sauvage; puis,
penu pen, le paysage change d'aspect, la route s'engage dans une petite valle, qui debouche enfin sur
les vastes plateaux de l'Agamie, dont la hauteur
moyenne est de 2 5oo mitres. Alors c'est une fate
pour les yeux, car le panorama est splendide. Des
plaines immenses, toutes cultiv6es, s'etendent au loin
a perte de vue. A l'horizon se proflent des chainesde
montagnes si 6gales qu'on les dirait nivelkes a dessein
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par quelque armte de Titans. Ca et 1i, des monts plus
6levis se dressent, affectant des formes bizarres qui
les font ressembler a des tables gigantesques, a des
donjons ou a des forteresses giantes. Pour animer
cet ensemble, un ciel bleu, un soleil resplendissant et
une brise fraiche qui caresse agr6ablement le visage.
En cours de route, nous rencontrAmes un grand
nombre d'oiseaux de tous plumages et de toutes grandeurs. Is abondent en ces parages et, comme on ne
les chasse pas, ils sont familiers et ne s'enfuient pas
a l'approche de I'homme. L'un d'eux attira surtout
mon attention, c'est le buphaga-orythrorynchus des

naturalistes. Sa couleur est d'un brun sombre, il a la
taille d'une grive, une longue queue, les pattes et le
bec rouge sang. Il se pose sans facon sur la croupe
des animaux et court le long de leurs flancs, en
qukte d'nsectes ou de mouches, qu'il devore. I y en a
parfois jusqu'a huit et dix sur le dos ou le cou d'un
zebu, formant une brochette parfaitement align6e. Si,
par malheur, le z6bu ou le mulet sur lequel il se pose
a une blessure, il la fouille crue!ement avec son bec,
d6vore les chairs et boit le sang.
Nous nous arrktimes aussi un instant pour considerer a loisir une grande tribu de singes. Ils 6taient
bien une centaine de toutes les tailles, depuis celle du
chat jusqu'a celle d'un enfant de douze a quatorze ans.
Les miles adultes avaient une sorte de criniere fauve
qui les faisait ressembler a des lions. Ils descendaient en sautillant d'une haute montagne pour piller
un champ d'orge. Quelques femmes arriverent pour
prot6ger leur moisson, mais elles n'avaient d'autres
armes que lears cris pour les effrayer et je doute fort
qu'elles les aient fait fuir. Ces quadrumanes, a cause
de leur nombre, sont un yrai fi6au pour l'Abyssinie.
Nous partageimes l'etape en deux parties et, apris
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un frugal repas, pris sur l'herbe, 4 l'ombre d'un grand
arbre, nous arrivames a Gouala & seize heures. L'entrie
fut solennelle comme a Alitiena : chants et cris

de r 6 jouissance, coups de fusil, procession jusqu'l
1'gglise, rien n'y manqua.
Gouala est un village de six cents habitants, dont un
quart sculement est catholique. Le site en est grandiose et le climat excellent a cause de l'altitude
(2 6o0 m.). Mgr de Jacobis s'y 6tait 6tabli et I'on voit

encore, a c6t6 de la residence actuelle, les ruines de la
maison qu'il avait construite. Les tracasseries des
chefs et les usages du pays n'ont pas encore permis
d'acqubrir et de restaurer ces ruines v6nerables.
Mgr Massaia, le vaillant ap6tre des Gallas, ami et
admirateur de Mgr de Jacobis, vint a Gouala et y fit
un s6 jour assez prolong6 pour soigner une maladie
grave. J'ai vu avec &motion le miserable logis oh il
6tait log6.
Actuellement, il y a, a Gouala, des oeuvres florissantes
qui ne demandent qu't se d6velopper, grace a la libert6
et a un plus nombreux personnel. L'ancienne eglise
du d6but, pauyre et insuffsante, a fait place a une
autre, plus vaste, mesurant 20 mitres de long sur
14 de large. Elle a &6t construite par les catholiques, sous la direction de M. Gruson, de M. Bringer
et du frIre Blandeau. C'est la plus belle de toute la
contr6e.
La vie chretienne s'epanouit dans cette 6glise comme
dans une paroisse fervente de France, avec des cat6chismes, des instructions, des confessions et des communions nombreuses.
Une 6cole d'internes et d'externes groupe une quarantaine d'61eves. On est oblige de se limiter a ce
nombre, faute de place et aussi de ressources, car ici,
comme a Aliti6na, comme dans toute l'Abyssinie, les
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616ves que l'on admet i 1'lcole sont completement & la
charge de la Mission. U1s ne paient meme pas leurs
vetements ni les fournitures scolaires; les externes ne
viennent que si on les nourrit a midi.
C'est parmi ces 6l6ves que se recrutent !es s6minaristes, qui vont ensuite ' Aliti6na achever leurs 6tudes
de philosophie et de theologie, sous la direction de
M. Gimalac.
Une petite communaut6 de six religieuses indigenes
s'occupe du catechisme des commencants, du linge de
l'6glise et de diverses ceuvres qui ont pour but d'aider
les missionnaires.
Autour de Gouala et d'Aliti6na, se trouvent environ
trois mille catholiques, r6partis en six paroisses. Ce
sont les anciens qonvertis de Mgr de Jacobis et de ses
successeurs qui, n'6tant pas sur le territoire de
I'Erythrie, sont restis sous la direction des lazaristes
francais. Ces catholiques sont gouvernis par des
pretres indigenes de leur langue et de leur race. Des
conversions individuelles assez fr6quentes viennent
peu a peu accroitre leur nombre.
18 jarvier. - M. Gruson, abba Joseph, comme on
l'appelle, est un personnage dans la contree; je le
suis aussi, puisque je I'accompagne. II faut done que
nous allions saluer le pr6fetde l'Agami6, r6sidant non
loin de Gouala, a Adigrat. Nous nous y rendons en
caravane avec M. Bringer,'abba Atsbaba, deux pretres
indighnes, et toute une suit: de domestiques.
J'avais va, WAddis-Ab6ba, la maniere d6ji un peu
europeenne dont se font les receptions officielles. J'ai
pu voir, a Adigrat, le cer6monial abyssizi pur, sans
aucun melange. Nous traversimes d'abord une grande
cour, oi il y avait de nombreux soldats en armes, des
solliciteurs attendant leur tour d'audience, et... une
21
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bonne vingtaine de chameaux paissant en liberte. On
nous regardait curieusement, mais les gardiens du
palais nous conduisirent a travers cette foule et nous
fumes recus imm6diatement.
Le prefet, qui est aussi general en chef et juge
-souverain dans la province, 'etait pieds nus, drape
dans sa « chama ), assis a la mode orientale sur un
escabeau, recouvert de tapis. Autour de lui, plusieurs
chefs subalternes, accroupis de la meme maniere. Pas
un meuble, pas un ornement dans la salle assez
grande, tres haute, oi nous nous trouvions. Ceux qui
sont recus en audience par un chef abyssin parlent
debout et s'assoient par terre quand on le leur dit.
Par exception et par honneur pour nous Europdens,
le pr6fet d'Adigrat avait fait placer trois chaises, sur
lesquelles il nous invita a nous asseoir; puis, aprbs les
salutations d'usage, il fit apporter une table pour nous
offrir des rafraichissemients. Car telle est la loi de
l'hospitalit6 abyssine : l'hte qui franchit le seuil
d'une maison et que le maitre veut honorer est traite
avec toutes sortes d'6gards. On lui pr6sente de 1'hydromel, on lui fait partager le repas de famille, que
les convives prennent assis par terre, autour d'un plat
unique, ou tous trempent leur pain et puisent les mets.
II ne pouvait 6tre question, poor nous, de prendre
un repas, mais nous aurions fait an pr6fet une sanglante injure si nous n'avions pas accept6 ses rafraichissements. II nous servit'une boisson europ6enne et
une tasse de cafe, de ce cafe que tous les Orientaux
excellent A pr6parer et qui a un arome si- particulier.
La conversation s'engagea alors par interprete, mais
cordiale et familibre. Le pr6fet s'int6ressa au r6cit de
notre long voyage; il posa des questions sur la civilisation europeenne. On echangea surtout des formules
de politesse et des phrases aimables pour lesquelles
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les Abyssins en remontreraient aux plus fins diplomates. Puis M. Gruson fit dIployer un beau tapis
d'Europe et l'offrit en present. C'est ici la coutume
obligatoire, comme autrefois chez le peuple hebreu :
on ne se prbsente jamais chez un grand sans lui faire
un cadeau.
Malgre sa tyrannie, cette coutume est rigoureusement observee. Car dans ce pays de feodalit6, les
chefs sont tout-puissants, et, si on les avait contre soi,
il n'y aurait qu'a plier bagages et k partir.
19 janvier. Aujourd'hui. deuxieme dimanche
apres l'Ipiphanie, c'est, dans le calendrier abyssin,
la f&te du bapteme de Notre-Seigneur, une des plus
solennelles de I'ann&e. J'assiste, avec le m&me inter&t

qu'a Aliti.na, & la grand'messe chantbe, dont je
comprends d&ja mieux les belles c6r6monies. La communion sons les deux especes, donnee a cent deux
personnes, produit sur moi la meme impression de
profonde edification.
Je remarquai que, durant cette communion, qui fut
fort longue, a cause des precautions qu'il fallait
prendre pour distribuer les saintes parcelles et le
precieux sang, le peuple ne cessait de chanter. Je
demandai quelles 6taient les paroles de ce chant. En
voici la traduction : c'est une magnifique pribre en
Smme temps qu'un acte de foi a l'Eucharistie, que
I'Eglise abyssine chante depuis le quatribme sicle:
( Saint, Saint, Saint, 6 Dieu, Trinit6 ineffable! Faites
que ce corps et ce sang ne me soient pas uq sujet de
condamnation, mais une source de vie. Accordez-moi
la grace de porter des fruits qui vous soient agreables
pour pouvoir paraitre un jour dans votre gloire. Faites'
que je vive pour vous en accomplissant votre volonte.
Avec foi je vous invoque comme mon Pire. O Seigneur,

-- 616 -que votre nom soit sanctifie en moi, car vous &testcatpuissant, digne de louanges et de gloire, dans les
siccles des siecles. Amen! ,
Aprbs la messe, eut lieu une procession qui se fait,
a pareil jour, dans toute l'Abyssinie. On se rendit, en
chantant, ; une fontaine qui rappelle leJourdain. Le
pretre benit solennellement les eaux et chanta l'Pvangile do bapt&me de Notre-Seigneur, successivement
dans le texte des trois Synoptiques. Puis il alluma un
cierge et le fit flotter pendant un grand moment sur
les eaux, dont, a la fin, il aspergeaa plusieurs reprises
toute l'assemblie.
Le symbolisme de cette ceremonie est instructif. Le
cierge allum6, c'est Notre-Seigneur Jesus-Christ,
lumiere du monde, dans sa double nature divine et
humaine, qui, par son contact avec les eaux, les sanctifie et leur donne le pouvoir de purifier les ames par
le bapteme. L'Iglise latine emploie un rite semblable
a la benediction des fonts le Samedi saint.
Les pretres catholiques indigenes m'ont expliqui
que, chez les schismatiques, le cierge que l'on fait
fotter sur les eaux est triangulaire pour representer
les trois personnes de la sainte Trinit6, expressement
manifestees au bapteme de Notre-Seigneur. Malheureusement, les schismatiques milent une erreur a cette
haute verit6, en s'imaginant qae l'aspersion qu'ils
reCoivent a ce moment est le vrai bapteme qui efface
les pich6s. Ils se font ainsi baptiser chaque annee, et
les pretres, aussi ignorants que le peuple, ne corrigent
point cette idee fausse.
Pendant toute cette cer6monie,.qui est longue, les
chants ne cessirent de se faire entendre. Le chceur
des hommes repondait aux ministres sacres. Plus loin,
le choeur des femmes scandait des cantilenes 6tranges,
au rythme altern6, avec accompagnement de tambours,
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de battements de mains en cadence, et, de temps en
temps, une sorte de hululement aigu et prolong6,
qui est le cri propre des jours de grande rejouissance.
Mais, quand la c6remonie fut termin6e et que la
procession se fut remise en marche vers I'6glise, ce fut
bien autre chose. Les d6charges de fusils crkpiterent,
la cadence des battements de mains et le bruit du
tambour reprirent de plus belle. Les chaeurs des
hommes et des femmes, se formant en groupes s6paris
et distants les uns des autres, se mirent a danser, tout
en marchant, et a chanter sur un mouvement toujours
plus accl6r&. J'6tais saisi malgr6 moi, et je pensais
aux scenes bibliques : David dansant devant I'arche,
les femmes d'Israel cel6brant la victoire de David sur
Goliath et recevant le vainqueur avec des hymnes et
des cris de triomphe...
23 janvier. - 11 m'a &t6 donn6 d'assister aujourd'hui
une autre scene de maeurs abyssines, d'un ordre tout
different, mais non moins curieuse. C'6tait grand
cong- pour les 6leves de 1'6cole de Gouala. Le programme comportait une promenade extraoidinaire de
toute !a journbe, avec repas pris sur l'heibe'au bord
du torrent. Ces sortes de conge sont fort gott6s des
&coliersdu monde entier; mais ici les choses se passent
bien autrement qu'en Europe.
Nous partImes en caravane, a la fraicheur du matin,
et, aprbs une heure et demie de marche, nous 6tions au
lieu du rendez-veos. C'etait un site delicieux, au fond
d'un ravin, oh coulait un torrent aux eaux limpides.
De grands arbres et de hautes montagnes donnaient
de l'ombre A volont6; pour le reste, c',taient le calme et
la solitude absolus.
Aussit6t arrives, les 61eves se partagent la besogne.
Les uns vont ramasser du bois mort ; d'autres, s'atta-
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quant a des arbres dessech6s, mais encore debout, les
abattent a coups de hache. Puis, rassemblant tous ces
troncs et ces branches, ils en dressent, avec un art
minutieux, un grand et large bfcher oi l'on aurait pu
faire cuire un' boeuf entier. Sur ce bacher, et avant
d'y mettre le feu, ils ,disposent un grand nombre de
grosses pierres, lisses, rondes de pr6efrence, qu'ils
vont chercher dans le lit du torrent. C'est sur ces
pierres brdlantes, quand le bicher ne sera plus qu'une
masse de braises rouges, qu'ils ferent tout A l'heure
d'excellentes grillades.
A c6t6 de l'6quipe des bacherons, voici celle des
bouchers. II y a pour r6galer tout ce monde, au total
une bonne cinquantaine de personnes, deux moutons
et un gros bouc chitr6, qu'un chef est venu m'offrir
en pr6sent quelques jours auparavant. Les trois
victimes sont 1, belant, cherchant a brouter, sans se
douter que leurs minutes sont compt6es. Prestement,
on les saisit par les pattes, on les Ctend sur l'herbe et,
sans plus de fagon, on leur tranche a demi la gorge.
Le sang, qu'on ne recueille pas, jaillit A flots par la
large blessure, et, aprbs quelaues spasmes, tout
est fini.
Aussit6t, avec une adresse incroyable, ces enfants
corchent la bete, l'ouvrent et la d6picent; les pieces
sont mises, une a une, sur un lit de feuillage vert. Les
plus petits les gardent contre les vautours et autres
oiseaux de proie qui tournoient au-dessus et viennent
tout pros avec des cris stridents. II n'y a pas jusqu'aux
entrailles qui ne soient proprement vidies et nettoy6es,
et dont on ne fasse, s6ance tenante, des saucisses,
que nous mangerons dans quelques instants.
Quand tous ces appr&ts, sont termines et que le
bucher embras6 est a point, les cuisiniers entrent en
scene; leur travail est le moins compliqu6. II consiste
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A mettre sur les pierres du brasier les divers morceaux
a cuire et a les en retirer. Ils se servent pour cela
d'une longue branche coupee en forme de fourche, car
la chaleur est telle qu'ils ne peuvent approcher trop
pres. II n'y a pas d'autre preparation ; un peu de sel et
un bon appitit, aiguis6 par la marche, feront trouver
exquise cette cuisine rudimentaire.
J'y fis honneur, comme les ,autres, en me disant
que, dans le d6sert, on s'estime heureux d'avoir ainsi
un morceau de pain, de l'eau et une tranche de venaison fraiche.
Des 1'age de douze ans, tout Abyssin est capable
d'abattre et de depecer un mouton on une chevre; A
dix-huit et vingt ans, il immole une vache ou un bceuf,
avec autant de dext&rite que les plus habiles bouchers
de la Villette.
A propos de ce repas a la nomade, on me donne des
details interessants et curieux sur certains usages, dont
quelques-uns trahissent manifestement une origine
juive. Les Abyssins ne mangent pas le sang. Ils ne
mangent pas non plus la chair de certains animaux
qu'ils regardent comme impurs ou sacres, par exemple,
le porc, le lievre, le lapin, le pigeon, etc. Les missionnaires europ6ens qui .veulent user. de cette nourriture
doivent faire attention pour 6viter de scandaliser les
schismatiques et m&me les catholiques.
Un schismatique ne mange jamais deo la viande
d'une bite tuie par un catholique ou un musulman et
vice-versa. Ce petit detail montre a lui. seul la difficulte pratique des conversions en ce pays oh le changement de religion entraine des consequences qu'on
ne soupSonne meme pas en Europe.
25 janvier. - En ce jour de la Conversion de saint
Paul, j'ai la consolation de faire deux bapt6mes.
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Dimanche dernier, j'avais diji baptisi une petite
a Marie ,. Aujourd'hui, ce sont deux adultes, el6ves de
1'rcole, qui, sur leur demande, et aprls 6preuve, sont
riginires par l'eau sainte.

L'un, age de dix-neuf ans, tait deja diacre schismatique : l'glise abyssine conf&re tres t6t le diaconat,
meme d&s l'enfance. A ce titre, il avait des champs et
une situation; il aurait pu pr6tendre aux bendfices
ecclisiastiques, apanage des pretres. Il y renonce
volontiers, il sera pauvre, mais ii sera l'enfant de
l'9glise catholique, dont ii a connu la veriti. II
s'appellera Pierre.
Le second a seize ans; son cas est encore plus
sympathique, car il a d6jý souffert pour Ia foi. Originaire du village de Gouala et appartenant A une familie
honorable, ii fut admis a l'6cole de la Mission, ou il
ne tarda pas A voir la superiorit6 de llglise catholique. II demanda i son pere la permission d'embrasser
la foi romaine. Son plre refusa, bien qu'il se fiut
engage devant temoins, en le mettant a l'6cole, i lui
laisser la libert6. Comme l'enfant persistait dans sa
demande, ce pere fanatique commenqa i le naltraiter.
Un jour de I'annie derniere, rendu furieux par la
sainte- constance de son fils, il Je jeta i terre et le
flagella cruellement; puis, prenant une pierre, ii alla
jusqu'a le frapper violemment a la t&te. L'enfant tint
bon et s'echappa a la Mission, qu'il n'a plus quittie
depuis. Son pere l'a maudit et reni6. a Tu ne seras
plus mon fils! Que tous les malheurs fondent sur toi! »,
lui a-t-il dit. Son fils lui r6pondit : t Tuez-moi, si vous
voulez, mais je serai catholique. , Ce jeune confesseur

de la foi s'appellera Mathieu.
Le bapteme est conf6rd sous condition a ceux qui
reviennent do schisme, car, bien que l'iglise abyssine
officielle ait tous les sacrements de l'Eglise catholique,
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I'ignorance de ses pratres est telle et leur maniere de
les administrei si deplorable, qu'on peut toujours
douter de leur validitb. Le bapteme est precede de la
profession de foi catholique, faite i haute voix en
presence de deux timoins.
29 janvier. -

C'est aujourd'hui fete d'obligation a

Gouala; les catholiques c6lbrent leur fete patronale,
la Dormition de la sainte Vierge, dont 1'objet est le
mnme que celui de l'Assomption. C'est fete ch6m&e
aussi pour les schismatiques, quoique leur 6glise soit
dediee a saint Jean-Baptiste; et comme c'est mercredi,
il y a jeine et abstinence pour les uns et les autres.
II faut savoir que le jeine est l'une des principales
prescriptions de flIglise abyssine. Les jours oiu il est
obligatoire sont an nombre de plus de deux cents dans
1'annie.
Ce jefne rappelle la rigueur des premiers temps du
christianisme. Les oeufs et le poisson y sont interdits;
il comporte un seal repas, que l'on prend vers les
deux on trois heures de I'apres-midi.
Les schismatiques l'observent avec une exactitude
excessive, les malades eux-memes ne s'en dispensent
pas et se laissent mourir plut6t que de le rompre.
Pendant la Semaine sainte, il y en a qui ne mangent
absolument rien. D'autres gardent une abstinence
farouche depuis le mercredi saint an soir jusqu'au
matin de Piques. Ils poussent si loin leur scrupule
que, lorsqu'une fete d'obligation tombe un jour de
jefine, les pretres ne celebrent la messe qu'A trois
heures du soir. G'etait le cas aujourd'hui et j'ai corstat6, en effet, que la messe des schismatiques n'a eu
lien qu'apres midi.
Malheureusement, ce n'estl1 qu'une facade, et c'est
a cette observance toute pharisaique que se r6duit la
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religion des Abyssins. La vraie pikti int&rieure, la
vertu, leur sont a peu pros inconnues. Ils jefnent, ils
baisent les murs de l'eglise, ils r6citent le psautier;
avec cela, ils se croient en rtgle avec Dieu, alors qu'ils
violent ouvertement les plus graves pr&ceptes de la
morale. Le meurtre, le vol, le mensonge, le faux
t6moignage, la polygamie, le concubinage, le divorce,
tout cela n'est rien, pourvu qu'ils observent le jefne...
Jamais je n'avais si bien compris la page de liEvangile
oi Notre-Seigneur flagelle l'hypocrisie des Pharisiens,
qui jeinaient eux aussi et qui pourtant n'itaient que
des s6pulcres blanchis, remplis au dedans de pourriture.
Les catholiques ne tombent pas dans ces excis,
mais ils sont obliges de tenir compte de la mentalit6
courante a l'•gard du jeine. Un des grands griefs de
l'1lglise schismatique contre l'9glise romaine est
prkcisement qu'elle ne jeine pas. C'est pourquoi les
missionnaires et leurs fiddles observent, sans y 6tre
strictement obliges et pour 6viter le scandale, lesjeines
et abstinences usit6s dans le pays.
Aprbs la grand'messe gheez, suivie d'une procession solennelle, au cours delaquelle je revis les danses
de la fete du baptlme de Notre-Seigneur, nous allimes
visiter 1'6glise schismatique de Gouala. J'en avais
t6moigni le desir et un vieux chef,'jadis ennemi
acharn6 de la mission, se fit un plaisir de.nous accompagner. Ce chef s'est beaucoup radouci depuis
quelques annees, la question religieuse le tourmente
et il se pourrait bien qu'il se convertit an catholicisme.
Je ne saurais exprimer I'impression de tristesse et
de froid que j'fprouvai dans cette eglise; c'6tait un
corps sans ame et je le sentais en quelque sorte
physiquement.
Comme toutes les 6glises abyssines, elle est con-
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struite sur le modele du temple de Jerusalem. On voit
lk une infiltration juive de plus, dans un pays qui en
compte d6ji tant d'autres. C'est un vaisseau carri,
partagi en trois divisions, avec une galerie circulaire
int6rieure qui en fait le tour. Dans le a vestibule ou
'( parvis ,, se tiennent-les chantres; le f Saint , est

reserv6 aux communiants; le a sanctuaire , ou a Saint
des Saints ,, aux ministres sacr6s. La foule du peuple
se tient dans la galerie. Le

"

sanctuaire

)

est ferm6

par une porte, du haut de laquelle tombe un grand
voile. Le sacrifice de la messe s'accomplit ainsi dans
une sorte de mystere et les assistants ne voient les
ministres sacr6s que lorsqu'ils sortent du ~csanctuaire ,
pour les encensements ou les processions. Le peuple,
d'ailleurs, i cause de son ignorance, n'a pas la
devotion de la messe. II se contente le plus souvent,
le dimanche, de venir baiser les murs exterieurs de
1'6glise; apres quoi, il repart,-ou reste a causer de ses
affaires &1'ombre de quelque arbre.
A ma grande surprise, je trouve le sol de 1'6glise
garni d'une 6paisse couche de foin pour remplacer les
tapis ou les nattes. Les portes, les fenetres, les
murailles interieures sont dans un 6tat de delabrement
qui serre le cceur. 11 n'y a pas de tabernacle, ni la
reserve du Tres Saint Sacrement. L'Eglise abyssine,
qui croit que Notre-Seigneur Jesus-Christ est rbellement present dans l'Eucharistie, ne le conserve pas
pour 1'exposer a l'adoration des fidles et pour etre
leui consolation. A la fin de la messe, quand il reste
des parcelles de pain consacr6, le pr&tre les consomme,
et l'Yglise reste vide de Celui qui c, fait ses d6lices
d'habiter avec les enfants des hommes , .

L'Uglise abyssine n'a pas non plus la messe basse
quotidienne. Elle ne connait que la messe solennelle,
qui exige au moins cinq ministres et qu'elle c6lbre
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seulement le dimanche et les f&tes d'obligation.
Ce qui surtout attire les regards dans l'6glise de
Gouala, ce sont les peintures dont sont dicores tous
les murs de son enceinte interieure. Ces peintures sont
grossiires et l'oeil y distingue surtout une profusion
de rouge, de bleu, de jaune. Mais elles temoignent
d'une imagination prodigieuse. A y bien regarder, je
crois que Pon y retrouverait facilement toutes les
grandes verites chritiennes, mais enchev6tr6es et
dans le d6sordre le plus inaten.du. Les chars de Pha-

raon, submergis dans la mer Rouge, voisinent avec
la scene d'H&rode faisant trancher la tete de saint
Jean-Baptiste. L'histoire d'un brigand, converti et
sauv6 grice a l'intercession de la sainte Vierge, fait
suite a un tableau de l'enfer,osi l'on voit une multitude
de diables cornus et a queue de bouc. L'image des
trois persoanes de la Sainte Trinit6, de Notre-Seigneur
Jesus-Christ crucifie, de la sainte Vierge, de saint
Michel et de saint Georges y est-reproduite 4 sati6t6,
et plus encore celle des lions, des chevaux, des
serpents, des dragons, etc. Cest une vraie fantasmagorie.
Le vieux chef expliquait complaisamment toutes

ces peintures, et comme j'6mettais 'avis que tout cela
me semblait un peu naif et de mauvais gout, le P. Gruson me dit avec un fin sourire : u Soyez bien convaincu
que les Abyssins trouvent ces peintures bien sup6rieures a celles de Raphael et de Michel-Ange.
5 fivrier. - II y aurait encore a visiter la station de
Kerker, situee a cinq kilometres de Gondar, au nordouest de Gouala. Mais ce serait un voyage de plus
de quinze jours a travers des pays peu strs. 11 faut y
renoncer, malgr6 tout le plaisir que j'aurais a retrouver
le bon M. Sournac, parti de France il y a trente ans
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et campe 1•-bas, en sentinelle avanc6e, pour prendre
pied dans cette r6gion oii, naguere encore, des catholiques oat 6t emprisonn6s pour la foi. Il y est entri
apres de longues tentatives infructueuzes, muni enfin
d'une autorisation royale, lui permettant d'y exercer
le commerce et d'6tudier les maladies tropicales.
Le commerce qu'il a exerc6 n'est pas d'ordre temporel, et, s'il a fait un pen de medecine et soigni
quelques malades, c'est surtout en vue de gagner les
ames. Depuis deux ans qu'il est a Kerker, il a eu la
consolation de b.tir une petite 6glise pour ses catholiques et d'ouvrir une ecole, dja bien frequentee. II
espere pouvoir pen6trer a Gondar dans un avenir prochain. Ce sera un pas decisif pour la mission; car son
6tablissement dans cette ville importante, autrefois
capitale de I'empire 6thiopien, donnera au catholicisme un prestige qui favorisera beaucoup le mouvement de conversion qui s'y accuse dija.
Le mercredi 5 f6vrier, je fis done mes adieux A mes
confreres de Gouala et, en compagnie d'Abba-Atsbaba
et de deux domestiques, je pris la route de Monoxeito
et d'Adi-Caieh, pour gagner Asmara et de 1U Massaouah. Le voyage se fit sans incidents et, le mercredi
suivant 12, je m'embarquai sur le Sassari pour retourner en Europe.
*
**

En terminant ce journal de route, qu'il me soit
permis de donner les impressions que j'emporte du
pays que je viens de parcourir et de la mission que la
Providence y a confiCe aux enfants de saint Vincent
de Paul.
L'Abyssinie, contrairement a ce que beaucoup
croient en Europe, n'est nullement un pays sauvage.
Son histoire est, au contraire, l'une des plus anciennes
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du monde, et elle a connu des p&riodes de gloire,
de prosp6rit6 et de civilisation dont timoignent de
nombreux monuments. Actuellement, elle est en retard,
au point de vae materiel surtout, sur les peuples de
1'Europe, et l'on y manque de bien des commoditis
que nous nous sommes habitu6s a considirer comme
ncessaires. La preuve qu'elles ne le sont pas, c'est
qu'on s'en passe sans en souffrir outre mesure. L'on
se ravitaille, d'ai'leurs, assez facilement et on fait
venir d'Europ; les objets indispensables qu'on ne
trouve pas sur place. La vie y est mqins chbre et tout
aussi variee par la grande abondance de fruits et de
legumes que l'on y obtient en toute saison.
Le pays lui-meme est extremement int&ressant, soit
que l'on considere sa nature et ses produits, soit que
l'on 6tudie les moeurs et les usages de ses habitants.
On l'a appel6 la cc Suisse africaine ,. La comparaison
a du vrai, mais c'est une Suisse moins gracieuse,
moins verdoyante. Par contre, elle est plus grande,
plus tourmentie, plus variee, plus riche dans ses
paysages, oi le soleil et le ciel bleu mettent une splendeur incomparable.
Le climat n'est pas du tout ce que l'on croit gn&ralement. On se figure volontiers qu'en Abyssinie, il
fait une chaleur insupportable, comme i Massaouah
et & Djibouti, et, dans cette persuasion, 1'on prend en
piti6 les malheureux missionnaires qui y sont envoyes.
C'est une erreur.
Si les c6tes de la mer Rouge et de l'oc6an Indien
sont, en effet, torrides, parce qu'elles n'ont que peu
ou point d'altitude, il n'en est pas de mume de
1'intirieur du pays, oiffu altitude s'l66ve jusqu'a
3 ooo metres et davantage. L'Abyssinie est un gigantesque Ymsnsif montagneux qui se d&veloppe en plateaux immenses, dont la hauteur varie de I 5oo i
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3 000 metres. A ces altitudes, le climat est sain,
temper6, agriable; c'est, a la lettre, un printemps
perpituel. Les fitvres ne sont a craindre qu'aux altitudes inferieures a I 5oo metres. II faut alors prendre
des precautions et 6viter surtout de coucher la nuit
en plein air et dans les endroits humides.
Au point de vue religieux, si l'on compare la situation actuelle de la mission d'Abyssinie, avec celle oa
elle etait au moment de la visite de M. Romon en 1909,
on constate, en mieux, une grande difference.
Les circonstances extbrieures 6taient alors nettement d6favorables. Le gouvernement 6thiopien ne
prot6geait pas les catholiques, les pr&tres schismatiques et les chefs- leur suscitaient toutes sortes de
vexations. L'6vangelisation du pays et les conversions
6taient rendues bien difficiles par cet Atat de choses.
Aujourd'hui, la situation, sans etre parfaite, est
bien amelior6e. Le ras T6feri, prince Mlev6 par les
catholiques, est devenu roi. -Son esprit est gagn6 aux
id6es de progrbs europ6en, qi'il veut introduire dans
son pays. I1 s'entoure ouvertement de fonctionnaires
catholiques et se montre bienveillant pour les missionnaires. Les, chefs des provinces loign6es, connaissant les sentiments de leur maitre, se montrent
moins intolerants i rl'gard des catholiques et les respectent davantage.

La situation de la mission a aussi beaucoup gagne.
II n'y avait, en 19o9, que les postes d'Alitibna et de
Gouala, sitaus au nord de I'Abyssinie, avec les quatre
paroisses catholiques des environs, desservies par des
pretres indigenes. Kerker, pres de Gondar, a I'ouest,
comptait aussi deux pr&tres indigenes, -mais le fanatisme des schismatiques entravait absolument leur
action; ils furent m6me emprisonn6s pour la foi.
Ce noyau ktait interessant sans doute, mais cir-
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conscrit et I'on peut dire que la mission n'existait que
sur un seul point de 1'immense territoire abyssin.
Peu a peu la progression s'est dessin6e; des postes
nouveaux ont &et successivement 6tablis :. a AddisAbeba (1918), a Mendida (1925), a Kerker (1927), a
Dessi6 (1929). En regardant la carte, on voit que ce
sont les points les plus importints qui ont 6t6 occupes, au sud, au centre, A I'ouest. Au lieu de v6g6ter
dans un petit coin perdu des montagnes du Tigre, la
mission s'6tend aux bons endroits et gague continuellement du terrain.
Elle gagne aussi en nombre et en prestige. Malgr6
des difficult6s de tous genres, il y a eu jusqu'a present
une moyenne de quatre-vingts a cent conversions
d'adultes par an. Ce chiffre ira croissant a mesure
que la libert6 augmentera. Les schismatiques abyssins ne sont pas si irreductibles que les musulmans et
les schismatiques grecs. Ils se rendent plus facilement
a la verit6, et quand ils n'auront plus a craindre les
persecutions des chefs, ils se convertiront en grand
nombre.
Le grand S6minaire d'Aliti6na prepare de bons
pretres, sous la direction de M. Gimalac : il y en aura
trois en 1931, et, cette annee meme (i93o), un autre
vient d'etre ordonn6 au Seminaire Ethiopien de
Rome. Les 6coles ouvertes depuis quelques ann6es
ont pr6pare et prepareront de plus en plus des hommes qui font leur chemin dans la soci6ti abyssine.
Catholiques, ils en imposent a leurs compatriotes et
sont, pour la:mission, des amis et, en cas de besoin,
des protecteurs.
L'heure n'est done pas aux conclusions pessimistes;
il semble, au contraire, que la Providence indique clairement laavoie a suivre dans le sens de la marche en
avant.
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L'Abyssinie est actuellement, pcur .'eAooyer une
expression en vogue, a un tournant de son histoire
politique et religieuse, et tous les espoirs sont permis.
Demandons seulement i Diea qu'll donne a ce beau
pays la libert6 et des. missionnaires. Sa grice fera le
reste.
P. VERGES.
Lettre de sawe

CHEVIGNARD, Fille de la Chariti

S'M. GRUSON, pritre de la Mission
Addis-Abiba, 3o decembre i930.

MON RESPECTABLE PERE,

La gdrce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Nous avons eu le bonheur d'avoir, nous aussi, un
triduum en l'honneur du Centenaire de l'apparition de
la Vierge de la Medaille, les II, 12 et 13 dieembre.
M. Granier avait bien organise les choses. Chaque
matin, dans notre petite chapelle, a partir de cinq
heures, quatre messes basses; & huit heures giand'messe avec diacre et sous-diacre; nous avions appris
aux enfants la messe des Anges, qu'elles savaient trbs
bien; les voix sont douces et justes, nous n'avions
jamais pens6 pouvoir arriver i un si beau risultat.
L'aprbs-midi, v&pres, sermon en amarigna par les trois
pr&tres indigenes, chacun son jour, salut solennel et
imposition de la medaille i une centaine de personnes
en tout, car nous n'avions pas fait d'invitations. Les
seurs franciscaines sont venues avec deux groupes
d'enfants, et les seurs de la Consolata ont amen6
aussi leurs internes catholiques. Que nous etions
heureuses, mon respectable Pere, de participer ainsi
aux fetes qui se font dans le monde entier et combien
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nous sommes encore reconnaissantes a ces messieurs
de nous avoir procure ces joies I
Les santis de toutes se maintiennent. Le nombre
des enfants va en augmentant. Nous avons recommence
I'annee scolaire au I" d6cembre et nous avons dja cinquante-huit internes et dix externes. Un grand
chef nous a demandi, il y a trois semaines, de prendre
une fllette de deux ans et demi, tres delicate et ne
marchant pas encore; j'ai accept6 et le bon Dieu a
permis que l'enfant se fortifke. Elle ne nous donne
pas un gros surcroit de travail; deux grandes s'occupent d'elle. Si on nous offrait encore de ces petites,
nous aurions de quoi faire vivre nos plus grandes, qui
n'ont pas beaucoup d'aptitude pour la couture. Les
parents payent une bonne pension et Notre Tres
Honoree Mere m'a permis d'avoir des 6lves payantes,
comme dans toutes les maisons d'1igypte, pour avoir
les ressources necessaires et prendre gratuitement
toutes les enfants pauvres. Cette annie j'ai pu couvrir
le quart des dipenses, soit i ooo thalers, avec ce que
j'ai recu pour les pensions d'enfants et pour le travail
de l'ouvroir. En x93r, je pense que nous aurons
davantage, puisque le nombre des enfants payantes a
un peu augment6, et peu a peu, avec I'argent qui est
place, nous nous tirerons d'affaire sans &tre a la merci
d'une allocation sur laquelle on ne peut pas compter.
La !6gation francaise m'a donn6 5ooo francs le
14 juillet, je crois que cette somme.sera renouvel6e
chaque annue. Comme le thaler a beaucoup baissC,
soeurs et enfants ont bien tout ce qu'il faut comme
nourriture et v6tements.
L'ouvroir marche bien. Ma sceur Ferri6 s'y donne
de tout coeur; elle forme bien les enfants au travail,
et les personnes qui nous confient lingerie, broderie
ou tricot se montrent satisfaites et nous recommandent
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a d'autres personnes. Cela nous permet de garder nos
plus grandes jusqu'A ce qu'elles trouvent un honn&te
garcon; elles s'affermissent dans le bien et -ourront
mieux supporter, plus tard, les difficult6s de la vie.
Ma soeur Marguerite fait la petite classe. Les enfants
de quatre A douze ans s'exercent a la lecture et &
1'ecriture en frangais; une dizaine font de petits
devoirs de grammaire.
Ma soeur Thirese s'occupe de tout ce qui regarde la
question nourriture avec un certain nombre de grandes,
qui font chacune leur semaine pour la cuisine francaise et abyssine, pour moudre, pour faire les cr&pes
de millet; I'apres- midi, elle fait deux heures et demic
de classe aux 6lves payantes qui sont plus avancies.
Pour moi, je fais toujours le dispensaire. Les clients
viennent nombreux; quelques pr&tres schismatiques
ne redoutent pas de se laisser soigner par une catholique; avant d'entrer, ils font beaucoup de prieres
pour que le bon Dieu &claire mon esprit et conduise
ma main, et moi je prie aussi beaucoup pour eux. Si les
pr&tres schismatiques pouvaient se convertir, que de
bien en r6sulterait pour ce pauvre peuple qui nous
entoure
Une douzaine de tout petits ont eu leur passeport
pour le ciel. Parmi nos enfants,deux ont 6t6 baptisses
et ont fait la premiere communion; trois autres, de
douze A quinze ans, auront ce bonheur le 25 mars i93x;
trois ont manifestI le d6sir de se consacrer au bon
Dieu et de rester avec nous; deux ont quinze ans,
I'autre douze seulement; elles sont pieuses, travailleuses et assez intelligentes. Nous leur demandors, de
temps en temps, de faire un travail plus ennuyeux, de
s'occuper de leurs compagnes plus jeunes; si elles
perseverent dans ces bonnes dispositions, dans deux
ou trois ans nous aviserons avec vous ce qu'il y aura
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lieu de faire. Aucune ne pourrait 6tre Fille de la
Chariti; je les recommande, mon respectable Pere, i
vos bonnes priires. Si c'est le divin Maitre qui a
daign6 se ies choisir, qu'il veuille bien accroitre leurs
d6sirs et b6nir leurs efforts. Des vierges indigenes
nous seraient d'un grand secours; elles pourraient
penetrer chez ces pauvres gens; celles qui auraient
des aptitudes pour soigner les malades seraient
form6es A cela.
Je vous demande pardon, mon respectable Pere, de
vous faire perdre votre temps a me lire, mais il me
semble que cela vous fera plaisir de voir que nous
n'avons pas de grandes difficultis pour faire le bien.
Vous avez en beaucoup de peines et d'ipreuves; tous
ces messieurs aussi; et encore maintenant tout ne va
pas comme chacun le d6sirerait pour 6tendre le regne
du divin Maitre; nous prierons et ferons prier nos
enfants a toutesvos intentions et nous vousdemandons
de vouloir bien nous b6nir pour que nous ne cherchions
jamais autre chose que de faire la volonti divine.
J'ai I'honnet r d'etre, mon respectable Pere, votre
tres humble servante,
ranw

Cnrvr~wr·

*

nn

i. f. d. 1. c. s. d. p. m.

Lettre de M. BRINGER, prtrede la Mission, a M. VERGES
DessiE, ce 17 fevrier 193i.
CHER ET VEtNER

MONSIEUR LE VISITEUR,

La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous four jamais!
J'ai recu, il y a plus de trois semaines, votre lettre

toute paternelle du 20 dcembre kcoul6. Je vous
remercie de tout coeur pour les nouvelles, conseils et
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encouragements qu'elle nous apportait; de m&me pour
vos souhaits de bonne et sainte annie.
Vous avez dai apprendre de Paris la mort du bon
frere Blandeau. Cloue au lit depuis quatre semaines,
notre cher compagnon d'apostolat a rendu sa belle nme
a Dieu vendredi dernier, &douze heures un quart. Trois
maladies s'6taient attaquies a son pauvre corps : uoe
enterite aigui, localisee au caecum (typhlite), ui fort
catarrhe et I'artirioscl6rose. Au moment de mourir,k
notre brave Breton ressemblait 6trangement au loup
de la fable : il itait difficile de trouver endroit assez
charnu pour les injections de morphine, de cafeine,
d'arsenic, de quinine. Heureusement, sa 'patience
6tait heroique. En l'absence du docteur ambricain de
I'h6pital de Dessi6, M. le docteur Anmaratone,
medecin ayant le titre de geinral, consul italien, a
bien voulu visiter chaque jour notre cher malade,
1'ausculter, se rendre compte du progres de la maladie
et essayer de conjurer le mal en donnant A notre
infirme les remedes requis. De notre c6te, nous avons
eu beau supplier la Providence de nous conserver ce
precieux coopbrateur, elle a prif6r6 le prendre dans
son paradis. La Vierge Immacul6e, sainte Therise de
1'Enfant-J6sus et mnme Ie ienhcurex Dom Bosco ont
6t6 du meme avisque le bonDieu. Fiat! Si le bon frere
s'6tait retabli, il n'aurait jamais pu travailler comme
auparavant. Peut-etre nous aurait-il 6te A charge. Les
desseins de Dieu sont impinitrables; adorons-les,
aimons-les quand meme.
Notre cher infirme a en largement le temps de se
pr6parer a bien mourir et de faire son testament. Tous
le% sacrements lui ont 6t6 administr6s. De meme l'indulgence pl6niire in articulo mortis. Cinq minutes
avant de mourir, il possedait toute sa tete. I1 a rendu
sa belle ame entre les mains de Notre-Seigneur, ou
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plut6t il a cess6 de respirer au moment o6 je lui
donnais une supreme absolution. Morte justorum mortuus est. Requiescat in pace!
La veille de ce d&ces, nous nous demandionsanxieusement, Abba Josief et votre serviteur, oi nous pourrions bien enterrer notre cher infirme. La Providence,
heureusement, a bien voulu prendre en pitie notre
detresse. Notre grand chef, Son Excellence le Dedjatch
Emmerou, a fait telegraphier ason remplacant de nous
donner, au cas oi le frere mourrait, le terrain que
nous lui avions deawnde bien avant son depart pour
Addis-Abeba, en octobre dernier. Aussit6t apres cette
concession, vendredi matin, a neuf heures, nous nous
sommes empresses de faire creuser dans le rocher une
belle tombe.
Le lendemain matin, enterrement dans le terrain
nouvellement conce6d. L'assistance etait assez nombreuse. En plus de M. le docteur Anmaratone et de
toute la colonie europeenne et asiatique, une quinzaine
de blancs environ, le substitut interimaire du Dedjatch
Emmerou, Regnazmatch Fekri6 Mariam, avait daigno
repondre A notre appel et itait venu rehausser de sa
presence le cortege funeraire. Principis ad exemplar,
tous les autres grands et petits chefs ont participe aux
obseques. En tout, six a sept cents personnes au moins,
hommes seulement, assisterent A lenterrement. S'il
n'y avait eu en m&me temps aucun autre service
funebre, l'assistance aurait facilement dkpass6 le
chiffre de mille.
Une seule chose manquait : le spectacle imposant
de nos belles ceremonies liturgiques. Ce point est
essentiel surtout en Orient. Habille en noir, douillette
par-dessus, j'ai du me contenter de faire secreto la
levee du corps, de donner l'absoute, de benir le cercueil et le tombeau. La ferveur de nos priires aura
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suppl66, devant Dieu, a I'appareil pompeux des cer6monies orientales.
Plus que jamais, Sa Majeste d6sire que nous usions
de la plus grande prudence, afin que l'incident de
Gondar ne se repr6sente plus et que des vies soient
6pargn6es. Peu l peu, tout s'arrangera, surtout si le
Nggus continue . fortifier son pouvoir, a imposer sa
volont6 et a se faire craindre.
Le terrain o6 nous avons enterr le Frere mesurera
au moins 200 metres carrks, peut-etre davantage. Pour
etre d6finitivement fixes, nous attendons le retour du
Dedjatch Emmerou. Quel beau poste d'avenir! La,
route camionnable Assab-Dessi6 passera a c6te. Nous
serons A un quart d'heure du futur march&. Aucun
chemin ne coupera notre propribt6. I1 sera facile d'y
construire 6glise, maison d'habitation, cole. Les
pierres et le sable y abondent. Un musulman disait
hier a Abba Josief que nous pourrions vendre des
pierres.
La maison dominera le jardin. Ce dernier sera continuellement aliment6 par I'eau d'une petite rivibre. La
canalisation exigera, au plus, une semaine de travail.

Tous, blancs et noirs, grands et petits, se demandent
comment nous avons pu reussir a denicher cette place
id6ale. Le consul italien lui-m&me la trouve preferable
a son -propre terrain. Il est difficiie, en effet, de
trouver mieux. Malheureusement, pendant quatre ou
cinq ans encore, elle- sera un peu eloign6e de la
ville. Aussi ne songeons-nous pas & nous y installer
des a pr6sent. Nous nous contenterons de faire valoir
le jardin, de construire une maison, d'arranger la
tombe du frere et d'entourer !e tout d'une haie.
M. le Superieur nous a permis d'acquerir un autre
terrain, tres sain. galement, tres bien situa, A douze
ou treize minutes a peine du centre de la ville actuelle.
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I1 ne faut pas oublier que le Dessii actuel est tout
en longueur et qu'il s'itendra strement de notre c6t6
apres quatre on cinq ans. La ville posside en ce
moment de neuf a dix mille ames, blancs et noirs

compris. Des que nous aurons pu riussir a acheter ce
terrain, au nom d'Abba Josief, nous nous empresserons
d'y batir une 6cole, une maison pour confreres et un
oratoire ou petite eglise, s6parie des deux autres
bitiments. Le tout sera construit en pis6, comme a
Addis-Abiba. Nous aimons a croire que vous serez
enchant, lors de votre prochaine visite. Nous avons
eu surtout en vue l'avenir de la Mission. Jamais M. le
Supbrieur ne pourra nous accuser d'avoir imit6 AddisAbiba, je veux dire, de nous .tre trop eloignes du
centre de la ville. Ici, personne ne trouve a redire A
ce choix. An contraire, la plupart en sont jaloux. Le
jardin, dix .fois plus grand que celui de Gouala, nous
rendra, je l'espere, de pricieux services. Ah! si le
Frere Blandeau avait pu le cultiver! Entre la maison
et le jardin, sur une pente, nous essayerons de planter
une belle vigne. II s'agit, en attendant la r6alisation
de ces projets, de s'installer ailleurs et de prier pour
obtenir du renfort, confreres et un frere coadjuteur
degourdi, si possible. La plupart des grands chefs
not; -ont d6vouis. L'un d'eux nous a propose d'accepter gratuitement usque ad tempus, quatre on cinq
ans si c'est n6cessaire, une belle maison batie en
maConnerie. II est fort probable que nous lui dirons
oui, an moins pour quatre on cinq mois, jusqu'au
moment oh nous aurons pu bAtir une bonne maison.
Ce meme chef ne cesse de nous demander a quelle
epoque viendront les Filles de la Chariti, afin de leur
confier ses files. Jusqu'a ce qu'elles aient r6ussi A bien
s'installer, nous ripite t-il, je leur c6derai volontiers,
gratis pro Deo, une belle maison a etage, 6galement
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bitie en maconnerie. Dicid6ment, le bon Dieu arrange
bien les choses, surtout lorsque mes multiples picbhs
n'y mettent pas trop obstacle!
A propos d'Ardjo, M. le Sup&rieur a &t6 enchant6
de la proposition, mais il a r6pondu qu'il ne pouvait
accepter pour le moment, a cause du manque de personnel et de ressources. II s'est empress6 d'crire a
N. T. H. PNre.

J'ignore si on lui a repondu.
J'ai appris ce matin que le Dedjatch Abed6, le chef
qui nous avait fait cette belle proposition, avait &t
place ailleurs. L'affaire d'Ardjo tombera-t-elle A l'eau?
Peut-etre. Nous aurons fait, du moins, tout notre possible pour faire aboutir ce beau projet. Fiat voluntas
Dei!
Vous m'ecriviez dernierement : a Je salue hien cor-

dialement le Frere Blandeau; qu'il tienne bon! Defense
d'etre malade et surtout de mourir! , Veuillez m'excuser de vous rappeler ces ordres et injonctions.
Abba Josief a 6t6 plus docile. De m&me Ato Michael
et son 6pouse Oubizero Teouress, que j'ai salues de
votre part et a qui j'ai remis vos deux belles images.
Tous vous saluent respectueusement, vous remercient
de vos (( meilleures benedictions » et se recommandent
a vos prieres. -Veuillez me permettre d'imiter leur
beau geste.
Du 19 au 25 janvier &coul6, j'ai essay6 de faire les
exercices de la grande retraite. La maladie du bon
frere nous a amen6 beaucoup de visiteurs. D'oi n6cessite d'enfreindre la regle du silence. Ne m'en veuillez
pas trop. Abba Josief a fait quatre jours de retraite.
Les 6lves avaient obtenu, pour la circonstance,
quelques jours de vacances. Aucun n'a pleur6.
Lors du couronnement du n6gus Tefbri, M. Granier,
ses freres et les Filles de la Charite ont 6t6 invites,
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soit au couronnement, soit a un banquet, trois ou
quatre jours apres la ciermonie.
Les deux inginieurs et les deux topographes hongrois envoyes par le negus pour fixer le trace de la
route camionnable Assab-Dessi6, sont retourns depuis
un mois. On ne sait pas encore le jour oi ils entreprendront les travaux de construction. En attendant,
ils 6tudient le plan de la nouvelle cite de Dessie et
essaient de calculer le montant de la d6pense pour la
route Dessie-Assab.
Veuillez,cher et vinbr6 Monsieur le Visiteur, excuser celong bavardage, benir la petite Communaut6 de
Dessi6, son personnel, ses oeuvres, et me croire, en
l'amour de Notre-Seigneur et de Marie Immacule,
votre tout d6vou6 serviteur.
J.-B. BRINGER.
-

MADAGASCAR

Lettre de Mgr CROUZET, vicaire apostolique,

a M. LE SUPERIEUR GENERAL
Fort-Dauphin, 28 janvier

193i.

MONSIEUR ET TRES HONORE PtRE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Une 6preuve des plus douloureuses nous afflige, et
dans des circonstances qui ia rendent plus dure encore.
Oh! comme on sent le besoin de lever les yeux vers
Dieu et d'accepter ses coups avec esprit de foi
M. LUon Lerouge est mort en pleine force d'Age, et
victime d'un accident de motocyclette. II nous a quitt6s apres seize aps de sejour & Madagascar, nous lais-
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sant les regrets les plus cuisants. Le mercredi 21 janvier, il se mettait en route, plein de joie et d'entrain.
II se rendait a Tsyomb6, distant de 175 kilometres,
pour prendre quelques jours d'un repos l~gitime et
bien m6rit6. II partait heureux, me promettant de
revenir le lundi suivant 26.
Au vingt-cinquieme kilometre, il trouva, dans le
village de Manambaro, une malade qu'il jugea a la
dernimre extrimit6. Sans h6siter, il rebroussa chemin,
revint, se munit de tout le necessaire pour administrer
les derniers sacrements et repartit; tout cela se passait
le mercredi. Auparavant, il avait telegraphiC6
Tsyombe qu'il arriverait quand il .pourrait, vu le
mauvais itat des routes et les torrents a traverser; on
ne pouvait done I'attendre A un moment pr6cis. Le
vendredi, dans la matin&e, l'administrateur nous
communique un tlegriamme du lieutenant de Tsyombe,
prevenant qu'un grave accident 6tait arriv6 a M. Lerouge, sans trop pr6ciser. Presque en meme temps,
nous recevions une d6peche de M. Fabia, nous donnant la m6me nouvelle. Imm6diatement, et sans tenir
compte des difficult6s s6rieuses de la route, M. Canitrot partit en automobile pour se rendre sur les lieux
de 1'accident. II fut oblig6 de rentrer a huit heures du
soir, aprbs avoir essay6, mais en vain, de poursuivre
son voyage. Dans l'intervalle, de nouvelles d6p&ches
6taient arriv6es, nous disant la mort de M. Lerouge et
les moyens qu'on prenait pour le transporter a FortDauphin, oiIM. Fabia l'accompagnait.
D'aprs ces dernieres communications, notre cher

confrere avait Wt6 trouv6 mort, A c6t6 de sa motocyclette. On avait constat6 qu'il avait 6te tub dans une
chute trbs violente, par suite de circonstances que
nous ignorerots toujours. La voiture qui le transportait devait voyager la nuit, et 'on nous demandait
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d'envoyer a sa rencontre un camion pour le transbordement dans un passage difficile. Mgr S6vat s'adressa
SM. MNaloye, micanicien, qui se mit lui-meme a notre
disposition, a condition qu'on lui donnerait un compagnon; c'est le frere Busseron qui fut d6sign6 pour
cela. Quand M. Canitrot rentra, A huit heures du soir,
tout 6tait pr&t, et nous fumes reduits & attendre, dans
'inquietude de savoir si 1'on pourrait franchir le torrent. La nuit se passa ainsi.
Le samedi matin, d&s la premiere heure, M. Canitrot se rendit sur les bords du Fanjahira, toujours en
vue du transbordement. Enfin, vers neuf heures du
matin, le convoi nous arriva, transportant notre cher
defunt et M. Fabia, qui l'accompagnait. Inutile de
parler de l'6motion qui avait soulev6 la ville tout
entiere. En un clin d'oeil, toute la population courut a
la Mission. On put a peine descendre le cercueil, tant
la presse 6tait grande, et le placer sur un lit de parade,
dans l'attente des fundrailles, auxquelles nous fames
oblig6s de proc6der immidiatement, pour des raisons
faciles a comprendre.
A dix heures, Mgr Sevat ft Ia levee du corps et, au
son de la cloche, le cortege se mit en route versl'eglise.
Inutile d'essayer de d6crire le spectacle qu'offrait alors
cette innombrable population qui se groupait a la suite
du convoi. L'administration civile et 1'administration
militaire suivaient le cercueil; apres, venaient tous les
Europ6ens, tous les indigenes, sans distinction de
culte, de Fort-Dauphin et des environs, foule dont ii
est impossible d'6valuer le nombre, et marchant silencieusement sous l'impression de la forte emotion qui
dtreignait tous les coeurs. A l'6glise, Mgr S6vat donna
l'absoute, a la suite de laquelle quelques paroles
furent prononcees qui, faiblement, exprimirent les
sentiments de tous et remercierent les autoritds civiles
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de si vive sympathie a la Mission. La ceremonie se
d6roula ensuite, selon l'ordre ordinaire, les hommes,
les jeunes gens marchant auprbs du cercueil et voulant, tous, porter le cher d6funt qui les avait tant
aimbs et s'etait si affectueusement occup6 d'eux. Leurs
larmes timoignaient leur reconnaissance. Et maintenant, M. Lerouge repose en paix dans le petit cimetiere de la Mission. On peut dire de lui qu'il a pass6
en faisant le bien; partout oh il a exerc6 le saint
ministere, a Tul6ar, A Farafangana, A Fort-Dauphin, il
a 6ti appr&ci et aime, et le bien qu'il a r6pandu A
pleines mains continuera de dire quel fut son zele et
son d6vouement.
Je vous avouerai que nous sommes tous comme
d6sempares. Nous nous soutenons par notre confiance
en Dieu et aussi, Tres Honore Pire, dans 1'esperance
que vous jetterez un regard de piti6 sur notre mission
et comblerez le vide que ce grand malheur a creus6
chez nous. Je m'arr&te; il m'est impossible d'en dire
davantage.
Priez pour moi.
Tres religieusement devou6,
J. CROUZET.EXTRAIT DU a MESSAGER DU C(EUR DE JESUS

,

(mars 1931)

Leon-Victor Lerouge 6tait n6 & Cambrai, eni 1889.
Des son jeune Age, son gout pour la pitek poita ses
parents a confier son 6ducation a des maitres religieux.
II 6tudia le latin a Loos-les-Lille, . Wernhoutsburg,
et entra an noviciat des Pr&tres de la Mission (Lazaristes) pour devenir missionnaire selon les d6sirs cons-
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tauts de son ame. Studieux, r6flichi, la philosophie
et la theologie furent pour lui des sciences familiires.
Ordonn6 pr&tre en 1914, il vint sur-le-champ a
Madagascar.
A Farafangana, oi il fut plac6, il n'eut pas de
peine A se perfectionner rapidement dans la connaissance de la langue malgache, qu'il poss6da bient6t
brillamment. II 6vangelisa d'abord 1'agglomeration
importante de Tangainony, chez les Zafisoro, p&r6grina dans le sud entourn6es multiples, car le vicariat
de Fort-Dauphin, durant la grande guerre, comptait,
helas! ses missionnaires.
II fut nomm6 directeur de la mission de Tulbar, et,
apres un sejour en France, que sa sante necessitait, il
vint, en 1925, a Fort-Dauphin, sous un climat plus
adouci.
Cat&chismes incessants, visites journalibres au village malgache, administration des paroisses rurales
de Manambaro, Ranopiso, Mandromondromontsy, etc.,
M. Lerouge 6tait A l'ceuvre sans r6pit.
Sa puissante moto lui permettait des deplacements
rapides. _Toute la r6gion le connaissait. I1avait contact avec tout l'Anosy.
Profitant d'un ralenti que lui accordaient les vacances
des classes, il voulut tenir la promesse faite trois ou
quatre fois, d'aller rendre visite a M. Fabia et au frare
Gilbert dans leur nouveau poste de Tsihomb6, au coeur

de l'Androy.
II partit done le mercredi 27 janvier, malgrO Ie
mauvais temps. Arriv6 a Amboasary, a 76 kilometres
de Fort-Dauphin, il dut traverser sur une pirogue le
Mandrar6 d6bord6, coucha chez un ami sur le bord du
fleuve, et, le jeudi matin, reprit la route vers Tsihomb6. II bruinait.
A une quinzaine de kilometres de Tsihombe, a un
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tournant de la route descendante, un troupeau de
bceufs lui barra soudairi le chemin. II freina durement et bondit par-dessus la machine. II tomba sur
]a face, an6anti. Ce fut le lendemain matin qu'un
cycliste I'apercut; 6pouvant6, il s'enfuit annoncer a
Tsihomb6 qu'un ( vazaha , (Europien) gisait au
milieu de la route, route solitaire de I'Androy o6,
durant une journee entiere, personqe n:etait passe.
Le samedi matin, le corps de M. Lerouge 6tait
ramen6 a Fort-Dauphin, oii toute la ville l'attendait.
Ses funerailles furent 6motionnantes.
De toutes les contrees de l'extreme-sud, des condoleances.affluirent.
A son d6part de Fort-Dauphin, M. Lerouge avait
atteint Manambaro qui est a 25 kilomitres, d'assez
bonne heure. Dans ce village, une femme se mourait.
11 lui administra les derniers sacrements, et, pour pouvoir donner la sainte communion a la mourante, revint
sur ses pas jusqu'a Fort-Dauphin.
Ce corps sacr6 du Seigneur, ce Viatique sanctifiant
qu'il avait press6, A chaque secousse de ]a moto, plus
affectueusement sur son coeur au debut de ce court
voyage, ne fut-il point pour lui l'avant-goft de son
entr6e paisible, radiunse, dans le sein de Dieu?
Th6ologien. tris s~ir, malgachisant reput6, ap6tre
zeil,
et souriant correspondant de l'agence Fides,
M. Lerouge 6tait dans la pl6nitude de ses talents et
de ses forces. Le bon Dieu l'attendait sur la route,
avant qu'il eft fini la course, pour ui ouvrir le ciel.
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Leatre de scur ALBINOLA, Fille de la Chariti
a M. COSTE, Secrdtairegeniral
Fort-Dauphin, le 4 janvier g931.
MONSIEUR,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour j mais!
Ce n'est qu'aujourd'hui que je peux reprendre ma
lettre; une fin d'ann6e est toujours surcharg6e de
travail, meme a Madagascar. Donc demain, de bon
matin, nos cheres enfants, petites et grandes, vont
prendre leur vol; aussi, sont-elles heureuses de reprendre leur libert.; ce qui va nous permettre a nous
de faire nos tournies dans la brousse. Demain pour
nous, sera une journ&e de grands menages, parce que
vous comprenez qu'il faut d6sinfecter tous ces locaux,
nos dortoirs surtout, qui, quoique vides, sont encore
habit6s par des insectes, pas malfaisants, mais sales.
A propos de nos dortoirs, je voudrais .vous demander
un grand service : c'est si vous voulez avoir la bont6
de faire paraitre- un petit article dans les deux revues
pour int6resser les personnes charitables a nous venir
en aide. On doit couvrir avec des t6les nos deux
grands dortoirs, parce que la toiture est tout i fait
mauvais'e et que I'eau peantre partout; et les ressources
sont tres petites. Si des ames bienfaisantes voulaient
s'intiresser i nous, cela nous permettrait de donner de
nouveau asile a nos pauvres petites de la brousse.
Les fetes du 27 ont td6 c416br6es le mieux possible
a Fort-Dauphin. Un triduum solennel a riuni tous nos
braves Malgaches aux pieds de la Vierge Puissante.
Le dernier jour, notre vbne6r Mgr Crouzet, malgr6 son

grand age et sa fatigue, a tenu & adresser une petite
allocution A la nombreuse assistance. L'imposition de

,-

645 -

la Midaille suivit cette belle cir6monie et, l'aprs-midi,
un salut solennel cl6tura notre belle fete.
Et maintenant, nous demandons i notre Vierge
Puissante de continuer de veiller sur nos pauvres
petites, si livrbes a elles-memes pendant les vacances,
oh le diable profite 1-ur les prendre dans ses filets.
Je les recommande A vos prieres.
Croyez-moi toujours, en Jesus et Marie Immacul6e,
votre fille respectueuse,
S. ALBINOLA.

CONGO BELGE
LA MISSION DE BIKORO EN 1929-1930

La Mission des Lazaristes du lac Tumba semble 6tre
sortie du provisoire par lequel les ceuvres d'6vangelisation sent oblig6es de passer partout, mais surtout an
Congo, oi tout, terres, cours d'eau, populations, est
en perp;tuel mouvement. Quatre annies d'experience
nous ont montr6 que Bikoro a et6, A juste titre, choisi
comme centre de l'activit6 de la Mission. II ne le sera
plus, an point de vue geographique, si le Saint-Siege
sanctionne les propositions, ajoutant ala Mission les
regions qui s'6tendent le long du fleuve, depuis la
riviere Songu, un pen ep amont des Lukulelas, jusqu'au confluent du fleuve avec le Kasai; mais il pourra
toujours rester le centre de formation, celui d'oui partiront les ouvriers apostoliques et oi ils aimeront A
venir se retremper dans fa vie spirituelle et A se refaire
an point de vue moral et physique. II fandra, d'ailleurs, encore quelque temps avant que nous puissions
r6aliser ce projet d'une Mission sitaee le long du
fleuve, A une distance sensiblement 6gale de tons les
22
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postes secondaires.-Le poste de Yumbi semble etre le
mieux situi, mais il a besoin, comme tons les postes le
long du fleuve, d'etre s6rieusement travaillU par les
missionnaires en tournee.
La Mission des Lazaristes se compose actuellement,
en pratique, des postes de Bikoro, d'Ir6ba, de Luku161a et de la region s'6tendant de ce dernier poste jusqu'au Kasai.
Bikoro. - Bikoro est actuellement une mission qui,
pour etre encore en grande partie, sinon en totalite,
construite en mat6riaux indigenes, n'en est pas moins
complete. Missionnaires et sceurs y ont, a une distance
d'un quart d'heure les uns des autres, toutes les ceuvies
que demande une Mission : la vie paroissiale y est en
honneur, les offices, dimanches et fetes, sont bien
suivis, meme le soir; deux catechambnats, deux
&coles, une de garcons et une de filles, on atelier-6cole
de menuiserie priparent l'avenir. Pour combattre
I'ignorance religieuse,dans laquelle les adultes tombent trop facilement, chaque dimanche, apresla messe,
une lecon de catechisme est donnee. Poor la premiere
fois, cette annbe, nous avons pu, par F'interimdiaire
des sours, travailler efficacement 1'el6ment feminin,
qui a 6t6 reprksent6 au bapteme de Noel par quarantedeux femmes marines, jeunes illes, enfants. Les ceuvres sanitaires sont repr6sent6es par le Dispensaire et
la Goutte de lait. Enfin, a la demande des indigenes
des deux villages de Bikoro, une &cole d'adultes a &tA
ouverte le soir. Paisse-t-elle durer! Car la constance
n'est pas la vertu dominante du noir.
Le cathchuminat n'a pas desempli cette annee, et
si, en ce moment, a cause de la s6v6riti que nous avons
montr6e pour les admissions, il est pea nombreux, tout
nous montre que, Al'Assomption prochaine, il sera trop
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6troit. Le point critique reste le manque de formation des catichistes, dont I'intir&t est trop souvent
le seul mobile, mais nous espirons que la diffusion de
l'instruction par nos 6coles et surtout par celles des
frfres des icoles chritiennes de Coquilhatville, nous
mettra a mcme de compter bient6t, pour les fonctions
de catechistes et de moniteurs dans nos ecoles, sur des
elments que leur 6volution intellectuelle et religicuse
nous permettra de p&entrer davantage de la hauteur
desfonctions qui leur sont con&ies. Voila pour le c6t6
spirituel.
Le point de vu- intellectuel n'a pas non plus etC
neglig6. L'6cole de la Mission est en pleine activit&.
141 cat6chumines y ont pass6, durant I'annie, le temps
de leur formation. Elle a, comme fonds r6gulier,
65 61lves, dont 14 internes. Nous favorisons l'internat,
malgrA le surcroit de depenses qu'il occasionne, parce
que la moralitA y gagne, aussi bien que la regularit&a
suivre les classes. La classe se fait A part pour les cat6chumenes susceptibles d'en proiter. tvidemment, le
bagage intellectuel qu'ils emportent apres quelques
mois de s6jour a la Mission, n'est pas bien lourd, mais
il favorisera, peut-6tre, pour tous, dans un avenir plus
ou moins aoigni, 1'6tablissement des icoles rurales,
et les mieux dou6s qui auront trouv6 gout 1l'etude
demanderont plus facilement a prolonger leur sejour
a la Mission. C'est ce qui a amen6 la creation de l'internat, qu'ont demande 6galement, progres marqua
chez ces populations ayant un amour excessif pour
leur , mboka, (village), un certain nombre d'ebfants
de Bakoulakoul6 et de Bominga. Le mrme principe
a 6t6 adopt6 par les scurs et il a produit le mime
resultat. L'ecole de charpenterie a compt6 8 616ves,
et, sur les 8o adultes qui se sont inscrits pour 1'&cole
du soir, 54 ont persev&re. Ce qui est 6norme!
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Le dispensaire a fort bien pris. II occupe une spacieuse bitisse. C'6tait une oeuvre des plus necessaires
dans ce pays, o les protestants avaient depuis longtemps le monopole des oeuvres sanitaires. La soeur
infirmiere, occupbe toute la journ6e dans son dispensaire, qui ne d6semplit pas, fait, le soir, les visites a
domicile, car il y a toujours des miskrables qui sont
incapables d'aller chercher les soins. Tous les dimanches, la Goutte de lait reunit pris de 3o enfants. On
s'occupe d'eux, mais, il faut bien le dire, on s'occupe
encore plus des meres, auxquielles il s'agit d'inculquer,
en meme temps que les principes les plus 6lementaires
de 1'hygiene, ceux de l'Aducation morale de leurs
enfants, qu'elles ont aimis jusqu'ici d'un amour trop
exclusivement animal.
Mais Bikoro n'est pas toute la Mission du lac
Tumba : il a fallu 6galement s'occuper de l'intkrieur.
Tout l'ancien territoire a &t6 parcouru plusieurs fois
et les parties nouvellement annextes ont 6t6 entamees. Ilyaurait beaucoup A faire de ce c6t, qui,A tous
les points de vue, est des plus arrieres, mais nous
sommes obliges d'attendre les renforts promis pour y
6tablir le poste semi-permanent qui nous permettrait
d'attirerles indigenes sans les transplanter trop loin
de chez eux, an moins dans les commencements : I'arrachement au ( mboka n, nous l'avons dit,est doulouleusement support6 par le primitif; de plus, il importe
de ne point renforc:r la lgende qui nous repr6sente
comme arrachant les enfants a leurs villages pour les
envoyer en Belgique ou les donner a l1'tat, qui en fera
des soldats on des travailleurs. Evidemment, ici pas
plus qu'ailleurs, tout ne va pas pour le mieux dans le
meilleur des mondes; nous avons souvent des m&comptes: nos chritiens restent paresseux, interesses,
ils sont ingrats, meme ceux pour lesquels nous avons

- 649 tout fait; il en est qui se meconduisent bien peu de
temps apres le bapteme; certains catichistes sont loin
d'etre des modiles; d'autres sont convaincus, le jour
ou ils viennent toucher le ( mossolo > (salaire), d'avoir
et6 presque continuellement absents du village; sur la
demande d'une population, nous en avons plac6 un
dans une localit6 et personne ne vient suivrelesinstructions; ou bien une tentative d'6tablir une cbr6tient6
dans un endroit important 6choue, comme cela nous
est arrive A Ikoko, centre protestant en face de Bikoro;
mais, s'il y a des dbboires, dans l'ensemble, la Mission
nous donne de serieuses consolations et de solides
esp6rances.
Deux manifestations religieuses ont marqu6 le cours
de cette annee. Pour la premiere fois, le Tres Saint
Sacrement a et4 porte en procession au milieu des
populations du lac et cette pompe a profond6ment
impressionn6 ceux qui en ont ete les t6moins; de plus,
le 15 aoit, en pr6sence d'une foule considerable, nous
avons 6lev6 sur un promontoire du lac, qu'il domine an
loin, un superbe christ en fonte, de grandeur naturelle, df a la g6nerosit6 d'un excellent chretien de
Verviers. Puisse le Christ dominer bientot toutes ces
populations, comme il domine les rives de notre lac!
Au point de vue materiel, la Mission s'est 6galement
d6velopp6e. Notre concession, d6j& agrandie l'an
dernier, s'est encore accrue. II faut pr6voir des ressources pour I'avenir. Une route va bient6t nous relier
avec Coquilhatville, et, de ce chef, les terrains disponibles risquent de devenir rares. Or, au Congo, il faut,
pour disposer de maigres ressources en vivres, des
6tendues considerables de terre. Une mission doit
vivre et faire vivre ceux qui viennent a elle, et elle ne
le peut si elle n'est pas solidement organis6e comme
culture et 6levage. Des moyens de transport sur terre
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et sur cau ont Lt6 acquis : ii s'agissait surtout de diminuer, dans toute la mesure du possible, les appels A la
main-d'ceavre indigene, qui grevent si fortement la
population de ces r6gions; en l'esp&ce, le pagayage et
le portage. Un camion, une embarcation a moteur ox
A vapeur ne sont pas un luxe, mais one n6cessit6, pour
une mission qui ne vent pas peser trop lourdement sor
les -paules de ceux que Dieu appelle et qui, peut-etre,
acause de cela, se d6tourneraient de lui.
Irebu. - Ireba, a lui aussi, grandement progress6
cette ann&e. A c6t6 des classes en pist, une autre
bitisse en briques a &te 6lev6e; elle servira plus tard
pour les classes; c'est aujourd'hui V'eglise d'Ireba, en
-attendant que nous puissions en elever une en rapport
-avec Pimportance de ce poste, qui compte presque
une quarantaine de blancs, y compris les femmes et
les enfants. Malgr6 notre desir de commencer par la
maison de Dieu, i a fallu donner la prefkrence
Patelier d'abord et a la maison d'habitation ensuite.

Elle commence a s'6lever sur le-bord du chenal. Une
-concession nouvelle de 52 hectares a 6t6 accord6e i la
Mission et one route a 6t tracde, qui la r4unit a 1'ancienne. On y installera one ferme et l'on y fera de la
culture et de P~levage. Ils sont nacessaires a Irebu
plus que partout ailleurs, car ie gros organisme da
,camp absorbe toutes les ressources en vivres de la
-contre.

Cette Mission est-oujours bien vivante; malheureusement, les conditions dans lesquelles vivait le centre

d'instruction militaire ont &t6 modifies et celles
d'aujourd'huivont rendre 1'1lement militaire indigene,
parmi lequel se trouvaieat beaucoap de bons chr6tiens
et se recrutaient nombre de catchumnanes, moins

:stable. Le bien se fera plus dificilement, tes recrues
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ne restant plus & Irebu le temps n6cessaire poor y atre
form6es an point de vue religieux. Restent, heureusement, les cadres, qui continueront, nous l'espirons, i
donner toute satisfaction.
L'espoir d'Irebu, comme celui de Bikoro, c'est son
6cole. Toas les 6lkves, an nombre de plus de soixante,
sont internes, et leur esprit de discipline, aussi bien
que leur ardeur an travail, a &t6 particulibrement
appr6ci6 par M. Iinspecteur provincial.
Irebu a egalement son atelier de charpenterie; il a,
de plus, une briqueterie, qui a merveilleusement
donn6 cette anane. II a egalement une classe du soir,
instailie, malbeareusement pour la seconde fois, i
la demande des indigenes. Esperons qu'ils seront,
cettefois, plus constants.
Si le poste d'Irebu donne ample satisfaction, il n'en
est malbeureusement pas de m&me de la region qui
lavoisine et qu'habiteat les Lusankanies. Ces indigenes, christianis6s avant notre venue, se montreat
bien pen fervents et nous avons diu prendre, leur.
endroit, la mesure s6vere de diminuer le nombre de
cat&chistes que naus avions chez eux, les r-sultats ne
repondant pas aux sacrifices qu'ils repr6sentent. Nous
a.ons pr6f&r utiliser ces cat6chistes dans des r6gions
qui soopirent depuis longtemps apris la bonne nouvelle. 11 faut le dire, cette population est, a tous les
points de vae, ce qu'elle est pour la religion. Elle a
pour chef us renigat polygame, actuellement ern
justice pour toutes sortes d'abus;elle est trop riche et
s'adonne a la paresse, ainsi qu'k tons les vices des
quarts de civilis6s.
Les L-kelRlzs -- La region des Lukul6las a 6tc,cette
anaie, I'objct d'ua travail plus suvi que celui des
anmes. pr6cdentes. Nois y aTons obtena d'ane
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soci&6t un terrain de i5 hectares, qui nous permettra
de crier une Mission d'oil: en toute ind6pendance et
sans exciter les susceptibilitis, nous pourrons facilement desservir les quatre ou cinq localit6s que comprend cette region. Un missionnaire y a r6side presque
en permanence, et le nombre des chr6tiens s'y est
fortement accru, I1 y a, aux Lukulelas, un double element de population. Tout d'abord, les indigenes, ou
Mpamas-Bakutu. Cet 61ement n'a presque pas encore
6tC entami, m6me par les protestants qui sont pourtant 6tablis dans la region depuis de nombreuses
annees. Il nous est favorable, et nul doute que,
lorsque nous aurons notre poste de Lukulela, un grand
nombre d'entre eux ne viennent A nous. Ils s'inscrivent nombreux. Ce n'est qu'une formalite, nous Ie
savons, mais elle indique, chez ces populations, qui
n'ont jamais repondu aux invites des protestants, une
certaine bonne volonte dont nous devons avoir hate
de profiter. Le second 6lement se compose de tous
les hors-chefferies qui font la masse des travailleurs
employes par les quatre on cinq compagnies exploitant les rives'du fleuve. La aussi, nous avons trouv6,
malgr6 les tares inh6rentes a ces sortes de populations, bien des bonnes volont6s. Les societes nous
font 6galement bon accueil et, chez certaines, de
s6rieuses r6alit6s ont suivi. Comme nous l'avons dit,
l'une d'elles nous a donn6 un terrain et nous devons
a la g6nerosit6 d'un de ses membres des ressources
qui nous permettront de nous mettre a l'ceuvre pour
que la Mission puisse s'ouvrir, des que les ouvriers
promis auront -te donn6s.
Region de Yumbi et de Bolobo. - La region qui
s'6tend des Lukul6las au Kasai est, dans sa premiere
partie, coup6e de mar6cages, qui en rendent la p6ni-
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tration difficile. La maladie du sommeil y rigne, ainsi
que la malaria; par contre, celle qui s'6tend aux environs de Yumbi, autrefois ivangelis6s par les Peres de
Mill-Hill, aux environs de Bolobo et au dela, est plus
elevee et offre un beau riseau de routes. Bolobo, avec
ses 6coles, son h6pital, son imprimerie,est le centre
de l'activiti des protestants, qui sont 6tablis dans ces
regions depuis plus de cinquante ans. Mais il y a
place pour l'616ment catholique. Une petite ecole,
tenue par un ancien 6live, d'Inongo, y est etablie, et
nous allons la doter de tout le n6cessaire, pour que
puisse s'y faire un travail de conservation, sinon de
propagande. Ici 6galement, la population des horschefferies est assez importante.
Comme il a it6 dit plus haut, d'un poste plac6 a
Yumbi, un travail s&rieux pourrait se faire dans cette
region, oii il ne manque pas d'ames qui nous appellent.
La plupart des localites sur le fleuve et an certain
nombre de l'intrieur ont Wte visittes une ou deux
fois; les cat6chistes 6tablis par les anciens missionnaires ont &t6contr6les et encouragis; d'autres out ete
instalj)s dans la mesure des possibilit6s. Trois ecoles
rurales fonctionnent, par intermittence, il est vrai,
comme peuvent fonctionner les organismes de ce
genre, en dehors de la surveillance continuelle du
missionnaire, mais elles sont un indice de bonne
volont6 et une amorce pour 1'avenir. Un travail a 6t6
fait qui ne demande que des bras pour donner de plus
amples r6sultats. C'est par 1'6cole, en effet, et par les
visites fr6quentesddu missionnaire que la semence se
jette-pour les futures moissons. Puisse Dieu nous
donner des ouvriers et b6nir leurs travaux !
Dans le cours de I'annee, quinze protestants se-sont
convertis, dont une famille avec trois enfants. Nombre.
de cat6chumenes protestantes sont venues se faire
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inscrire, et trente actuellement se pr6parent i entrer
dans l'gglise catholique.
Les Missions protestantes paraissaient, ces dernieres annies, quelque peu somnolentes;. un certain
regroupement de leurs forces indique que l'activiti va
reprendre. C'est une raison de plus pour que nous
nous mettions courageusement a l'oeuvre, ain d'attirer ces populations qui, depuis cinquante ans, ont
xesist6 i l'emprise des Reverends.
Le dispensaire de Bikoro a commenc6, se substituant a celui qu'avaient ouvert les Lazaristes des lear
arrivee a Bikoro en juillet 1929. Dis le debut, les
malades du porte, enfants des Pires, cathchumenes,
ouvriers des compagnies, soldats et prisonniers ont
montrb leur satisfaction en venant regulibremeot se
faire soigner au dispensaire. Les indigenes appels
de I'interieur par l'Ltat tons les deux mois pour la
fourniture a motako a ont 6galement donn6 up fort
contingent. Tris confants dans le savoir des sceurs,
ils viennent, persuades qu'ils seront gu6ris. Chez
certains, les persvherants, on a pu constater de bons
resultats. Des pianniques qui s'en sont retournis
chez eux indemnes, des ulceres phag6diniques rebelles
-cicatrisis, et d'autres hobos gueris on singalibrement
amblioris, ont fait au dispensaire une s6rieuse r6putation. Mais, comme il a tdC dit plus haut, il n'y a que
les persevirants chez lesquels se constatent ces bons
effets. L'indigine qui vient de l'intrieur, soit pour
payer I'imp6t, soit pour fournir du ravitaillement,
s6journe ici un trop petit laps de temps, faute de
logement; de lI vient que beaucoup, qui gueriraient,
.s'ils pouvaient recevoir des soins reguliers, s'en
retourent chez eux sans que I'on puisse seflatter
d'avirabouti a un risultat. C'est pourquoi la Mission
songe &adiier des locaux oui des malades pourraient

recevoir des soins proloog-s qui seuls peuvent assurer
lear guirison.
Les injections, dont l'indigene est si friant et doet
il a tant besoin, ne dounent pas, dans les conditions
actuelles, les r6sultats que 'oa obtiendra le jour ok
les malades pourront etre hospitalisds. Cet h6pital,
comme le dispensaire, serait admirablement placi.
En bordure de la route de Bikoro a Coquilhatville, il
ne pent manquer d'attirer 1'indigkne qui a besoin de
soins. Quinze lits ont t6 prevus pour commencer. Des
que les circonstances le permettront, on entrera daws
la voie des r&alisations. La Mission a tout fait pour
avoir un dispensaire convenable, elle est pr6te a tous
les sacrifices pour installer ce petit h6pital.
Ce qui donne beaucoup de popularit6
i notre
ceuvre, ce sont les visites a domicile; enfants atteints
de pneumonie, malades ne pouvant venir au dispensaire, indighnes victimes d'accidents savent que nous
sommes a leur disposition, non seulement pour leur
donner les soins et les m6dicaments qui leur sont
n6cessaires, mais aussi pour amiliorer leur condition
de vie, en leur apportant, si c'est n6cessaire, ce
((mIdical confort u que sont pour l'indigene an6mi6 le
lait, le sucre, Ie riz, etc. Un effort est necessaire et
nous espirons que l'on voudra bien nous venir en
aide, comme on le fait ailleurs pour les euvrcs similaires.
La Mission est passde, comme concession, de 36 a
60 hectares. Celle d'lrebu s'est vu concider un terrain
de 52 hectares. iS hectares nous ont 6galement &tk
conc6d6s par la Soci6te i Synkin) at Lukulela.
A Bikoro, la Mission comprend actuellement, avec
1'6tablissement des soeurs situ6 sur son terrain, trentesept batisses, dont trois seulement sont en materiaux
durables.
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A Irebu, trois grandes constructions ont &t6 faites.
La maison d'habitation est en train de s'6lever; les
ressources, pour ce qui a trait a la maqonnerie, proviennent uniquement de la briqueterie, qui a c6ed une
partie de sa production a des entrepreneurs, a charge
de bUtir.
La Mission possede, en plus, une douzaine de maisons en mat6riaux indigenes.
Les deux postes possedent une menuiserie-charpen-

terie fort bien montee, et Bikoro possede igalement
un rudiment de forge.
La Mission possede deux embarcations a moteur et
un camion.
L'6levage donne bien & Bikoro, oi l'on possede, en
plus de la basse-cour, un troupeau de quatre-vingts
moutons ou chevres. Ces dernieres vont etre, en grande
partie, transportees & Irebu, qui convient mieux - ce
genre d'elevage.
Les cultures- ont kti fortement pouss6es : on a
plant6 quelques milliers de palmiers, cinq cents bananiers et du cafe en suffisance pour la consommation
de la Mission. Chaque Mission, ainsi que les sceurs,
possede un potager assez bien fourni.
Les d6penses d'entretien se sont montees A pres de
5oooo francs: le cat6chum6nat et 1'cole en ont absorbi
une soixantaine de mille; le reste a 6td employe, soit
aux constructions (sceurs et missionnaires), soit a
1'ameublement. Une partie a servi & l'achat d'une
baleiniere a moteur et a 1'acquisition d'un outillage
qui n'est pas seulement une valeur permanente, mais
une valeur de rendement.
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TABLEAU DE L'ACTIVITI DE LA MISSION
POUR L'EXERCICE 1929-1930

Nombre de chritientis dependant de la Mission. . .
Nombre de catcchistes Catchistes proprement dits.
adjoints. . . ...
f
tglises ou chapelles. . . . . . . . . . . . . .....
Cimetibres . . . . . . . ....
. .........
Chrdtient6s visitees : a) deux fois et plus. . . . ....
b)une fois ...........
Villages visites au point de vue de 1'6vangdlisation :
une fois. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La nouvelle region de Mpama-Kasai : une fois ..
Conversions d'hcretiques . . . . . . . . . . . . . .
Baptemes d'adultes: a) a 'article de la mort . . . .
b) hors du peril de mort .
. .
Baptemes d'enfants chretiens . . . . . . . ...
patens a l'article de la mort..
Confessions...... ...
..............
Communions : a) pascales . . . . . . ...
. . . .
b) de devotion . . . . . . . . . . .
ExtrEmes-Onctions

758r

151i
21621

. . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Mariages : a) entre fideles . .
.
. . ... . . . .
b) mixtes......
. ..........
Personnes assistees . . . . . . . . . . . . . . . . .
Defunts: a)adultes. .. . . .
. . . . . . .. . . .
.
b) enfants..............
..
Nombre de chritiens . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre de cat6chumenes : a) effectifs . . . . . . .
.
b) postulants . . . .
Ecoles : trois avec 375 6l1ves (catechumbnes comptis).
dusoir: deux avec o19 dlives.
rurales: trois avec 65 eleves.
atelier de charpenterie: une avec 6 ilbves.

178
o0
12

68
32

3828
366
6449

DISPENSAIRE CHEZ LES FILLES DE LA CHARITt

Malades venus au dispensaire.

Soins donces. .....................
Piqfures.
.................
Malades visits. ..

. . .

. . . . . . . . ..

7428

15736
....
. . . . . . . . . . . . .

Visites a domicile. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Goutte de lait. Enfants. . . . ... ..
. ..
. . . .

1648
io8

468
S27

ACTES DU SAINT-SIEGE
I. LA MIssION DE BIKORO ERIGEE

EN MISSION INDaPENDANTE
PIus PP. XI
Ad futuram rei memoriam. Cum opera studioiue Patrum
e Provincia Belgica Congregationis Missionis in districtus
de Bikoro, Praefecturae Apostolicae de Coquilhatville subiecti, regionibus, adeo Christiana res feliciter adoleverit, ut
peropportunum jam videatur, addita quoque parte texritorii
Vicariatus Apostolici de Leopolcville, novam ibi erigere
atque independentem Missionem, suffragantibus etian tum
Praefecto Apostolico de Coquilhatville, trn Vicario Apostolico de Leopoldville, Nos, conlatis consiliis cum Venerabilibus Fratribus Nostris Sanctae Romaaae Ecclesiae Cardinalibus, qui rebus Propagandae Fidei praepositi sunt, omnibusque rei momentis attente perpensis, haec quae sequuntur
statuenda existimavimus. Nimirum motu proprio, certa
scient;a ac matura deliberatione Nostris, deque Apostolicae
Nostrae protestatis plenitudine, praesentium Litterarum
tenore, e Praefectura Apostolica de Coquilhatville districtom
de Bikoro dismembramus, et a Vicariatu Apostolico actuali
Leopoldopolitano, separamus earn territorii plagam, quae ad
sinistram fluminis Congi exstat; eltudemque districtum
Missionem suijurisnomine de
idemque territorium in novar
Bikoro, constituimus, quam Patribuse Provincia BelgicaCongregationis Missionis, ad Nostrum Sanctaeque-Sedis Apostolicae beneplacitum, in Domino committimus. Missionis
autem de Bikoro, sic noviter erectae, fines sequeates sint :
ad occidentem, cursus fluminis Congi usque ad ce•fluentem
Kaisai; ad meridiem, cursus fluminis Kaisai usque ad Lediba;
ad orientem, fines tribuum quas de Bateke, Bobangi, Bwema, Batende, Banunu (alias Bakutu), Ntombotolo auacapant,
et limites districtus de Bikoro; ad septeatrionem, lines q-ae
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recte a fonte fluminis de Loondo antea ad fontem fluminis
de la Boloko et postea ad cnnfluentem de la Bileka ac de la
Boloko perveniat, cursus dein de la Boloko usque adostium de
la Losasafa, hujus fluminis cursus usque ad suos fontes, alia
vero linea recta a fontibus de la Losasafa ad fontes de la
Boba, cursus fluminis de la Boba usque ad ostium, dein la
Boyolo usque ad confluentem Ikabo, denique parallelos linea
confluentis hujus usque ad punctum in quo ipsum flumen
Ikabo flumini Thalweg du Congo occurit.
Haec mandamus, edicimus,decernentes praesentes Litteras
firmas, validas atque efficaces semper exstare ac nermanere;
suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere;
illisque ad quos pertinent, sive pertinere poterint, aunc et in
posterum plenissime suffragari, sicque rite judicandum esse
ac definiendum; irritumqne ex nunc et inane fieri, si quidquam secus, super his a quovis, auctoritate qualibet, scienter
sive ignoranter attentari contigerit.
Contrariis non obstantibus quibuslibet. Datum Romae,
apud banctum Petrum, sub annalo Piscatoris, die III mensis
Januarii anno MCMXXXI, Pontificatus Nostri nono.
E. Card. PACELLI,
A Secret. Status
ii Cancelliere dei Brevi,
Mons. Domenico Spada.

2. L'ENCENSEMENT AUTORISE. DANS LES EGLISES ET
ORATOIRES PRINCIPAUX DES FILLES DE LA CHARITAUX MESSES DES VIVANTS CHANTEES SANS MINISTRES
SACRES, LES DIMANCHES, FETES DE PRECEPTE ET
FETES DE PREMIERE CLASSE.
Franciscus Verdier, Superior Generalis Congregationis
Missionis et Instituti Puellarum Caritatis, Sanctissimum
Dominum Nostrum Pium Papam XI, enixe est deprecatus,
ut in Ecclesiis et Oratoriis principalibus Domorum ipsarum
Puellarum Caritatis thurificatio adhiberi valeat in Missis
vivorum cantatis sine sacris Ministris. Sacra porro Rituum
Congregatio, vigore facultatum sibi specialiter ab Ipso Sanctissimo Domino Nostro tributarum, ita precibus annuit, ad
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proximum quinquennium, ut in memoratis Ecclesiis et Oratoriis thurificatio adhiberi possit in Missis vivorum cantatis
sine sacris Ministris in duplicibus I. classis, Dominicis
aliisque festis de praecepto servandis,Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 5 Februarii 193i.

C. Card. LAURENTI,
S. R. C. Praefectus.
Alfonsus Carinci, S. R. C. Secretarius.
3. FACULTE DONNEE:AUX VISITEURS DE SUBDIELGUER
LES CURlS POUR ETABLIR DANS LEURS PAROISSES
L'ASSOCIATION DES ENFANTS DE MARIE.

Franciscus Verdier, Superior Generalis Congregationis
Missionts et Instituti Puellarum Caritatis, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humillime rogat ut, in memoriam
centenariae celebrationis Maqifestationis B. M. V. a Sacro
Numismate, quae per totum orbem, miris-modis, in omnibus
populis ferventem pietatem erga Ipsam B. Virginem a sacro
Numismate excitavit, Sanctitas Vestra benigne concedere
dignetur Visitatoribus Congregationis Missionis tamquam a
Superiore Generali deputatis, quod jam concessum fuit per
Rescriptum S..C. Concilii die 6 Aprilis 1914, Visitatori ejusdem Congregationis in Insulis Philippinis, facultatem scilicet Parochos subdelegandi ad Piam Associationem Filiarum
Mariae Immaculatae a Sacro Numismate. in suis paroeciis
instituendi. sub iisdem regulis et statutis ac .illae quae in
domibus Puellarum Caritatis eriguntur, designando earum
Domum primariam Parisiis, ubi Manifestatio sacri Numismatis locum habuit, velut centrum omnium Associationum
erigendarum.
Sacra Congregatio Concilii, attentis expositis, benigne
indulget pro gratia iuxta preces, de consen4u tamen respectivorum Ordinariorum, ad quinquennium.
Datum Romae, die z5 martii 193t.

J.

Card. SERAFINI, praefectus.
J. Bruno, Secritarius.

4. FACULTE DONNEE AUX FILLES DE LA CHARITE DE
GAGNER LES INDULGENCES DU ROSAIRE MEME QUAND
LEURS EMPLOIS LES EMP-CHENT DE TENIR LE CHAPELET A LA MAIN.
11 Superiore della Congregazione della Missione e delle
Figlie della Carita, prostrato ai piedi della Santitk Vostra,
chiede umilmente la rinnovazione della facolta data da Pio Xo,
di v. m. e riconosciuta per un decennio dalla Suprema Sacra
Congregazione del Santo Officio con Rescritto del 3i marzo
1911, con la quale veniva concesso alle predette Religiose,
impedite dai loro ministeri di tenere in mano la corona, di:
lucrare le Indulgenze relative alla recita del sRosario, benche
compiano tale -recita senza corona. Che della grazia, ecc.
Die i4 Aprilis 193r.
Sacra PoenitentiariaApostolica benigne annuit pro petita
prorogatione ad septennium, servato tenore concessionis in
supplici libello memoratae. Contrariis quibuscumque non
obstantibus.

S. Luzio, S. P. R.
S. DE AYGELIS, -Subst.

BIRLIOGRAPHIE

REVUE DES REVUES
Babyloniaca. T. XI, fasc. 4, xg30. - Larsa,
d'apres les textes cundiformes, par Ch.-F. Jean (3 et
dernier article).

Collationes dioecesis Tornacensis. -

Juillet 193o.

M. Matkieu Sud, lasariste chinois, par L- Dieu.

Revues des Questions historiques. -

i" janvier

1931. - Saint Vincent de Paul au secours des provinces
disolies (suite et fin), par P. Coste.
Divas Thomas. - Janvier-f4yrier 1931. - La tWlologie sacramentaire.desaint Augustin, par E. Neveut.
- La lettura di tutta la Bibbia.nel corso teologico
(suite), par F. Trucco. - Voyage en Tiansjordanieet
a Pitra, par P. Dulau.
Mars-avril 1g3 . - La lettura di tutta la Bibbia xel
corso teologico (suite), par P. Trucco. Voyage ex
Transjordanie et A Pilra (suite), par P. Dulau. Ancorasal primato del Cristo, par P. Castagnoli.
Les Rayons. - Mars-avril 1931. - La materniti
divine de Marie, par N. T. H. Pere. - Le Sacri Caeur
de fbsus : objet de la divotion, par E. Crapez.
Les Missions des Lazaristes et des Filles de la Charit6 des provinces de France. - Mars 1931..- Captivitl el dilivrance, par sceur Larmichant. - La fuite
en Agypte, par E. Robert. - Au Congo, pays nouveau,
par A. Windels.
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Avril. - Le cowonnement de 'empereur, par P.
Verges. - Uine messe de rit copte, par P. Verges. La fiite en Egypte (suite), par E. Robert. - Le tablier
blanc de la seur Larmickant. - Les Filles de la Chariti
et l'asile Notre-Dame-de-Lourdes A Pikin, par scear
Barbry. - Le siminaireprovincial du Kiangsi. - An
Congo, pays nouveau (suite), par A. Windels.
Mai. - La prire de Kial par V'armde rouge, par
F. Thieffry. - L'icole Saint-Vincent-de-Pauldu Caire,
par sceur,Jeanne. - Mort de Lton-Victor Lerouge, par
E. Canitrot. - Au Congo, pays nouveau (suite), par
A. Windels.
L'tcho de la Maison-MWre des Filles de la Charit6. Mars 1931. - Saint Vincent et le Cceu de Notre-Seigneur. - Divotion de la Bieneeureuse Louise de Marillac
envers le Sacri-Ccur de Jesus. - Votre Bienkeureuse
Mire, par E. Cazot. - L'orientation professionnelle.
Avril. - La divotion h la passion de N.-S., par N.
T. H. PNre. - Le recrutemeni et la formation des jeunes.
Bulletin de la Sainte-Agonie, - Mars-avril 193z . Neuvaine de la Sainte-Agonie. - La craite dela mort
de J/sus agonisat, par E. Neveut. - La fite de la
Sainte-Agonie & Masamet. - Le scapulaire vert et ses
prodiges.
Anales de la Congregaci6n de la Nisibn y de las
Hijas de la Caridad. - i" fevrier ig3i. - Le centenaire des apparitions de la Midaille miraculeuse h
Madrid et a Barcelone. - La maison de la (cMilagrosa»
de Bilbao, par B. Paradela. - La mission de Cuttack
a I'exposition missionnaire de Bilbao, confirence de
E. Escribano, par B. Paradela. - Sceur Leonor Gonsales et Gonsales, par J. T. Lozano. - Quelques travawi
de nos maisons de septembre 1929 & septembre r93o. -

-664Saur Rufnta Martinez. - La mission de Cuttack, par
M. Casares. - P. Marcos, par B. Paradela.
i" mars. - Les missions de la maison d'Avila, par
P. Garcia. - P. Sains, par H. Chaurrondo. - L'icole
apostolique de Pampelune, par S. Obanos. - L'itablissement des Filles de la Chariti i Tolosa. - L'institut espagnolo Alphonse XIII i4 Mexico. - La mission
de Cuttack, par V. Guemes. - P. Marcor, par B. Paradela.
I"avril. - Antolin Martinez 4 Cuba, par H. Chaurrondo. - Seaur Jeanne Revilla, par soeur Incarnaci6n
Garcia. - Mort de David Ferreiro, par G. Sedano. Innocent Gomez, par
Seur Purificacibn Martin. B. Paradela.
Cours de Missionotogie, par B. P. - Le
I" mai. siminaire de San Pablo et les missions , Cuenca. - Les
Filles de la Chariti d Bilbao eten d'autrespoints de la
Biscaye, par B. Paradela. - Sceur Assomption Ayerbe.
- Innocent Gomes (suite). - Quelques dates pour l'kistoire de la mission de Cuttack, par F. Sanz.
Germanor. - i93i, n0 i. - Les fites du centenaire
i Barcelone et i Rialp. - La maison de Bellpuig ex
9i3o, par J. Padros. - Une mission t Llorens del
Penedis, par J. Puig. - La maison de Figuerasen ip3o,
par C. Gornals. - Raymond Casellas et Busquets, lerc
itudiant (suite). - Tarma, Nasca, Pisco et La Ceiba.

Annali della Missione. -

Mars 1931. -

centenaire en diverses localitis d'Italie. Pescetto.

Les fites du
Mort de smur

°
Le Missioni Estere Vincenziane.- i"
fivrier 1931. Les prisonniers de Kian. - Inondations 4 Tsangtchoo,
par J. Giacone. - La capture de M. von Arx. - Les
Filles de la Chariti t Farafangana,par soeur Grasso.
'l" mars. - Les prisonniersde Kian.

i" avril. -
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Les prisonniersde Kian.

I Ven. Giustino de Jacobis. - io fivrier, o1mars et
Io avril. - Vie de Mgr de Jacobis(suite),par A. Troisi.
g 30, no 3. - L ettre de DilliSt-Vincentius a Paulo. bis (Abyssinie). - Lettres de Java. - Lettre de C. de
Wit (Abyssinie).- Departde quatre missionnnairespour
le Brisil. - Nouvelles de nos Missions de Chine, Java et
Abyssinte.
N° 4. - Iremblement de terre en Perse, par A. Zayia.
- Comment nous voyageons (lettre de C. de Wit, Abyssinie). - Avec noire flotte devant l'archipel (lettre de
G. Litjens, Soerabaia).- Nouvelles de Chine (lettre de
C. Breuker). - Martyrs des Boxeurs dans le vicariatde
Youngpingfou.
No 5. - Lettre de Ditlibis (Abyssinie). - Comment
nous voyageons(lettre de C. de Wit, Abyssinie).- Avec
notre flotte devant l'archipel (G. Litjens, Soerabaia).
- Progrtsde la Mission dans la prefecturede Soerabaia
Mgr Cassa, premier
(lettre de T. de Backere). dvique indigkne d'Abyssinie. - En mission en avion i
Guatemala(lettre de E. Van Kleef).- Hommage rendu
& nos missionnairesde Perse par Mgr Smets.
N" 6. - Lettre de Dillibis (Abyssinie). - Au Clara,
Brisil (lettre de J. Janssen). - Avec notre -flotte
devant I'archipel (G. Litjens, Soerabaia). - Apostolat
par l'icole Jlava. - Nouvelles de la Mission d'Abyssinie.
1931, n0 I. - Avec notre flotte devant I'archipel
(M. Litjens, Soerabaia). - Aux mains des Rouges
(lettre de C. Breuker, Chine). - Nouvelles des Missions de Chine et de Java. - Centenairede la Midaille
Miraculeuse t Panningen.- Exposition Coloniale i Paris
en Ip3r; formation d'un comiti en Hollande.
N° 2. - Le Bienheureux Perboyre a lava. -. Apos-

-666tolat sur mer (G. Litjeas). - Leitre de Dillibis (Abyssinie). - Nouvelles des Missions (Java, Chine, Br6sil). Les martyrs de la revolie des Boxeurs dans le vicarial
de Youngpingfou.
Sankt Vinzenz. - i931, • 2. - Saint Fran•ois d'Assise et saint Vincent de Faul, pre des pauvrts. - Le
cher frere Vincent. -

Sauf Maurice, par G. Stienen. -

Les Enfants de" Marie d'Allemagne en France. Grdces obtenues an moyen de la MidaiE e wiraculemse.Amour paterel et vacation.
N* 3. - Une grande dme (Mile Le Gras). - Le cker
frkre Vincent (suite). - L'Vcole apostolique de Niederpriim. - Plerinage des Enfants de Marie i Paris.
N* 4.- La situationginmirq en Chine, par J. Meyer.
-

L'cole apostolique de Niederpram (saite). -

Pgleti-

nage des Entants de Marie a Paris (suite).
N* 5. Comment le Saint-Pkre a fkte le centenaire de la
Midaille. -

La jeune

Aglise de Chine. - L'apostolat

moderne dans Fesprit de saint Vincent de Palt.
Vincenz Stimmaen. -

N* 1-2. -

Les Confirences de

Saint-Vincent-de-Paulen Autricke. - Les Fidles-de la
CharitienAutricke.-Saur Rosalie a' origine des Confirences de Saint-Viacent-de-Paul. - Lettres dOrient,
par W. Esner. - Lettres de Ckine, par T. Ceska.
N° 3. - Grande fite de la charit (discours par Mgr
Sigismond Waitz). -Les Confdrencesde Saint-Vincentde-Paul (suite). - Saur Rosalie a l'origine des Conftrences de Saint-Vincest-de-Paul (suite). - Charitas
Christiurget nos.
N* 4. -

Reliques de saint Vincent de Paul, par

H. Auer. -

Histoire d*un membre des Confreaces de

Saint-Vincent-de-Paul. - Sauves ls etnfats. -

& I'Phpital des enfants d'lnnsbruck.

Visite
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Le Bulletin catholique de Pkin. - F6vrier 1931. Les prisonxiersde Kian.
Mars. - Jubil de vocation de swem Germaine Poret.
- Mort de Mgr Fatiguet.- Journalde Finvasion commumiste XKian.
Avril. - Mgr Fatiguet. - M. Pistone. - Le tablier
blanc de la seur Larmichant.

Le Petit Messager de Ning-Po. - Novembre-d6cembre
x930. - Visite pastorale Wenckow (suite), par L Marques. - Exploits de brigands, par B. Dontan. -

Mort de I.-B. Lepers.
Janvier-ftvrier 1931. - Mgr Reynaud. - Au chevet
d'un morboid. - Les fites du cetenaire de Ningpo.
- La prise de Kian.
LIVRES

P. RENAUDIN. San Vincenzo dePaoli. Traduction.
Collegio Alberoni, Piacenza, r93I. In-8, 31o pages.
La collection Caitas continue de s'enrichir. Elle avait Sar CaItc.
rine Laboart, Doa Cormrd Favori, Filix de Andreis, Les Fils
de As
Chariti (de Lonee Cellier); voii tmaintenant le Saint Vincemt de Paul
de Renndin.. Le choix ne pourtit etre plus
e
euieuz; 4-z toutes les
vies rfcentes de notre saint fondateur, celle qu'a compvs6e 1f. Reauwdin
est, en efet, la plus pieuse et la plus exacte. 11 tait bon qu'elle ftt
cannue en Italic, comme en France.

P. TRUCco. Nuova vita di San Vincenmo de Paoli.
Societh editrice Toscana, Sancasciano Val di Pesa,
i931. In-8, 207 pages.
Ces pages nous doonent un bon rhsumE de la vie de saint Vincent de
Paul. i. Trucco m -s'est pas content de auivre on d'imiser ume
biographic dkjk connue; ii a voulu faire oeuvre personnelle, sans
s'gloigner toutefois, saufpour la date de naissance, des opinions traditionneles. Son line iatruira et idifera tout & aIfois.

L. MISERMONT.
Scur Catkerine Labouri et la
Midaille miraculeuse. Paris, Gabalda, 1931. In-8,
271 pages.
Au leademain des fAtes imoubliables du centeatire et & in veile du
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jour oh va paraitre, du moins nous 'esperons, le decret d'heroiciti des
vertus de sweur Catherine, voici une vie qui va raviver le souvenir de
la celebre voyante et de set apparitions. Nous luisouhaitons une large
diffusion. Par ses actes et ses icrits, M. Misermont s'est attache &Is
reussite de cette Cause avec toute 'ardeur qu'on lui connait, sans
regarder i la fatigue des voyages et des visites; le triomphe de sieur
"atherine sera son succes en meme temps que celui de la postulation.

Flleville. Souvenirs et actualitis. Impr. des Petits
Freres, Folleville, x931. In-S, 20 pages.
Les Souvenirs, c'est M. et Mme de. Gondi, Ie fameux sermon da
25 janvier 1617, I'aucien chiteau, que rappellent encore quelques
ruines. Les actualits, c'est la o pepiniere' des petits frires avec leur
menuiserie, leur forge, lear chai, lear atelier de peinture, leurs outils
agricoles, leur charcuterie, leur poulailler, leuts couteuses artiucielles,
leur clapier, leur volire, lear chvrerie, leur cordonnerie, lear couture,
lear imprimerie, leur phototypie, leur reliure. En acquirant i Folleville

un savoir-faire tres itendu, les petits frbres se pr6parent
8etre, dans
les maisons oh l'obeissance les placera, des. frtres laborieux et
industricux.

J. BAETEMAN. La pelite rose blancke,Oddette. Poussin,
Evreux, 1931. In-12, 60 pages.
Cette brochure, gracieusement presentie, illustree de plusieurs photographies hors texte, raconte sl vie d'une petite fille, enfant des,
faubourgs, morte saintement, en novembre rl3o, & I'h6pital SaintJoseph de Pari4, a EAge de neuf ans. Fille d'un communiste, cette enfant
n'apprit a connaitre Dieu et
1'aimer que dans an lit d'hdpital et, en
quelques mois, arriva i une pidt& ravissante, a un amour de Dieu et i
ua heroisme surprenants. L'auteur a campn sa petite heroine en pleia
surnaturel. C'est d'une candeur, d'ane beaotO, d'une simplicit6 qui
ravit et 6meut jusqu'aux larmes. Cette brochure eat a r6pandre. Ellte
fern du bien aux petits et meme aux grands. C'est une nouvelle preuve
vivante de la rdalisation de cette parole de Pie X - aII y aura des
saints parmi les enfants. a

J. AVIDANO. Sciensa e fede. Nouv. 6d. Como, Libr.
Omarini di Moresi et Noseda, 1931.-In-8, 61 pages.
D'aprbs M. Avidano, le soleil, la lune et les etoiles furent cr•6s &
I'iquinoxe du printemps, Ie mercredi 23 mars, quatritme jour de la
creation, a onze heures; Jsus-Christ eat an &minuit, le 25 d6cembre
de
PIannee 52oo de la crdation, et est mort en Pan 29 de I'Pre vulgaire, le
a5 mars, a trois heares de I'apres-midi.
Les amateurs de pr"cisions seront satisfaits. II faut etre prodigieusemeat savant et ausi prodigieusement croyant pour suivre les raisonnements, he riss6s de chiffres et parsemis de revelationus par lesquels
M. Avidano etablit ,scientifiqqemeni, mathEmatiquement ct religieuse-

-- 669-ment o ses conclusions, qu'il croit dCfinitives. C'est 'alliance de la
science et de la religion, mais d'une science qui d6routera bien des
savants, et d'une religion dont se tiennent eloign6s bien des croyants.

F. GARCIA. Pepe Antonio. Cultural, La Havane, 1931.
In-8, 170 pages.
Don Jos Antonio Gomez de Bullones, hiros populaire cubain,
mourut k Guanabacoa le 26 juillet 1773, h I'age de cinquante-cinq ans,
aprcs avoir vaillamment lutt6 pour la defense de sa patrie. La piCte
filiale de M. Garcia guide sa plume, car il crit la vie de ses
aieux.

La Milagrosa. San Juan, 1930.
Magnifique volume compos6 de numeros hebdomadaires de la
revue qui porte ce nom. Des po6sies et des gravures malent la note
artistique a la note picase.

0 Livro do Seminarista. Petropolis, 193o. In-i2,
567 pages.
Traduction portugaise par un pr&tre de la Mission du Diretoiredu
Seminarisle, oeuvre d'un autre pr6tre de la Mission. Le traduction donne
un bon exemple; puisse-t-il avoir des imitateurs en d'autres pays! Les
s6minaristes ne peuvent trouver meilleur guide que ce directoire.

J.-M. PLANCHET. Les Missions de Chine et du Japon.
Impr. dut P6tang, P6kin, 1931. In-8, 785 pages.
L'annuaire des Missions de Chine et du Japon parait pour la neuvinme
fois; car c'est en 19r6 que M. Planchet commen;a cette publication. La
methode de l'auteur est toujours la m4me : une premibre partie expose
P1tat des Missions de Chine et du Japon ; une seconde donne leas Faits
et Documents n. Une soixantaine d'illustrations augmentent l'inter6t et
la valeur de I'buvrage. On constate, cette annie, un double mouvement en sens inverse : augmentation considerable des Vicariats, Prefectures et Missions; et flchissement notable dans Favance du
mouvement des conversions. Les circonstances troublees que la Chine
traverse en ce moment expliquent en partie ce ralentissement.
On ne peut que filiciter M. Planchet de sa methode et de la sfret6
de ses informations. Le volume eat d'une richesse et d'une abondance
de renseignements qu'appr6cieront tons ceux qui s'intEressent aux
Missions de Chine. Comme les priddents, il fait honneur i son aute'ur.

A. HUBRECHT. Elementa Grammaticae latinae. Pars
tertia : Stylus. Impr. du P6tang, Pekin, 1931. In-16,
xII-170 pages.
Les 616ves de Chine ne regoivent & l'ecole primaire aucune notion
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d'analyse logique. Cette lacane oblige & lear donner, en rue du latia,
des legons speciales, un vrai cours d'Analyse. Ce volume est en vue de
cette formation, deji inaugar6e par It Systaxe. Rduit i ces limits,
it devrait s'appeler Syntaxe encore, mais il les dapasse et se soucie de
l1'•gance de Ia phrase, dans la mesure oh Is grammaire s'en occupe,
ne s'arre&ant qu'au seuil de la Rh6torique, dont le r6le est d'orner le
discours de tous les artifices, qui le rendent plus agr6able et pls
couvaincant On trouvera de plus dans ce travail une itude sur le Style
epistolaire, les r&gles de la prosodie et une revue sommaire des principaux auteurs latins de 1'antiquite. Voici done une grammaire bies
compltte; nos manuels d'Europe les plus etendus ne poussent guler
plus loin leur exposition.

F. TRUCCO. La leltura di tulia la Biblia nel comrs
teologico. Collegio Alberoni, Piacenza, 1921. 21 pages.
Tire k part de deux articles paras dana le Disu TAvrws. Tout cleic
appliqu6 aux 6tudes theologiques doit lire &l Bible dans son entier;
c'est ce que M. Trucco n'a pas de peine i demoutrer; la Bible n'est-elle
pas, en effet, la source principale de la tbologie ?

II mese mariano della Medalla Miracolosa. Casa della
Missione. Chieri, 1931.
Ce nouveau mo's de Marie, parn & Ia veile da mois didic
t k l
Vierge Immaculee, rappelle Phistorique des appuaitios, expose Ie
symbolisme de la medaille et nous dit nos devoirs envers cet objet
de devotion.

J. ALOUAN. Saint lean-Marie Vianney, curi d'Ars.
2r 6d. Beyrouth, 1930. In-8.
Le cur6 d'Ars est an modale pour tous. M. Alonan a tenu i ce que
les populations de langue arabe pussat s'edifier k-a lecture d'une vie
si admirable. -

Nota bene. - La vie ficonde de saint Vincent de
Paul, oeuvre de M. Coste, s'imprime en ce moment.
Une reduction de prix sera consentie aux souscripteurs. Priere d'avertir I'auteur aussit6t que possible.

On trouvera dans cette biographic beaucoup d'inedit.

NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES
17. Vila (Narcisse), pretre, 23 septembre i93o, a
Cebu; 80 ans d'age et 62 ans de vocation.
18. Vieira (Manuel), pr&tre, 9 mars 1931,a Rio de
Janeiro; 82, 58.
ig. Diete (Jean), pretre, 9 mars,
Quito; 76, 5420. Cellaura (Damien), pretre, 26 mars, A Bogota;
53, 32.
21. Kerin (Martin), pretre, 6 avril A Ljubljana;
61, 7.
22. Maurice (Ernest), prtre, 27 avril, k Quito;
81, 62.
23. Romero (Hermenegildo), prtre, 2 mai, a Cadix;
65, 39.
24. De Argila (Charles), pretre, 4 mai, a Madrid;
61, 44.
25. Josa-Torres (Michel), coadjateur, 6 mai, a Barcelone; 65, 40.
26. Castaldo (Alphonse), pretre, 16 mai, a Rio de
Janeiro; 72, 52.
NOS CHERES

S(EURS

Marie Lietard, a Bouchain; 60 ans d'age et 35 de vocation.
Rose Ffraxl, a Kufstein; 6o, 35.
Anna Linder, ,Schwarzach; 5r,32.
Berthe Kosciemska, A Chelmno; 85, 66.
kmilie Spinelli, a Lucques; 70, 4o.
Alexandrine Pessot,

a Alger;

72, 40.

Th6erse Moze, a Ljubljana; 49, 24.
Agn.s Rutzky, I Osijek; 70, So.
Madeleine Bonneton, A Montolieu;8o, 59.
Marie Bertholier, a Vienne; 3S, 4.
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Marie Mobarak, k Beyrouth; 8o, 58.

Therese Molino,

a Turin; 68, 39.

Rose Fallica, a Molfetta; 71, Sr.
Maria Ortiz, I Barcelone; 77, 53.
Valentina Larrainzar, a Madrid; 62, 37.
Marciala Zabalza, Jerez; 68, 44.
Isabelle Garcia, a Guadalajara; 36, 14.
H61ene Torres, a Madrid; 79, 54.
Marie Martin, AMagny-en-Vexin; 84, 64.
Antoinette Guillemin, a Saint-Germain-en-Laye; 6r, 37.
Albine Winkler, a Naples; 79, 54.
Adele Thiel, k Chelmno; 52, 2I.
Antoinette Delisle, i Paris; 70, 48.
Marie Dhauteville, a Constantinople; 68, 47.
28, 6.
Eva Kroiss,
Domitila Arias, k San Salvador; 67, 36.
Emilie Buldain, 1 Madrid; 33, 9.
Firmine Garchitorena, a Valence; 67, 45.
Dolores Marsillach, a Gerona; 74, 17.
Carmen Blasco, a Valence; 72, 4t.
Josefa Junquera, k S6govie; 75, 5o.
Cdleste Gerosa, a Turin; 35, I1.
Th6rbse Borio, A Parme; 76, 58.
Ersilia Fagnani, i Turin; 63, 33.
Therese Denervaud, & Chftel-Saint-Denis; 42, 22.
Marie Gamier, au Chambon; 8o, 54.
Angble Costa, a Montevideo; 67, 3i.
Climence Rives, a Pernambouc'; 78, 56.
Louise Fretier, a Bordeaux; 86, 63.
Jos6phine Verger, i Saint-Alban; 64, 38.
Marie Smith, a Dublin; 67, 49Marie Passiatore, a Palerme; 61, 40.
Dorothde Marcadier, k Soignies; 94,69.
Marie Laurent, a La Linea; 57, 39.
F6licie Brun, i Grenoble; 75, 46.
Marie Astrua, I Turin; 79, 55.
Euginie Foigne, aConfort; 86, 64.
Marie Duchemin, i Montolieu; 77, 57
Marie Herbecq, a Stains; 59, 3o.
Antoinette Adamic, i Kocevje; 44, t5.
Eugenie Couderc, a Paris; 71, 53.
Rose Hebert, a Boulogne-sur-Mer; 39, 14.

tmilie Kajdi,
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a Nitra; 84, 57.

Paula Ribe, a Santander; 8o, 5o.
Conception Mazon, a Madrid; 82, 64.
Julianna Beunza, a Antequera; 72, 43.
Aurora Ubierna, k Valladolid; 6i, 42.
Josefa Sanchez, i Valdemoro; 65, 42.
Dolores Salgado, a Huelva; 40, Il.
Sarah Mc Feely, a Baltimore; 58, 36.
Anne Schwermer, a Commern; 48, 28.
Anne Delanuit, B Fribourg; 77, 54.
Amanate Basile, a Beyrouth; 85, 58.
Nathalie Magnien, a.Albs; 69, 49.
Augustine Jouteau, k Narbonne; 79, 48.
Rose Falletti, a Montolieu; 34, 12.
Alice Bertel, a Syracuse; 73, 51.
Odile Frey, a Chelmno; 67, 46.
Julie Tribout, a Arras; 69, 44.
Nathalie Beaucousin, a Saint-Pol-sur-Ternoise; 68, 43.
Marie Herment, A Lyon-Ainay; 86, 64.
Maria Vitalone, a Siepne; 75, 58.
Marie Loubens, a Auch; 54, 28.
Marie Dussauge, au Coteau; 75, 53.
Ramona Arroba, A Latagunga; 69, 4o.
Jeanne Campanella, A Grumo-Nevano; 5x, 29.
Mie Jeanne Vannoli, a Alexandrie; 69,48.
Catherine Collins, a Emmitsburg; 84, 6o.
Brigitte Kelly, b Austin; 67, 35.
Jeanne Lasserre, a Montauban; 75, 34.
Marie Sausskde, A Tarbes; 64, 42.
Marie Odot, a Santiago; 90, 66.
Thirkse Ferniani, a Sienne; 7r, 44.
Irma Troubac, a Navarrenx; 73, 50.
Florentine Kossakowoska, a Kutno; 76, 49.
Antoinette Jasa, A Vienne; 69, 48,
Antoinette Koch, a Gratz; 58, 37.
Valentine Talluau, a Jerusalem; 64, 40.
Elisabeth Culter, a Dublin; 70, 41.
Basilia Nograro, a Valdemoro; 71, 51.

Rosalie Segura, i Valdemoro; 76, 52.
Victoria Ruiz, a Valdemoro; 79, 59.
Frangoise Roldan, a Valdemoro; 65, 37.
Manuela Narvarte, h Murcie; 85, 58.
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Purificacion Andr6s, h Guadalajaza, 6o, 32.
Catherine Raskin, a Bruges; 78, 45.
M. Elise Fleron, & Bruges; 85, 6o.
Rose Horvath, a Klotildiget; 78, 58.
Antoinette Gorgon, a Cracovie ; 51, 29.
Philomene Molino, a Avola; 74, 51.
Suzanne Tokarz, a Banska-Bystrica; 65, 46.
Marie Puschmann, A Trencin; 58,41.
tlisabeth Casey, A Emmitsburg; 88, 71.
Anna Fromental, a Paris; 82, 58.
Marie Laugier, A Versailles; 82, 57.
Josephine Stachowicz, a Cracovie; 64, 3o.
Marguerite Duhamel, a Lima; 79, 57.
Marie Juban, a Lima; 72, 44.
Catherine Canalizo, a Lima; 86, 65.
Madeleine Bragazzi, a Turin; 79, 53.
Anna Ratto, ý Campomorone; 77, 56.

Concepcion Gainza, I Moron; 64, 36.
Francisca Gascon, a Barcelone; 81, 62.

Liboria Azcoiti, k Valdemoro; 83, 58.
Ezequiela Sanz, a Oviedo; 82, 63.
Martina Coni, a Santiago; 68, 43.
Franqoise Rojc, a Radece;45. s2.
Marcelline Fontana, a G&nes; 65, 45.
Clementine Baldus, a Huy; 64, 39.
Louise Guinamard, A Paris, 94, 72,
Marie Mercier, a Cordoba; 69, 44.
Marie Kerling, a Szeged; 68, 49.
Catherine Dombrowska, a Poznan; 79, 57.
Monique Samstl, a Salzbourg; 34, 3.
Anna Misiakiewiez, a Czortkow; 71, 53.
Marie Franko, k Radece; 29, 8.
Marie Barres, t Lyon; 90, 73.

Marie Jeuke, a Graz; 5o, 22.
Louise Pujos, k Tarbes; go, 66.

H61ene Nichols, a Mount Hope; 64, 37.
Virginie Quentin, h Rugles; 63, 41.
Mariette Jourdain, a Limoges; 49, 26.
St6phanie Liogier, a Paris; 70, 40.

Augustine. Perata, au Vigan; 82, 57.
Zoila Garaicochea, a San Juan; 77, 58.
Maria Duran, a Valdemoro; 69, 46.
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Clara de Eguileta, h Valdemoro;
M. Angela Garcia, a Saragosse; 54, 36.
Marie Wolfgruber, A Dult.

- Marie Castaillac, A Hesdia; 84, 6t.
Marie Decherf, a Lyon; 66, 39.
Sibylla Goth, h Dult; 7 5, 58.

Madeleine Montaldi,

a Bene; 56, 29.

Elisabeth Sullivan, a Montgomery; 56,3o.
Jeanne Famy, a Athee; 86, 68.
Mathilde Urban, a Beuthen; 28, 7.
Eudoxie Baldy, a Lavaur; 70, 47.
Marie Vivier, a Briangon; 35, 70.
Marie Przezdziecka, a Varsovie; So, 28.
Marie Starner, a Baltimore; 42z 17.
Marie Blanchet, a Paris; 87, 68.
Catherine Hall, & Darlington; 58, 24.
Jeanne Hamelin, a Sienne; 74, 58.
Brigitte McHugh, a Mobile; 8o, 61.
Marie Tcheou, a Shanghai; 31, i.
Elisa Bravo, a Badajoz; 47, 28.
Dolores Gaveronde, k Valdemoro; 79, 53.
Thdrbse Hospital, A Cordoba; 63, 37.
Lucia Moriones, a Pampelune; 75, 48.
Manuela Valies, a Cordoba; 26, i.
Josiphine Mellin, A Gostyn; go, 57.
Marie Roussel, a Montolieu; 79. So.
Marie Jumel, a Trujillo; 53, 33.
Isabelle Bouget, a Montolieu; 48, 23.
Claudine Peronnet, a Barcelone; 69, 40.
Ciciie Pinter, I Lanko; 71, 49.
Elisa Vianna, a Barbacena; 46, 2o.
Laurence Traverso, a Turin; 23, 2.
Anne de Reidmaden, a La Teppe; 70, 50.
Anne Poillot, a Jerusalem; 77, 6o.
Marie Mathieu, a Ass; 9, 66.
Juiie Krajewska, a Koscian; 85, 66.
Marie Jardin, a Aubervilliers; 72, 49Itria Goddi, a Turin; 25, 5.

Marie Zao, & Shanghai; 67, 44.
Anne Castandet, & Site; 69, 42.
Frances Depta, a Alton; 63, 23.
Marie Chapelle, & La Teppe; 68, 49.
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Marie Meynaud, a Bazas; 28, 6.
Honora Ryan, a Dublin; 38, Ii.
Marie Schiffer, a Klotildliget; 70, 36,
Amdlie Dietich, a Klotildliget; 80, 63.
Rose Fink, a Gyongyos; 73, 48.
Anne Verrien, a Lyon; 72, 52.
Josephine Vignal, a Clichy.; 58, 35.
Marie Buisson, a Vizille; 74, 52.
Marie Buckley, h Abbeyleix 74, 47.
Hermance Durieux, a Paris; 21, i.

Anne Legay, a Clichy; 78, 56.
Marie Morton, a Emmitsburg; 75, 58.
Josefa Tarazona, a Manila; 73, 56.
Apolonia Vilardaga, A Andujar; 79, 56.
Anne Strykely, A Graz ; 35, 17.
Catherine Lamb, a Binghamton; 44, 17Marie Hano, a Ladce;22, 5.
Antoinette Caillaud, a Clermont-Ferrand; 69, 49.
Winifred Golden, a San Francisco; 73, 41.
Helene Puyo, h tali; 56. 28.
Madeleine Body, a Klotildliget; 51, 3.
Louise Lemoine, a Rio de Janeiro; 76, 52.
Angelina Wahle, A Sulz-Cologne; 75, 35.
Am6lie Winkels, a Wassemberg; 39, 13.
Marie Brecko, k Kirclestetten; 41, 23.
Madeleine Bava, I Turin; 63, 45.
Marie Bassi, A Turin; 56, 29.
Augusta Santos, a Fortelaza; 71, 51.

Berthe Leury, . Armentieres; 55, 26.
Leontine Cau, I Denain; 56, 34.

Julie Chiesa, a Grugliasco; 56, 38.
Rosa Roig, a Rafelbuno; 71, 52.
Lia Raffy, a Funchal; 33, 03.
Francesca Binasco, a Sienne; 73, 5o.
Stella Trombolli, a Montefiore dell'Aso; 68, 39.
Olympe Innocenti, a Sienne; 75, 46.
Marie Coponi, a Prossedi; 86, 55.
IL Gairat : J DEUOULIN.

Implimerie J. DUMOULN, i Paris. -

6.31

SAINT VINCENT DE PAUL
PAN

IGYRIQUE PRONONCE
A LA MAISON-MERE DE LA RUE DE SEVRES
LE ig JUILLET 193i

par M. MINOD, archipritrede Saint-Did
Mirabilis Dens in sancis skis.
Dieu eat admirable daos se saints.

Cette parole de nos saints Livres s'impose 6tonnamment a l'esprit de celui qui se penche sur la douce
et grande physionomie de saint Vincent de Paul, le
saint illustre que j'ai I'immense mais redoutable
honneur de rappeler, ce soir, a votre pieuse v6neration.
Je connais pen de saints qui lui soient superieurs
par 1'intensite de leur personnelle saintet6; je n'en
connais pas qui soient-plus populaires et plus aimis.
Son nom est synonyme de tous,les dens merveilleux
que le Seigneur pent faireaun cceur d'homme, charg6
par lui de secourir ses freres et les amener i travers
de la beauth, de la lumibre, de la charit6, jusqu'au
lumineux foyer d'amour qui s'appelle le ceur meme
de notre divin Maitre.
Et je ne sais vraiment ce que nous devons le plus
admirer en lui, ou des munificences de Dieu a son
egard, on de l'h6roique faqon dont ila accompli en
lui l'ceuvre dc Dieu.,
La saintet6 n'est pas ce que d'aucuns de nos jours
veulent trop facilement, pour se disculper, se l'imaginer : le fait de Dieu seul, qui, s'emparant d'une
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ame, la faconne comme il i'entend sans rien lui
demander d'efforts personnels on de r6actions donloureuses. Non, elle est la risultante puissante de la
double action divine et humaine; je dirais volontiers:,
humaine autant que divine, puisque, selon le mot de
saint Augustin, Dieu, qui nous a creis sans solliciter
notre vouloir, ne peut nous sauver, encore moins faire
de nous des saints, en dehors da constant concours
de notre propre volont4.
La saintetd comporte donc tout un travail, ua et
double tout a la fois : le travail de Dien qui appelle,,
soutient, dirige 1'ame pridestin&e, et le travail de
1'homme qui, docile, repond a I'appel de Dieu et dis
pose en lui ces admirables et successives ascensioi.
dont parlent nos saints Lirres. C'est un travail 4.longue haleine qui, pour d'aucans, commence au by.
ceau, se prolonge souvent jusqu'au delk de la m9
et associe, tout au cours d'une vie, en une incomfp-rable harmonie, 1'oeuvre de la creature a l'oeuvre ,
Criateur.
Je veux, mes Freres, parcourir avec vous, ce soir, Ih
chemin parcouru en ce sens par saint Vincent de PaN 1
et tout mon discours se bornera a vous naontrer coa
ment, tour . tour, il se pr6pare, comment it se donne
comment il se survit dans le beau et rude apostolat de'

son ineffable charit.

Dieu n'improvise pas davantage, du moins en gine'
ral, dans Ie domaine des amesque dansle domain- des,
corps. Lui qui se reprend a six fois pour nous donnec

le monde tel qu'il sort deses mainsau soir de la Crea
tion, il dispose toutes choses avec nombre, poids et
mesure; et plus l'une de ses cr6atures doit avoir de
rayonnement et. d'6clat, plus il apporte de soinsv

-679semble-t-il, A lai assurer one impeccable et longue
preparation.
Ainsi en agit-il avec Vincent de Paul. Songez done,
mes Freres, que, ni en SSI8, en son petit village de
Pouy, dans les Landes, ce n'est qu'en 1625 qu'il est
pret a entreprendre les grandes acuvres de charith qui
doivent faire de li le plus grand homme de bien, le
plus parfait bienfaiteur des hommes qui fft jamais.
Cinquante ans de preparation ne paraissent pas
au Seigneur superfius pour faqonner son caur i
1'egal du sien et l'orner de tons les dons divins qu'il
aura pour fonction dans la suite de ripandre parmi
le monde. Si nous entrons dans l'intime et le detail de ses
toutes jeunes annies, nous nous trouvons tout d'abord
face I une pikt6 exquise et & l'ardente devotion a la
sainte Vierge dont le petit Vincent ne tarde pas A
nous donner les premieres- rivelations: ce sont les
longues prires qu'agenouilli sur le sol, il egrene en
i'honneur de Marie devant les ruines d'une humble et
vieille chapelle, consacree a la Reine des cieux et,
pourcela m&me, objet de la haine des calvinistes qui,
six ans avant la naissance de l'enfant, avaient incendiA
ce campagnard sanctuaire; ce sont les fieurs champetres dont, an milieu de ses jeux enfantins 4 il aime
orner la statue de la Vierge que sa naive candeur a
abritte dans 'excavation du beau chib e seculaire qui
se dresse tout proche de la maison paternelle; et au
travers deces priEres et au travers de ces fleurs et de
ces jeux, il m'est bon A moi, qui vous, arrive des
marches de Lorraine, de songer & notre petite et si
grande Jeannette de Domremy et de d&couvrir, entre
elle et lI bon saint qu'aujourd'huinous fetons, de singalieresressemblances, les itablissant tous deux, des
leurs jeunes annies, dans une incomparable piite

- 68o pour la Vierge Marie. Comme Vincent, Jeanne priait
longuement en gardant son troupeau, a r'ombre de
I'arbre des fees, le bel arbre seculaire de la vallce
meusienne. Comme Jeanne A Bermont, Vincent a Pony
quitte ses jeux pour orner la statue de Marie; et c'est,
ici comme la, la meme exquise saveur, les m6mes ferveurs, les memes priires, 6parpill6es comme des reliques
par des mains et des levres d6licieusement enfantines!
Qui nous dira jamais la grande place tenue dans Ie
coeur des saints par les beautes naturelles si capables
de les 6lever jusqu'aux beautes surnaturelles et
m8me par de vieilles chapelles, cachies par de grands
arbres aux regards indiscrets on abrities an sommet
d'une montagne oh, par elles, l'on se trouve plus pris
de Dieu? C'est encore I'une d'elles qui nous redit tout
l'amour de Vincent pour la Vierge Marie, celle oi-,
seul, absolument seul, avec on pretre et un tout petit.
enfant de cloeur, il c46lbre, en secret, loin des bruits'
du monde, sa toute premiere messe, sur 'humble
autel depuis des siecles consacr6 a la tres sainte
Vierge.
Mais, avant que d'en arriver la, il nous faut admirer comment il sut se -plier avec une inlassable arde•r.
et des succes toujours igaux an joug severe de tris:

s6rieuses 6tudes. A douze ans,il entre chez les Cor-.
deliers de Dax; quatre ans apres, il est chez M. de
Comet, oi ii poursuit son travail personnel et celui de.
ses jeunes

6leves pendant deux f-condes annees5.

Toulouse ensnite le posside pendant sept ans et it
couronne ses 6tudes thiologiques par un baccalaureat
courageusement prepar6 et brillamment conquis. Etc'est ainsi qu'il se trouve, nous dit Abelly, que, de

compte fait, il a employe plus de seize ans ccntinuels
a etudier, tant en la ville de Dax qu'en f'Oniversite de Toulouse.

Admirons, mes Freres, comment l'Iglise notre
mere n'a pas attendu, ainsi qu'on voudrait parfois
1'en accuser, au dix-neuvieme si.cle pour donner ises
fils et en particulier a ses clercs w.s education soign6e et une solide instruction. Elle n'tcst 1'ennemie ni
de la science ni du progres; et toujours elle a aime
dans ses pretres la profondeur et l'etendue de leurs
sciences th6ologiqugs et humaines. II va de soi toutefois, que c'est plus encore a leur formation religieuse
et morale qu'elle apporte ses soins maternels.
Aussi, je ne m'etonne pas que le magnifique fondateur des oeuvres de charite que doit etre un jour saint
Vincent de Paul s'adonne et se consacre, d&s ses plus
tendres annees et pendant toute sa jeunesse clericale,
Ala conquete d'une exquise et totale charite. Ce qui
frappe chez lui, peut-etre plus encore que la piet&,
c'est la charite. Tout enfant, il donne tout et ne se
reserve rien de ce qu'il possede. II partage avec les
petits patres ses voisins les provisions de ses journees
de garde., Les pauvres qu'il rencontre sur sa route, au
retour du moulin oir il est alle chercher la farine
nicessaire au besoin de sa famille, recoivent de lui A
pleines poignees. II verse dans les mains d'un malhenreux passant a ses c6t6s ses economies de plus d'un an,
trente sols, vrai tr6sor en ce temps-li pour un pauvre
petit pitre tel que lui : toutes choses a de quoi son
pere, qui etait homme de bien, t6moignait n'etre pas
fich6,, declare Fun de ses historiens, mais, au contraire, se mettait en joie, d6clarant tout naivement:
a II fera un bon pretre, car il a le coeur tendre! ,
Encore que passionnantes pour un cceur charitable,
les n6cessit6s materieltes du prochain ne suffisent pas
a en calmer toutes les ardeurs; il faut A ses aspirations toutes les exigences des charites spirituelles et
il ne se trouve pleinement satisfait que dans la
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mesure oi il se fait secourable aux Ames tout autant
qu'aux corps. C'est le propre et la caracteristique de,
saint Vincent de Paul d'avoir etC toute sa vie, a ce
double point de vue, le grand bienfaiteur de tous sea
contemporains. Souvenez-vous, mes Freres, de ce que
j'appelle volontiers 1' " acte de naissance et de bapteme n du patron des oeuvres de charit6. Emu, ua
jour, de compassion a la vue des angoisses intimes
d'un professeur de la Sorbonne qui, aprbs s'etre illustri dans tout Paris par ses luttes contre les.hkr
tiques, itait devenu la proie de violentes tentationS
contre la foi, il conjura Dieu de rendre la foi ica
malheureux, s'offrant de se soumettre lai-mCme au
pinible fardeau qu'il ne pouvait plus porter. Dinexauca sur I'heure sa priere et il fat pendant quatrt
longues annees dans un accablement extreme t,-i
doutes et d'inqui6tudes, d'oh il ne sortit qu'aptravoir fait le vwu de consacxer sa vie t J6sus-Chzi_
dans la personne des pauvres. Vincent de Paul a
trouv6 sa voie!
Je ne dirai rien des aventures providentielles 4a:
dans les premieres annies de son sacerdoce, out ai

A sa preparation. Je me contente de -vous rappele
comment la Providence sut lui donner du monde
connaissance et des habitudes telles qu'il pft s'y cr
les puissantes et fortundes relations qui lui seront i
les ou necessaires dans la suite pour la realisation
tons ses charitables projets : son preceptorat a Buz
ses relations amicales avec le bon M. de Comet, s
voyage inopine en la Ville ]ternelle, son ambassaa
aupris du roi de France, son aum6nerie en la co4g
de la reine Marguerite, 1'epouse s6par&e de Henri K
l'amiti, confiante et respectueuse de M. le g6neral d
Galeres et de la noble et sainte comtesse de Gondi, t
jusqu'ason pastorat ea la popalaireparoisse de ClichY-
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toutes ces delicates et si &trangesfonctions constituent
pour lui la plus prochaine, la plus complite preparation aux grands travaux que, l'heure venue, il doit
accomplir. Que les voies de Dieu sont admirables, mes
Freres! De cet humble pretre, de ce pauvre, ellessavent
faire un grand, un grand a 1'6gal des grands d'ici-bas,
afin de lui assurer non seulement l'or et I'argent, mais
les sympathies, mais surtout les collaborateurs et les
illustres appuis qui, soutenant ses efforts, assureront
la glorification de l'iglise et le salut de la soci6et par
la sainte et divine charit6 !
11
L'heure est maintenant venue, pour Vincent de Paul,
de passer A l'action et de donner au monde le tropplein de son cour. Le bien est par nature essentiellement diffusif. C'est parce qu'il est le souverain bien
que Dien se livre jusqu'I l'infini pour le bonheur de
ses creatures, et celles-ci ne r6alisent le plan divin et
iternel que dans la mesure ou elles se livrefit a l'6gal
de Dieu. Plus une Ame, plus nn ceur se rapprocheront
des infinies perfections, plus grande sera leur donation, et plus parfait sera lear rayonnement. Et ceci
nous explique, mes Freres, les 6tonnantes, les prodigieuses creations de la charite de saint Vincent de
Paul. Ordonnee a l'1gal de la charit6 divine, elle
s'adresse tout d'abord aux ames; ce n'est qu'ensuite
q u'elle s'occupera a soulager les corps. Oui, les miseres
spirituelles, les d6ficiences morales, les dechiances
intellectuelles retiennent en tout premier lieu l'attention de notre saint et elles lui inspirent coup sur coup
ces trois merveilles qui s'appellent la Congregation
des PrEtres de la Mission, I'institution des s"minaires,
la r6forme du clerge.
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Miseres spirituelles des campagnes, oi des milliers
d'hommes ignorants, courbis vers la terre, oublieux
de leur salut, se trouvent priv6s de tout secours religjeux et se voient condamnns a ne pouvoir jamais
relever par eux-memes leur nature du c6tLd di Ciel.
Dficiences morales de jeunes gens qui se vouent au
sacerdoce et n'ont personne ni regle pour les mener
au terme, pour les preserver des dangers du monde,
pour les arracher aux passions humaines, vivant au
cceur des plus petits non moins que des grands, pour
les tenir en garde constante contre la mollesse, la
recherche de ses aises, I'ambition des dignit6s et des
honneurs, pour maintenir leur coeur dans de la surnaturelle beaut6 et Ieurs yeux fixes sur un immortel
id6al. Dkchiances intellectuelles enfin d'un clerg6 qui,
sous l'influence de la corruption des moeurs au quinzieme siecle et des guerres du protestantisme au
seiziýme, s'6tait peu a peu, parce que priv6 des ecoles
fond6es au moyen age pour son education, 6cart6 de
son ideal primitif. II se composait trop souvent,
h6las ! dans les villages de pr&tres ignorants, grossiers, mal 6leves, quelquefois vicieux; dans les villes,
de mondains, de cadets de grandesfamilles, d'hommes
entr6s dans les ordres malgr6 eux, se disputant les
postes eleves on honorifiques, sans aucun souci d'egaler leur vertu a leur intarissable ambition.
De son regard limpide, d'un cceur rbsolu, Vincent de
Paul envisage son devoir, et lui qui par veu s'est engage
jadis a secourir son prochain en tous ses besoins, il
se met sans plus tarder a la rude besogne des re)lvements surnaturels, source inepuisable d'oi d6couleront
dans la suite les grandes armees de la chariti corporelle. Ii comprend qu'il ne sert a rien de soulager les
misres des hommes, tant qu'on ne s'est pas essaye a
en supprimer les causes, et qu'avant de s'attaquer au
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paup6risme, il faut rttablir parmi les hommes les
grands principes de vie morale et religieuse, seuls
capables de rendre aux consciences leurs reactions
bienfaisantes et divines.
SAux populations si abandonn6es des campagnes,
stimul6 par le zele de I'angelique Mine de Gondi et
second6 par ses inlassables gin6rosites, il apporte
des 1625 les immenses bienfaits des Missions populaires. En compagnie du bon M. Portail, il se donne
sans compter a cette 6vang6lisation avec un tel succes
que parfois il s'en fait du scrupule, avec de telles
consolations qu'il a peine a s'en arracher. Bien vite se
forme une petite troupe de Missionnaires qui, sous sa
direction, etend de plus en plus le cercle bienfaisant
de ses apostolats, et tour a tour Chelles, Verneuil,
Croissy, Monbuisson, Passy, Beauvais, d'une part;
Mesnil, Villeneuve-Saint-Georges, Lyon, Chatillonles-Dombes, d'autre part, sont visit6set 6vang6lis6s Il
nous serait bon, mais il nous serait long de suivre en
son immense carriere le d6veloppement du mouvement
des Missions. Mieux vaut fixer nos regards attendris
et 6mus sur cette maison de Saint-Lazare que Dieu
suscite au plein centre de Paris u comme un nouveau
foyer de vie et de lumiere, lasource la plus abondante,
au dix-septieme siýcle, de la charit6 chretienne sous
toutes ses formes ,. Pour la premiere fois en l'Iglise
de Dieu, une compagnie de pretres se faqonne lI a la
tiche sublime qui la voue enti'rement et exclusivement
au service des pauvres; c'est le Pauperibusevangelizare
misit me Iel'9vangile dans toute son ineffable beaut6
et dans son inepuisable fecondit&. L'6ternite seule
r6velera toutes les Ames sauvces par la g6niale initiative de saint Vincent de Paul et il ne sera pas de trop
de ses gloires immortelles pour magnifier a les pr&tres
de la Mission et leur illustre fondateur >.
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Mais ii ne fant pas a nos populations chritiennes
de la campagne ou de nos villes que des grAces passageres, si puissantes soient-elles. 11 faut que soient
toujours a leur port6e et toujours a leur service les
sources vives oh elles viennent puiser sans d6lai la vie
surnaturelle de leurs ames et les enseignements divins
de leurs intelligences. La vertu et la science sont les
deux grandes nkcessites de l'homme ici-bas; il ne
peut pas plus s'en passer qu'il ne pent se passer de
son pain quotidien. Qui sera lU, sans cesse a ses c6t6s,
pour les lui rompre, sinon le pretre catholique dont la
sublime mission, voulue par le Christ, est d'etre tout
ala fois la lumiere du monde et le sel de la terre? II
faut done a ncs croyants des pretres" vertueux et
savants. Comme ils manquent a leurs peuples en ce
dix-septieme sidcle, si fameux par tant de c6tes,
Vincent de Paul songe et s'emploie a les leur procurer.
Parce que, plus haut que les corps et leurs souffrances
physiques, il regarde les ames et leurs besoins immortels, ces ames faites pour Dieu et dont, selon lui, on
s'occupe trop peu, parallklement aux efforts de
M. Olier, il tente jusqu' rI'impossible pour crier les
s6minaires oi, comme une fconde p6pinibre, se
formeront les pr&tres de demain. Et, d'autre part, par
l'institution des Conferences, par le conseil de
conscience, par le parfum de piet6 sacerdotale qui
6mane des exercices des ordinands, il r6veille dans
l'-glise de France la flamme de son sacerdoce, il
s'emploie de facon heureuse a la reforme de son
clergi, et, en se donnant, il nous donne ces pr6tres
admirables qui feront chouer la fausse r6forme de
l'iglise tent6e par le jans6nisme! C'est A dessein,
mes Freres, que je me suis itendu avec complaisance
sur le r6le spirituel des charitis de saint Vincent de
Paul. Non pas que je le croie plus mtconnu de vous

-

687 -

que ses charit6s corporelles on matwrialisees, mais
parce que j'estime que nous avons beaucoup a apprendre et N imiter dans un ordre de choses auqudl les
exigences de notre vie contemporaine ajoutent one
acuit6 extraordinaire. C'est le propre des grands
bienfaiteurs de I'humanit6 qu'ils sont toujours & la
page de nosbesoins et de nos remides. Nos souffrances
actuelles sont plus d'ordre moral que d'ordre materiel
et ce sont nos ames qui sont malades beancoup plus
que nos corps. S'il est bien et urgent de courir andevant des miseres physiques pour les soulager on les
supprimer, il est meilleur d'introduiredans nos mceurs
publiques et sociales les principes d'ordre, de disci-

pline, de maitrise de soi, de sacrifices volontaires,
d'abn6gations personnelles qui ameneront nos contemporains iditruire les ferments de haine on de discorde,
cause principale da grand malaise dont nous souffrons.

Et si, par notre cler$g

de France, par nos religieux

et nos religieuses, par nos catholiques ardents et
convaincus, nous arrivons i rendre an Seigneur la

place que lai ont ravie nos pr6dicesseurs, nous aurons
bien m&rit6 de la patrie et nous aurons rendu i

l'Iglise notre mere le plus signali et le plus inestimable des services.

Rien ne ous empAchera par ailleurs d'imiter en ses
activit6s mattrielles saint Vincent de Paul et de nous
dooner aux euvres de charit6 et d'assistance corpo-

relle,comme il s'est donn6 lui-meme. Ici, it me faudrait
faire paraitre devant vos yeux on d6filer sous vos
regards les innombrables bataillons des grandes
armies de la chariti, soulev6es, dressees, 6chelonn6es,
sans cesse renouvel6es on rajeunies, toujours sur la
breche et toujours victorieuses, que saint-Vincent de
Paul lance au service des pauvres et pour le soulagemeat de toutes les miskres humaines; qu'elles aient
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pour auxiliaires les douloureuses guerres de Lorraine
et d'Allemagne, la peste et la famine qui marquent les
desastres de la France, les effroyables calamites qui se
repandent sur toute la surface de la France, ces
miseres sont aussit6t d6pist6es, poursuivies, harcel6es
soit par les Associations des Dames de Charit6, soit
par les reunions d-ts homnias dn monde que Vincent
de Paul suscite et groupe et auxquels, quelque grands
et quelque riches qu'ils soient, il apprend a se mettre
aux pieds des pauvres et au service des malheureux.
Et pour assurer & ses euvres une p6rennite et une vitalite incontestables, il place A leur centre ses Filles de
la Charite, ses admirables seurs grises qui sont tres
vite, aux yeux de la France tout entibre et, par elle, de
l'univers, l'incarnation visible-de la divine et humaine
Charit6 ! Nous les saluons bien bas dans- 'absolu
respect de nos coeurs reconnaissants, et & l'hommage
de gratitude que font monter vers elles les siccles
passes, nous joignons le t6moignage tres humble de
nos attachements et de nos admirations.
III
A les voir passer au travers de nos rues populeuses
on parmi les sentiers de nos campagnes, Pon ne peut
se defendre de songer A celui qui nous les a donn6es
jadis et de faire remonter jusqu'' lui les bienfaits
de les poss6der encore. C'est I'une de ses faqons a lui
de se survivre dans la memoire et dans le cceur m^me
des plus indiff6rents d'entre nous. Parce que ceux-lA
seuls sont vraiment grands parmi les hommes dont les
ceuvres leur survivent et auxquelles le temps, loin de
les affaiblir, apporte de nouveaux et perp6tuels accroissements, j'ai le droit d'afirmer, en conclusion de

mon instruction, que saint Vincent de Paul domine de

toute sa taille tous les heros de la charit6 et que, partant, il est le saint sans aucun doute le plus populaire
et le plis aime de France.
II se survit dans son admirable Cong. 6gation de la
Mission, rxpandue en ce moment dans toutes les par- ties du monde et dont les travaux et les souffrances
apostoliq aes constituent l'une des gloires les plus pures
de l'apostolat moderne sous toutes ses formes. II se
survit :iins cette heroique phalange des Filles de la
Charit6 qui,'au nombre de plus de 40000, portent
leur d6vouement sur tous les champs de bataille de la
pauvret&, de la misere, des d6ch6ances phyq;?ues et
morales, qu'il s'agisse des h6pitaux, des orphelinats,
des leproseries, des maisons de correction ou d'assistance, des refuges ou des asiles. II se survit dans les
innombrables Associations desDames de Charite, telles
que nous les trouvons dans nos villes, dans nos bourgs
et jusque dans nos plus petits villages, composees de
chr6tiennes ardentes et convaincues, qui se font un
honneur de monter I'escalier du pauvre, de balayer sa
chambre et de faire son lit, non moins que de depister les miseres cachees ou les malades dblaisses et
d'6tre pour toutes les infortunes les bons anges gardiens qui soulagent, apaisent et guerissent. II se survit dans cette merveilleuse cr6ation moderne - c'6tait
a Paris en I'ann6e 1833 -des Conferences qui portent
son nom, a grain de s6nev6 a l'origine, a dit l'un de
nos grands 6veques, aujourd'hui grand arbre dont les
ramcaux couvrent toute la terre n. Conferences de
Saint-Vincent de-Paul qui se p6netrent de 1'esprit de
M. Vincent, leur illustre maitre, qui apprennent A son
ecole les industries des charitis contemporaines, qui
pinetrent dans toutes les maisons oii l'on pleure et
tons les riduits oiu l'on souffre, qui se multiplient au
proit de tous les d6sh6rites d'ici-bas, qui procurent
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d'une naniere admirable e ien-tre moral et matriel
de ceux qui les recoivent et, par ki mkme, assarent la
restauration de la justice et de la pair chrtienae au
sein de notre sociit~ moderne.
- Et ea dehors et a c6t de toatses s etnvres foud&es
par lai, saint Vincent de Paul se sorrit en Mue foule
d'autres qui, an coaxs des siIcles, se forment sur lear
modele, parce qu'elles savent bien qu' a elles ne trouveront jamais an ideal plus parfait t
C'est ici, mres Freres, la caract6tistique de sa haute
et tQute-paissante personnalit&. Le temps la met en un
singalier relief et il semble qu'un Je ne sais quoi de
jeunesse et d'ifini se soit attache a ses pas; tant it

est vrai que plus 'homme s'el~ve par son travail personnel jusqu'a Dieu, plus Dieu imprime a P'hoBme
le caractkre de son inefgahle et tote ficode
pie itt6.Par ailleus, comme Dieu est de toms les temps et
de tous les lieux, ainsi Lea atuvres que sa divine charite inspire s'adapteat aux besoins de tos lees milieuc
et de tons les temps. Nous 'avons hien vu en ce dixseptimeas siacle, toat hivreux encore des grandes luttes
d'idxes qa'avait suscit6es sur le sol de la patrie la
R6forme protestante: ii li fallait, pour revenxi a la
v-rit6 intigrale, l'intgrale et totale charit. Et wvila
la raisoa d'etre de saint Vincent de Paul et de son
immratel apostolat de charit. Parce que aotre societd
contemporaine a cela de coamnu
avec la France
d'alors, que cc sont les id6es qui a mineak et parfois
la bowleversent,il liM fast, anjourd'hn comme alors, le
supr6me tkmoignage des oarres et cette doctrine femportera sur totes les antres qui, par 'clatant ettirn-cusable exemple de son action et de ses charites, proavera & la face du monde que rien. n'gale l'amour
puisaut ses inspiratioas an coar mime. de Pamour

infini. Le Souverain Pontife l'a merveilleusement compris et voilA pourquoi, avec une inlassable activitk, il
revient sans cesse sur le rble que doit tenir de nos
jours a travers le monde cntier 1'Action catholique.
C'est A cette Action que nous appelle et les uns et
les autres la grande voix de saint Vincent de Paul. A
quoi nous servirait d'avoir admire en son inalterable
beautp ce grand bienfaiteur de l'humanit6 si, satisfait de notre admiration sterile, nous n'allions pas au
dela ? II vent et ii doit se survivre en tous nos efforts
-comme en toutes nos activites et la regle qu'il a toujours suivie doit presider A tons nos devouements. II
est alle aux Ames d'abord,puis aux corps. Nous devons
faire de meme: ne negligeons ancune de nos nevres
d'assistance; ne refusons a nos contemporains ni le
don .de notre argent ni celui de notre d6vouement;
luttons pour d6pister, adoucir, supprimer toutes leurs
miseres physiques on matirielles; soyons A l'avantgarde de toutes les initiatives sociales et ouvrieres,
c'est parfait!
Mais songeons que les sources du mal sent peut-&tre
plus profondes et que c'est dans l'intime des caracthres et des Ames qu'il nous faut porter le remede : le
divin remede de 1'8vangile, les saines et grandes
notions des virites 6ternelles, la pens6e de 1'au-delA
,et d'un Dien-Providence infmiLent paternel; les
douces et fraternelles obligations de cette charite,
divine et humaine tout A la fois, qui doit unir entre
eux les membres de notre grande famille frangaise.
Aux doctrines subversives nous devous opposer sans
cesse nos doctrines constructives, et les armees de
-dsordredoivent toujours trouver en face d'elles nos
armes d'ordre social, d'union sacr6e et de discipline
religieuse.
Je termine, mes Freres, en entonnant le cantique de

solennelles actions de graces qui, en ce moment mCme,
chante au fond de tous vos cceurs. Saint Vincent se
survit en I'admirable Catherine Laboure, huimuble et
trbs sairite Fille de la Charit6, dont, en Saint-Pierre
de Rome, Sa Saintet6 Pie XI proclame 1'h6roicit6 des
vertus. Une fois de plus, se r6alise la merveilleuse
trilogie: le Pape, l'Eglise, la France, an service d'une
toute petite religieuse, toute petite aux yeyx du
monde, et grande aux yeux de Dieu. Une fois de
plus, notre Pape tres aime va redire les gloires A nulles
autres pareilles de notre patrie, la vraie mere des
saints. Une fois de plus, la France va se courber, avec
un amour infini et dans la filiale obeissance de son
coeur fiddle, sous la paternelie bni6diction du Vicaire
de J6sus-Christ. Catherine Laboure et la MKdaille
Miraculeuse, 1']glise et Ja France, Rome et le Pape,
voil le plein flot du snrnaturei en lequel nous devons
plonger notre societd malade ! Nous devons 6tre et les
uns et les autres les bons Anges qui ne laisseront pas
le mouvement de l'eau se produire sans y precipiter
toutes nos miseres physiques et toutes nos d6ch6ances
morales. L'heure est toujours aux miracles. II suffit
d'un peu de foi et de beaucoup de charit6 pour les
realiser. A I'ceuvre done, mes Frbres, de'nos relevementssurnaturels ! A l'euvre denos immortelles r6surrections! A lceuvre, pour Dieu et pour notre patrie,
sous la conduite et le regard de saint Vincent de
Paul, le hIros des divines et humaines charitbs.
Ainsi soit-il!
2.

- LETTRES DE SAINT VINCENT

Voici encore deux lettres de saint-Vincent de Paul;
la premiere, d6couverte dans la collection priv6e de la
reine .de Hollande; la seconde, dans la bihliothbque
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d'Itat prussien a Berlin.. Celle-ci a Wt6 publi~e tres
incorrectement dans la collection complete sous le
numero870; une partie importante de celle-lU forme
le numero 618. Les originaux sont autographes; on
n'en connaissait jusqu'ici que des copies d6fectueuses.
Lettre a M. DUFESTEL, sufieieur h Annecy
De Paris, ce 20 septembre 1642.
MONSIEUR,

La grdce de Notre-Seigneur soil avec vous four jamais!

J'ai et6 plus console qu'autre que le boa Dieu ne
vous peut exprimer du bon 6tat auquel M. Lambert a
trouv6 votre communaut6 en g6neral et chacun en
particulier, et pour la b6nediction qu'il plait a NotreSeigneur de donner -vos missions et a votre s6minaire, dont je rends graces A Dieu, et le prie qu'il
b6nisse son oeuvre de plus- en plus et qu'il sanctifie
votre chbre Ame et toutes celles de la petite Compagnie
et, par vous, toutes celles qu'il a resolu de sauver par
votre moyen.
Et pource que vous me faites instance d'introduire
dans la Compagnie la deposition et le -changement
des sup6rieurs plus fr6quemment que nous n'avons
fait jusqu'i present, et me priez de commencer par
vous, et de vous laisser obeir en la meme maison oiX
vous avez dirig6, je remercie Dieu, Monsieur, de la
lumiere qu'il vous a donn6e pour cela et me donne A
sa divine Majest6 pour en user d- a sorte, moyennant
sa grace. Et, comme vous le d6sirez, nous comknencerons par vous. Vous vous d6poserez donc, s'il vous
plait, Monsieur, au premier chapitre que vous tiendrez, et remettrez votre office eO la personne de

M. Guirin, lequel je prie de I'accepter, et la Compagnie de le regarder en Dieu, et Dieu en lui, et de lui
ob6ir de m&me.
Et pource qu'il sera nouveau en cet emploi et qu'il
est nicessaire qu'il soit assists de vos bons conseils,
je vous prie de lui faire cette chariti, et lui de prendre
votre avis en toutes choses. II sera bon, avant d'en
venir lU, que vous lui disiez les petites maximes
de la Compagnie, l'esprit et la maniere de diriger
d'icelle, et lui direz notamment cette maxime: qu'il
faut ktre ferme et invariable i la fn, mais doux
et humble pour les moyens, quoique je la pratique
si mal.
Et pource que l'esprit malin en fait quelquefois
des siennes an changement des officiers d'une Compagnie, indisposant les uns A cause de la deposition de
I'ancien, auquel ils out confiance; d'autres, de ce
qu'on ne les a pas choisis, eux; et d'autres pour le
choix de la personne; je vous prie, Monsieur, de faire
une conference sur ce sujet, dont le premier point
sera de l'indifference que doivent avoir les missionnaires pour passer de la direction d'un officier k un
autre; 2° comme se doivent comporter les missi~anaires entre eux lorsqu'on change quelque officier;
3° comment se doit comporter le depose avec celui qui
sera elu et I'elu avec le d6posi. Je ne puis que je ne
vous die qu'un des meilleurs moyens du second point,
c'est de n'en point parler pour tout entre eux, comme
je pense. Mon Dieu, Monsieur! que je serai consol si
vous m'envoyez ce qui aura et6 dit sur chaque point 1
Je vous supplie de le recueillir.
J'espere que celui qui vous a sugg6r. la pensbe du
changement vous en donnera d'utiles a la Compagnie,
de la faqon qu'on se doit comporter dans ce changement.

-693Je vous prie me mander si ce.que vous me dites, par
la votre du 29 aout, qu'on vous devra an premier d'octobre 12 pistoles, s'entend outre ce qu'on a payv et
votre paie & cette honn&te femme de cette ville A
laquelle vous nous avez mand6 de payer ce que vous
avez pris d'elle.
Le bruit est ici que Monseigneur prend poor son
successeur M. I'archeveque de Maurienne .
J'oubliai hier de prier M. Codoing qu'il ne se mele
point de I'affaire du Visiteur de Sainte-Marie. Je n'en
savais chose quelconque. O mon Dieu, Monsieur
qu'il est bon de ne se meler que de ce que noes avons
ordre. Dieu est toujours Ii dedans et jamais on rarement an reste.
Je ne comprends pas bien la mesure de la maison
que les bonnes Filkes de la Visitation vous offreat.
Vous dites qu'elle a 53 pieds de long, 43 de large et
cent cinquante pas de face stir le pave. La face du
bitiment, n'est-ce pas sa largeur ou sa longueur ? Un
mot de cela, s'il vons plait.
II y a dificultA d'acheter an fonds dans un Atat
dans lequel Ion n'a pas permission du prince de
s'tablir. Si, sans avoir 6gard a cela, le conseil que
vous poarriez prendre d'habiles gens a Chambiry est
de cet avis, -vos ferez bien d'acheter cette maison,
pourva qu'elle soit an bon air. Je vous sopplie,
Monsieur,. an nom de Dieu, de regarder sur toutes
choses le bon air dans Iachat que vous ferez.
Voi)i, Moasieur, ce que Je voas dirai pour le
present, sinon que je salue votre commwnaut& avec
touIte respect qui m'est possible, prosterne en esprit

x.

L'eivque de Saint-Jean-de-Maurienne, Paut Millt de ChAles,
jams ava*t Cite Itte. C'Cat
tPi
e
avait pris posasism de sma ste
par distraction que saint Vincent pare d'archcvyteb.

-696a ses pieds, et que je suis a elle et i vous, en l'amour
de Notre-Seigneur, votre tres humble serviteur.
Vincent DEPAUL,
i. p. de la Mission.

Suscription : A Monsieur Monsieur Dufestel, sup6rieur des pratres de la Mission d'Annecy, a Annecy.
Lettre i M. PORTAIL
De Paris, ce 6 octobre [I646]. 1
MONSIEUR,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec vous tour jamais!

Je reCus hier deux de vos lettres, I'une du 21 et
[1'autre da] 22 de septembre. Je m'en vas icrire i M.

de [... Je' vous envoie la prisente par homme exprcs.
Mon Dieu, Monsieur! que ferons-nous [; ce que]
vous nous dites ? De faire revenir cette personne'
de ses opinions', il n'y a pas d'apparence, a cause de
la qualit6 de son esprit et que diji il en est venu li
d'estimer que les conciles ont moins bien entendu les
Saintes ecritures. De le mettre en retraite, ii n'est pas
de la trempe de son esprit. L'autre 4 est pituiteux et
changeant; celui-ci an petit [peul atrabilaire et arreti.
De le tenir, cela est fAcheux, et facheux encore de le
renvoyer; et n6anmoins, toutes choses considerees,
I'on sera contraint d'en venir 1U.
Vous verrez, par celle que je lui -cris et que je vous
envoie ouverte, que vous cachetterez ensuite de notre
cachet, comme je le prie de se rendre & Richelieu, oh
x.
2.
3.
4.

Date certaine. Le secretaire I'arp6tie sur ia page de la suscription.
Frangois du Coudray.
La lettre 885 nous en fait connaitre quelques-unes.
Leonard Boucher.

- 697 je me propose de tacher de I'aller voir et d'aviser a ce
qu'il faudra faire. Vous lui donnerez quand vous le
jugerez a propos et en la maniere. Et quoi qu'il die
ou fasse, demeurez toujours dans 1'esprit de douceur
et d'humilitA.
Pour M. Boucher, s'il le veut suivre, vous lui direz
qu'il faut ordre de moi pour cela. II n'est pas expedient
qu'il l'accompagne; que s'il le fait par lui-m&me, nous
verrons.

Quant A celui que vous laisserez a sa place, ce que
vous me dites de M. Dufour a Cahors et de M. Delattre
a La Rose n'est pas faisable du c6t6 dudit sieur
Dufour; cela mortifieraittrop Monseigneur de Saintes.
Mais voici ce qui m'est tombe en la pensee : c'est de
mettre M. Testacy a Caho-;- ; Monseigneur l'agr6e et
vous n'y voyez pas de 'inconv6nient, eu 6gard A sa
conduite et A la proximit6 de. sa bonne mrre . II
parait homme de bon sens, fidile assez en ses pratiques, form6 et entendu aux affaires. [11 estj facheux
qu'il vient d'etre fait pretre et que [la famil]le aura
peine de le voir d'un plein saut [arriveri au premier
emploi; mais, comme Messieurs Water et Treffort sent
bons et sans ambition, vous leur pourriez faire trouver
bon par la consideration de I'intelligence qu'il a aux
affaires. Quant A Monseigneur de Cahors, peut-etre
l'y trouverez-vous dispose; sinon, nous tacherons de
vous envoyer M. Grimal ou M. Berthe. J'avais pensk
a M. Bourdet; mais je pense que nous I'enverrons en
Hibernie, 'oi nous sommes presses d'envoyer des
missionnaires du pays sous la direction d'un superieur
francais. Ils pourront partir dans quinze jours, si
M. Bourdet en est pret.
II vous restera lI Messieurs Riou, un bon petit
i. Charles Testacy etait de Condom.

-698pr&tre de Normandie , M. des Noyelles, M. le Sondier, car F'autre' est parti- pour la Barbaric et est
encore a Marseille, dans le doute s'il passera, i cause
d'une rencontre d'un Ricollet, qui l'a supplant&; et
puis nous ktions en doute lequel, de lui on de
M. Lesage, partirait.
Que si M. Le Soudier ne va a La Rose, M. Cuissot
le jeune, qui va i sa place et fait fort bien a prisent,
ira a La Rose et M. Perraud a Saintes. Nous tAcherons
d'envoyer au plus t6t les autres deux.
Nous voili r&tablis pour la seconde fois a SaintMWen, par arrt du Conseil; mais le Parlement, dont
le commissaire qui a chass6 les n6tres ' et le procureur
g&neral ont ajournement personnel, les ont mis en
telle furie qu'on juge que nous n'aurons jamais repos
en cette province-lk si F'on ne s'accommode. C'est a
quoi M. Codoing, que nous y avons envoy6, travaille.
Quand ce bon Monsieur' sera parti, ii faudra
cesser le commerce de ces femmes et renvoyer ces
garcons, s'ils ne payent pension raisonnable.
M. de Cahors m'a mand6 qu'il d6sirait [que vous)
fassiez la visite cbez lui. II vous d6chargera [sonccur].
II a un peu de peine contre [moil, je pense, de ce que
je ne l'ai pas assez [servi] au gri de ces bons Peres,
an proces qu'il avait ici.
Vous n'axez jamais rien fait plus i propos que de
rester a La Rose jusques a .ce que toutes les choses
soient au meilleur &tatque vous les poarrez mettre.
Je pense que nous n'aurons pas difficuilt&
faire
changer ce que vous et M. Dehorgny trouverez i
r.
a.
3.
4.
5.
6.

Guillaume Michel.
Jacques le Soudier.
Jean Cuissot, frre de Gilbert Cuusot.
M. de la Touche-Fr6loa, conseiller au Parlement.
Huchet de ia B6doyere.
Franoois du Coudray.

propos de changer aux offices que vous me marquez,
ni aux autres. Je ne laisserai pas de presser M. le

coadjuteur, qui est bien long.
Nous sommes environ 40 en retraite. J'assiste A la
bande des pretres. Dieu m'a donne des forces pour
cela. Voici le huitieme jour. II n'y aura que notre
visite, que j'ai pensie de diff6rer a votre retour, que
je prie Dieu qu'il.soit au plus t6t que faire se pourra.
Je vous 6crirai & Marseille et vous y enverrai les
rgles communes en latin.
J'embrasse cependant cette petite communaut6 avec
toute l'humilit6 et 1'affection que je le puis, qui suis,
Monsieur, votre tres humble serviteur.
Vincent DEPAUL,
indigne pritre de la Mission.

Monsieur Bourdet m'a fait de grandes excuses de
ce qu'il vous a contredit,et promettait de faire observer
vos ordonnances. S'il ne va en Hibernie, nous le
pourrons envoyer a La Rose, si vous n'arretez 'un on
l'autre de ceux que je vous ai marqu6s.
J'ai 6crit a M. de Cahors, en suite de ce qu'il avait
mand6 de rappeler M. Delattre, que j'avais pens6 lui
representer que nous n'en avions point d'autre qui
entende les affaires que lui et que nous ferions n6anmoins ce qu'il commanderait.

Suscription : A Monsieur Monsieur Portail, pretre de
la Mission, a La Rose.

HISTOIRE DE LA CONGREGATION
DE LA MISSION

LIVRE IV. -

CHAPITRE XVIII. SOuMAIRE. -

De 1874 a 1918

M. BORE, Sup6rieur gineral (suite)

M. Fiat a Montpellier; il fait les vowux.

Pen de temps apres son ordination sacerdotale,
M. Fiat fut place au grand s6minaire de Montpellier,
en remplacement de .M. Dupuy, qui itait envoye h
Soissons comme professeur de morale. C'6tait en
juillet 1858.
Les Lazaristes avaient 6te charges du seminaire de
Montpellier, du temps de saint Vincent, en i659, par
,Mgr Bosquet. Notre saint fondateur y avait envoyi
M. Get, supirieur de Marseille, et M. Parisi Ils y
resterent un an environ, mais, suivant ce que dit le
cahier des acteq de la maison de Marseille, a comme
Mgr Bosquet ne trouvait pas les moyens de leur fournir un fonds a perp6tuit6, M. Vincent a trouv6 expedient de les en retirer, quoique avec regret du bon
pr6lat, qui souhaitait les retenir, et se sont retourn's
en leur maison de Marseille i .
Le s6minaire fut alors confi6 aux Oratoriens, qui
le dirigerent jusqu'A la R6volution.
Sons 1'Empire, le convent des R&collets fut affect6
au seminaire et les pr&tres du diocese en prirent la
direction.
En 1835, Mgr Thibault fut nomm6 6veque de Mont-
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pellier. I1 connaissait intimement le P. ]tienne; aussi,
lorsque celui-ci fut elu superieur gen&ral, en 1843,
Mgr Thibault lui Acrivit aussit6t une longue lettre
dont nous donnons quelques extraits:
C MON BON PtRE ET DIGNE AMI,

( Ai-je besoin de vous dire que je suis peut-&tre celui
de tous vos amis qui me suis le plus r6joui de vous
voir condamn6•. porter le fardeau ? C'est peu aimable
pour vous, n'est-ce pas? Mais ce que vos bons Peres
ont fait est si intelligent que, dussiez-vous m'en vouloir, j'en b6nis Dieu de tout mon cceur...
« Vous savez quels 6taient mes vaeux au moment de
ma cons6cration: je voulais vos Peres a la t&te de
mon grand s6minaire. n
Mgr Thibault explique ensuite pourquoi il n'a pas
pu rialiser tout de suite son dessein et il ajoute :
u II se fait un concert qui ne me deplait pas. On
dit tout haut: Monseigneur n'a pas eu tort quand ila
dit qu'il n'y avait de bon que des pretres religieux
pour former de bons pretres s6culiers. u
Le pr6Cat entre ensuite dans des d6tails sur" les
6lives, la discipline; ii continue:
< Et, cependant, quelles bonnes natures que ces
jeunes gens ! Ils ont des dispositions A la piete, beau-

coup d'aptitudes pour les sciences, une foi vive, du
d&vouement. Quelle moisson vous y feriez pour votre

Congregation! ,
La lettre se termine par les paroles suivantes:
SII y a un grand bien A faire dans une ville ou

vous serez la seule congregation d'hommes et oi, vous
le savez, je n'en veux pas d'autre, malgr6 tout cequ'on fait pour qu'ii en soit autrement...
. CHARLES, hvbque de Montpellier. >
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Le P. Etienne se laissa toucher par cette lettre et,
en aofit 1844, M. Flagel etait nomm6 superieur. II eut
pour successeurs M. Baudrez en 1846 et M. Peyrac en
1848. Ce dernier etait encore superieur en 1858, quand
M. Fiat fut place a Montpellier. M. Peyrac fut le
superieur de M. Fiat pendant sept annies, ii le pr&para aux saints vaeux; il le dirigea dans sa double
charge de professeur et de directeur; aussi est-il
n6cessaire de faire connaitre M. Peyrac pour mieux
apprecier la grande influence qu'il eut sur son jeune
confrere et pour mieux comprendre combien 6tait
fondee la grande reconnaissance que M. Fiat eut toujours pour son premier superieur.
M. Peyrac etait n6 a Mauriac en 18ri ; il entra dans
la Congregation en 1832, fat placi i Saint-Flour en
1839, a Montpellier en 1845. Sa. sant6 n'4tait pas
brillante, au dire de M. Flagel, et ce dernier constatait d6jA des germes de la maladie mentale qui devait
annihiler les dernieres annoes de M. Peyrac. Sous
M. Baudrez, la sant6 de M. Peyrac s'ambliora; il Atait
encore oblige cependant de faire de longs sejours
dans sa famille et son sup6rieur avonait que le caractere de M. Peyrac se ressentait un pea de sa maladie.
0 Mais, ajoutait-il, les 6elves l'apprecient beaucoup;
les questions thiologiques qui passent par ses mains
sont pr6sent6es avec une ampleur et une logique qui
plaisent. , Et M. Baudrez terminait son rapport en
disant qu'il lui semblait que M. Peyrac avait et6 mal jug
pr&cedemment. D'autre part, M. Laplagne, qui 6tait
pour lors professeut, 6crivait a-Paris une lettre pleine
d'l6oges sur M. Peyrac: o Tous ont pour lui la plus
grande estime, non seulement comme professeur, mais
aussi comme directeur. II est aime de tous. Monseigneur est plein d'estime et de confiance pour lui. II
n'a qu'un defaut, c'est. qu'il parait plus jeune, qu'iL
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n'est; mais, s'it le parait d'ige, il ne le parait pas de
bon sens, d'exp&rience et de serieux; et puis, il a
#minemment les trois choses indispensables i Montpellier: le talen., le cceur et la science des conve-.
nances. a
C'est alors (1848) que le P. ]tienne nomma M. Peyrac superieur du s6minaire. Ce fat une bonne fortune pour Montpellier. M. Peyrac mena de front
1'amelioration materielle, l'organisation des 6tudes et
la formation morale.
1I bitit d'abord une salle de recr&ation et une
bibliothique; plus tard, en i853, il ajouta une tribune i la chapelle; 1'arqie suivante, il y plaqa des
orgues sorties de la maison Cavaill6-Coll; en 186o,

des vitraux ornirent les fenetres du c8t6 de l'6vangile; en 1862, la meme chose fut r6aliske du c6te de
1'ppitre et la chapelle rebut d'autres embellissements.

M. Peyrac 6tait aussi soucieux du perfectionnement
intellectuel et, sons son impulsion, les 6tudes se dive-

loppirent. C'6tait un homme dou6 d'une grande
intelligence et son &v6que l'avait pris comme son
thbologien a%concile d'Avignon. LA, M. Peyrac se fit
remarquer par sa science theologique et on le nomma
secr6taire de la Congregation de la foi et des 6tudes.
Aussil'on comprend la peine 6prouv6e par Mgr Thibault lorsqu'il fut question, en i858, pen avant
l'arriv-e de M. Fiat, de lui prendre M. Peyrac et de
le placer a la Maison-Mere. Voici quelques extraits
de la lettre de l'Vv8que de Montpellier au P. Etienne;
ils feront comprendre la valeur de celui qui allait
diriger les premiers pas de M. Fiat dans le professorat
et la direction spirituelle :
u M. Peyrac est digne de toute votre confiance; ii y
a droit par les sentiments que je lui sais pour son
sup6rieur g6neral et aussi par sa valeur tout a fait
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exceptionnelle et par sa haute ct solide vertu. Le
prendre pres de vous est une bonne fortune pour vous
d'abord et pour votre Congregation ensuite.
" Mais ce qui va vous apporter un tres utile concours va nous affaiblir ici plus que je ne puis vous le
dire.
« M. Peyrac a su conquirir a Montpellier une estime
dont Montpellier n'est pas prodigue, et y prendre
une position pleine de profit pour moi et pour vos
ceuvres.
c Perdre M. Peyrac me sera toujours un grand chagrin. Je lui conserverai un sentiment de reconnaissance qui ne finira qu'avec la, vie pour le bien si large
qu'il nous a fait. Je ne puis pas oublier l'6tat oi se
trouvait mon sminaire et, moralement et inancierement, lorsqu'il en prit la direction.
( CHARLES, ivique de Montpellier. n
Le P. ]tienne ne fut pas insensible a cette lettre;
il laissa M. Peyrac I Montpellier et c'est ainsi que le
jeune M. Fiat eut I'avantage d'avoir un excellent
sup6rieur pour le former A ses nouvelles fonctions de
professeur d'histoire et d']criture sainte.
Les autres directeurs 6taient M. Laplagne, professeur de morale; M. Lhoumeau, de dogme;, M. Anglade, de philosophie; M. Magne, de physique, et
M. Prunac, -conome.
M. Fiat profita de ses vacantes pour pr6parer son
cours. Quelle influence intellectuelle a-t-il exerc&e
pendant les huit annees qu'il passa i Montpellier et
quel souveniK a-t-il laiss6 dans I'esprit de ses l6eves?
On a racont6 que plusieurs de ceux-ci furent tres
surpris plus tard lorsqu'ils apprirent que leur ancien
professeur avait et- nomm6 supkrieur g6neral et qu'ils
declarerent que les Lazaristes ne devaient pas avoir
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beaucoup de grands hommes pour avoir choisi
M. Fiat. Si ce propos est vrai, ceux qui l'ont tenu ont
oubli qu'une grande iatelligence et une vaste science
ne sont pas requises dans un supirieur g6ndral, mais
qu'il lui faut plut6t un bon jugement, du cceur, de la
magnanimit6 qui l'6lve au-dessus des mesquineries
humaines, une grande union a J6sus-Christ, de l'humilit6 et de la charit6, de la fermet6 et de la douceur, de la vigilance et de la force d'Ame, une connaissance approfondie des personnes et des choses
de la Congr6gation, toutes qualitis que nous remarquerons plus tard dans le P. Fiat.
Quand le cardinal de Cairi&res, vegque de Montpellier, apprit la mort de l'ancien professeur de son
grand s6minaire, il ecrivit au P. Villette qu' (on n'avait
pas opblid ses lecons, son humilit6 et sa pi6et fervente ).

Le premier timoignage concernant les lecons de
M. Fiat n'est pas tres compromettant; car le cardinal

ne dit pas de quelle nature etait le souvenir qu'on
avait gard6 de ces lecons. Cependant, nous savons
que, si les legons de M. Fiat n'ont pas 6te aussi intiressantes, aussi profondes que celles de M. Peyrac,
de M. Laplagne et de plusieurs autres professeurs

cootemporains de M. Fiat a Montpellier, elles furent
toujours serieuses, solides, preparees consciencieusement, religieusement, et elles ont imprim6 dans I'intelligence des jeunes gens peut-Atre pas de belles
id6es intellectuelles, mais cette grande idie, si importante pour un pr&tre, qu'il faut faire son devoir de
son mieux, selon les talents que Dieu nous a donnea.
SM. Fiat avait deux classes d'.criture sainte par
semaine; une d'hermeneutique sacrie, I'autre d'expli-

cation textuelle du Nouveau Testament, surtout des
Apitres de saint Paul. On disait deja A cette 6poque
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que la sainte tcriture primum inte sciestias e<iesiaret en fut touficas locum obtiaet, et M. Fiat en &tait
jours persuade; il cut toujours et s'efforga de donner
aux autres une grande vi•iration pour la parole
divine; nous n'avoas pas pa savoir qnel tait l'auteur
d'herm-neutique sacree que L'on suivait alors a Montpellier; M. Fiat ne dicta pas son cours et se tint toujours dans une grande reserve sur les theories modernes. Plus tard, il mettra en garde ses confreres
contre les idees nouvelles et hardies sur la sainte
Bible, et il leur rappellera que v nous devons donner
au clerg6e 'enseignement communement recu dans
l'glise et non les idees de tel on tel, que dans les
seminaires nous enseignons au nom de I'6veque, au
nom de l'i~glise, dont l'6veque est le reptrsentant.
Sans doute, ajoutera-t-il, les professeurs ne doivent
pas laisser ignorer a leurs eleves les objections des
rationalistes ni leurs theories sur la sainte lfcriture;
mais- cc ne peut etre qu'a la condition de les refuter
vigoureusement, strene, selon les termes de la regle,
et pour ktablir pins solidement la doctrine commune
de l'glise a.
M. Fiat avait commence, comme toujours, a pratiquer lui-meme ce qu'il devait plus tard enseigner aux
autres et, s'il ne fur pas un brillant professeur d'Ecriture sainte an point d'exciter l'admiration de ses
klhves, il fut un professeur comme le vent notre directoire des siminaires.
Meme remarque an sunet de son cours d'histoire.
Celui-ci n'avait lieu qu'une fois la semaine. M. Fiat
avait done tout son temps pour le bien preparer, puisqu'en tout il n'avait que trois classes par semaine.Plus tard, ii recommandera aux professeurs d'histoire
d'6viter a la critique exagrfee qui s'attaque a tout,
aux traditions les plus respectables et les plus auto-
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risies, A la realiti de certains faits jusque l1 inattaqu6s n. Sans doute, il ne blime pas t la critique moderee et judicieuse, qui est louable et utile ,,mais il
condamne c la critique exag&r6e, qui blesse a la fois
la raison et la modestie chr6tienne ,.M. Fiat a fait
son portrait dans cette circulaire du 25 avril 1907, a

laquelle nous venons d'emprunter quelques citations;
aussi ne fut-il jamais r6primand6 par ses superieurs
ou par 1'6v&que; au contraire; nous venons de voir,
par le t6moignage du cardinal de Cabrieres, que, pros
de soixante ans plus tard, on gardait encore bon souvenir i Montpellier des lenons du jeune M. Fiat.
Le meme eminentissime 6veque ajoutait qu'on
n'avait pas oubli6 son humiliti. Peut-atre le cardinal
de Cabrieres voulait-il rappeler un incident que nous
avons entendu raconter souvent, mais avec des d6tails
differents, de la bouche de v6enrables confreres.
Sans doute ces r6cits out des circonstances qui sont
tres honorables au point de vue humiliti pour le
P. Fiat; mais, cherchant a dire la v6rite, rien que la
v6rit6, nous pr6fbrous raconter le fait, plus simple,
mais tel que nous l'avons entendu de la bouche mmne
du P. Fiat, en 1907, dans une conf&ence faite a
Saint-Lazare, un vendredi soir. t C'htait ma premibre
annie de directeur a Montpellier. J'avais pr6par ide
mon mieux une conftrence sur l'enfer en me servant
du P. Faber. Tout a coup, au beau milieu de mon
sermon, je me suis trouv6 court. Alors, je dis aux
s6minaristes: Messieurs, restons en 11, tout ira bien. u
Ce r6cit est moins dramatise que d'autres qui se
racontent; mais ii nous parait plus v6ridique, venant
de la bouche meme du P. Fiat, si amateur de la simpliciti; cependant, il est possible que le bon Pare ait
supprimi des circonstances qui soot de nature i faire
ressortir son humilit6. Quoi qu'il en soit, cette simpli-
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i son sermon une peroraison non pr6vue ni pr6paree
durent faire une grande impression sur I'esprit des
jeunes gens.
Enfin, le cardinal de Cabrieres rappelle une troisieme vertu qui a frappe les s6minaristes et les pritres
de Montpellier, a la piet6 fervente de M. Fiat ,.
Cette pietd s'est manifestei aux offices du choeur les
dimanches et fetes, aux saluts du Saint Sacrement,
auxquels M. Fiat fut toujours fiddle, meme lorsqu'il
n'6tait pas de semaine. Les 6lves et les pr&tres qui
allaient le trouver dans sa chambre, soit pour se confesser a lui, soit pour lui demander quelque explication ou permission, 6taient 6difies de le voir toujours utilement occup6 a prier ou a preparer ses cours
ou A faire quelque lecture spirituelle. Ce dernier exercice surtout lui tenait a coeur. II a racont6 plus tard
qu' (cit avait lu, etant au siminaire interne, un livre
janseniste qui lui avait fait beaucoup de mal, qui
l'avait effray6 et d6courag6e . Aussi, au sortir du
s6minaire, il se mit &lire des livres de saint Francois
de Sales et de Faber qui remirent son ame dans la
paix des enfants de Dieu; il lut surtout saint Vincent
de Paul, car il se rappelait que le P. ttienne disait &
Saint-Lazare: . Je n'ai pas d'autre hlvre spirituel
que saint Vincent de Paul. » Mais alors il y avait peu
de chose de saint Vincent & la disposition des con-:
freres: un choix de lettres, les conferences, la Vie par
Abelly; aussi, plus tard, se sentira-t-il pouss6 & donner I la Compagnie ce qui lui .vait manqu6, et ferat-il imprimer, par M. Pemartin, l'edition complete
des lettres et conf6rences de saint Vincent. Quelques
passages de la pr6face de M. P6martin feront mieux
ressortir cette grande devotion de M. Fiat pour saint
Vincent.
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II semble tout naturel, ecrit M. P6martin au
P. Fiat, de vous offrir la d6dicace de ce travail, dont
vous aviez le premier approuv6 la pensie et, plus
tard, encourag6 l'ex&cution. Ce fut une grande joie,
pour ceux- qui devenaient vos enfants, de vous voir
succ6der a l'autorit6 de celui dont vous possddez si
bien 1'esprit. Votre d6sir est de communiquer cet
esprit, qui est celui de l'Pvangile, et de voir tous vos
enfants humbles, simples, d6taches de tout, n'ayant

de zAle que pour la gloire de Dieu et la sanctification
des ames. Puisse la publication de ces lettres vous

aider a r6aliser ce d6sir! Puisse, apres plus de deux
siecles, la voix de saint Vincent, se faisant entendre
de nouveau, vous procurer la satisfaction de voir votre
double famille devenir de plus en plus digne du grand
saint qui sera toujours 1'honneur de l'iglise et de la
France! ))
M. Fiat n'a pas seulement 6difi6 les s6minaristes de
Montpellier par sa pi6t6 en chambre et aux exercices
du choeur; il leur a fait du bien surtout par la maniere
dont il presidait, A son tour, leurs exercices particuliers: oraison du matin, oi, pendant une demi-heure,
sa tenue recueillie et modeste 6tait une pr6dication;
conference spirituelle, toujours solide et onctueuse;
examen particulier, oh la lecture de certains chapitres
de Tronson n'aurait que trop port6 les jeunes Montpellibrains a se dissiper, si le ton grave, le visage
s&rieux de M. Fiat n'avaient arr&t6 a temps les sourires
ou autres manifestations que certaines recommandations ou expressions du vieux Sulpicien menacaient
-de faire 6clater; visites au Saint Sacrement, que ses
exemples, plus encore que ses paroles, faisaient aimer
aux s6minaristes.
Le cardinal de Cabrieres n'a pas parli de la charit6

de M. Fiat, professeur; et cependant, c'est une des
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vertus dont on a garde le meilleur souvenir. Tons ses
anciens 6ltves sont unanimes sur ce point. Nous n'en
citerons qu'un exemple, qui nous a &t6 raconte par un
pretre du diocese. Dans ane retraite pastorale oih le
nombre des retraitants ktait considerable et oh plusieurs devaient loger dans la meme chambre, M. Fiat
ayant appris qu'un venirable ecclisiastique souffrait
beaucoup de n'avoir pas une chambre a lui seul, mit
aimablement sa propre chambre A la disposition de
ce pretre et alla coucher, pendant la retraite, onne sait
oh, peut-etre sous un escalier, comme saint Alexis;
ce qui double la valeur de cet acte de charit6, c'est
qu'il fut accompli sans que personne autre, que le
beneficiaire en sit rien.
Quelques mois apres son arriv6e AMontpellier,
M. Fiat, sur le t6moignage favorable de M. Peyrac et
de son conseil, fut admis par le P. Etienne a prononcer les saints vaeux. Sa cons6cration definitive a la
petite Compagnie, ttot vitae tempore, eut lieu le 27 fevrier 1859, pendant la messe dite par le supirieur.
Ce fut un beau jour pour lui de pouvoir se donner
entierement ADieu par la pauvretA, la chasteti, l'obeissance et le service des pauvres gens des champs.
Cette sainte pauvret6, on peut- bien dire qu'il la
choisit pour sa dame, a 1'imitation de saint Frangois
d'Assise, et qu'il ne divoria jamais d'avec elle. Quelle
force, quelle vigueur, lorsqu'il prechait sur la sainte
pauvrete! II la comparera souvent au fort.du MontValerien, qui fut le-protecteur de Paris en 187o. II
6tait d'autant plus 6cout6 qu'il donnait l'exemple.
Souvent il faisait I'inventaire de sa chambre, il en
faisait emporter et distribuer tons les objets qui lui
avaient'6t6 donn6s, imitant en cela le dhpouillement
que Ton fait pratiquer an s6minaire interne.- iin'aura
jamais rien de particulier dans son.ameublement, son
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vetement, sa nourriture. II voyagera toujours comme
un simple missionnaire. II ne sera jamais ni exigeant,
ni maussade, ni chagrin quand on ne It servira pas.
Chacun se soavient de cette h6catombe qu'il fit une
ann6e, des vieux fauteuils (pourtant pauvres) qu'on
trouvait, par-ci par-la, dans quelques chambres des
confreres ages. Or, la Providence permit que, quelques
jours apres sa d6mission de sup6rieur general, la Tres
Honoree Mere Maurice fit porter dans sa chambre un
fauteuil. Grand embarras pour le sup&rieur depose!
S'il refuse, il a P'air de manquer A la politesse et peutetre a l'ob6issance, car il pent supposer-que le fauteuil
n'a pas 6tC apport6 sans I'autorisation de son nouveau
superieur, le P. Villette. S'il accepte, ii craint de
maledifier ses confreres en se permettant des licences
contre lesquelles il a tonn6 vigoureusement autrefois.
Son esprit de foi et sa delicatesse lui firent trouver le
joint que 'on voit indiqu6 dans le petit billet qu'il
adressa a la Tres Honoree Mere le 17 aoft 1914, c'esta-dire quinze jours a peine aprbs avoir recu le meuble
scandaleux :
A
MA TRkS HONOREE MkRE,
« Je confie an bon frire de la propret6 le soin de
faire rentrer cbez vous le precieux -fauteuil que, dans
votre matergelle sollicitude, vous avez mis a ma disposition. Je vous en remercie. J'en ai fait usage pendant quelques jours; mais il ne m'est nullemenit necessaire et j'aime bien suivre en tout I'ordre commun.
, Je remplis de mon mieux le rBle qui me revient,
celui de la priere. La meditation des vertus de la
Venerable Mere est loin d'etre un obstacle.
< A. FIAT.

),

L'ame du P. Fiat est tout entiere dans ce delicat
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billet: fermete pour la fin, qui est la pratique de la
pauvreti; exquise douceur pour les moyens. Attingit
fotfiler, disponit suaviter.
La chastet6 etait d6ji sa bien-aim6e depuis longtemps; il l'avait choisie dflinitivement pour compagne au jour du sous-diaconat; ii renouvela avec bonheur un engagement qui .tait dija irr6vocable, et,
chose plus belle que le vaeu, il observa la chose. It
sera sur ce point d'une delicatesse tres grande et, plus
tard, quand il allait, presque tous les ans, passer
quelques jours ý l'icole apostolique de Wernouth en
Hollande, qu'on faisait des espoces de r6gates en
son honneur, et qu'on le conduisait en barque sur
le lac de la propriet6, il 6tait toujours choque des
jambes et cuisses nues de ses rameurs; mais comme,
d'autre part, il craignait d'&tre prude et trop severe
et qu'il avait en singuli!re estime le sup6rieur de
I'cole, M. Dillies, il ne blimait jamais publiquement
la chose, mais il se contentait de manifester a son
*
secretaire les sentiments qu'il 6prouvait.
Son veu d'obeissance lui fut toujours cher. II aima
toujours ses supirieurs; il fut toujours fiddle anx
constitutions etaux regles communes, a toutes sans
exception. Cependant, il semble que, parmi les r6gles,
il en aima une plus que les autres : la rigle du silence.
A notre connaissance, il ne commanda au nora de
fobiissance qu'une fois dans sa vie, ce fut lorsque,
apres la visite de Saint-Lazare, il-prescrivit le silence
dans les corridors. Chaque fois qu'il parlait du silence
(ou du moiis presque chaque fois), il rappelait qu'il
aimait beaucoup la maison d'Angers, parce qu'elle
6tait situCe dans la rue dite du Silence, et ii disait
que toutes les maisons de la Compagnie devraient etre
baties dans la m&me rue.
Quant au d6vouement dans la Congregation pour
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servir les pauvres gens des champs, ii y fut fidble
loto vitae tempore. Sans dcute, il ne fut jamais applique directement A I'ceuvre des missions; mais il y fut
employ6 indirectement en formant les cures de campagne & Montpellier et les missionnaires de campagne
A Saint-Lazare et en d6veloppant beaucoup l'ceuvre
des missions. De plus, l'amour des pauvres fut toujours tres prononc4 chez lui, et il nous revient A 1'esprit
qu'6tant all6 voir le curt de Saint-FranCois-Xavier,
de la part du P. Fiat, pour lui demander s'il ne verrait pas d'inconv6nient A ce que 1'on d6veloppat &
Saint-Lazare I'keuvre des pauvres par une retraite prechee par les diacres, le bon cur6 nous dit : c Je reconnais bien la Monsieur Vincent. Votre digne sup6rieur est un saint. II aime les pauvres, comme son
pere, et, quand ii est au milieu des pauvres, on dirait
tout A fait 'ap6tre de la charite. Dites A votre bon
superieur que non seulement je ne vois aucun inconv6nient A son projet, mais que j'en suis 6difie et que
je I'approuve pleinement. n
Quant A sa chere vocation, A sa chbre petite Compagnie, le P..Fiat I'aima toujours d'un amour in-,
comparable. II travailla sans repit a faire croitre la
chitive en sujets et en grAce devant Dieu et devant
les hommes. II recommanda souvent, dans ce but, la
devotion A saint Joseph, pourvoyeur officiel de notre
Congregation. La circulaire du 13 juin 19og nous

ouvre a ce sujet tout le fond de son ccear.
ldouard ROBERT.-

EUROPE
FRANCE
PARIS
Aujourd'hui, Io mai, a 14 h. 3o,
to mai ig3i. notre maison est invit6e i la grande repr6sentation de
gala qui doit avoir lieu au Trocadero, sous la prisidence de Son eminence le cardinal Verdier, au b6nefice de l'orplelinat des garons d'Elancourt en Seineet-Oise.
Qu'on se rassure, la pice representbe n'a rien de
profane; z'est le Mysthre de Saeur Catherine; unn mystire . la m.anire du moyen age dans un cadre moderne: c'est I'bistoire, par fragments imag6s, de la
.vie cachie de la voyante de I'Immaculde Conception;
I'expressioa dramatique du contraste entre les conditions de vie tzrs ordinaire de cette Sceur de.Charite
et I'&clat diin. de sa mission; enfn, le mystere de ce.
minacle des apparitions en plein Paris du dix-neurvieme .sicle, A c6t6 des paves des barricades, dans
cette atmosphkre romantique et r&volutionnaire, encore
si pioche de nous; une page authentique de la L&gende Doree qui s'intercale dans un chapitre troubl1
de l'histoire contemporaine.
Cette pi&ce a iti joude bien des fois en diverses
maisons des Filles de la Charite, mais jamais dans un
decor aussi mwagnifique, avec une mise en scene aussi
grandiose.
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L'eloge de I'auteur, Jean Suberville, professeur au
coll:ge Sainte-Croix de Neuilly, n'est plus a faire.
Pierre Aldebert, metteur en scene, a I'habitude de
cet emploi, qu'il exerce a l'Odeon. Les artistes ne

sont pas des novices : quinze jouent a l'Odeon; un
est attach6e
la Comedie-Franqaise; plusieurs viennent d'autres th6etres parisiens. L'orchestre comprend
70 ex6cutants, dont M. Geist tire admirablement
parti. L'orgue et la chorale sont plac6s sous la direction de M. Mille. On a invit6 les clairons et les tambours du cercle de Reuilly. Combien d'autres ont un r6le a remplir, au moins comme figurants dans les

cortfges, comme soldats ou insurg6s!
Huit images se succedent.
Premiere image. - En Bourgogne, dans la ferme
des Labouri, en juin 1824. C'est la fenaison. Pierre
Laboure s'entretient avcc ses filles Tonine et Zo6, la
future seur Catherine, dix-huit ans. Celle-ci revile
sa vocation a son pere, qui a de la peine h se r6signer.
Puis, tandis que la jeune paysann. jette du grain i
ses colombes, voici le pretre qui lui est apparu a
l'eglise et qui passe sur la route : c'est saint Vincent

qui vient chercher sa petite novice.
Deuxieme image, en diptyque. - A Paris, le dimanche 25 avril i83o. Premier tableau : le seuil de la
chapelle de la rue de Sevres. Translation des reliques
de saint Vincent, qu'un long .cortege accompagne de
Notre-Dame et ramene solennellement chez les pr8tres de la Mission, d'of elles avaient 6t6 enlev6es
durant la periode rivolutionnaire.
Second tableau : la chapelle de la rue du Bac apres
le retour de Ia c6rimonie. Le cceur de saint Vincent
se manifeste a smur Catherine, vingt-quatre ans,
novice des Filles de la Charit6, et la prepare a son
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rble de grain de froment qui doit pirir pour fructifier.
Troisieme image. - La chapelle de la rue du Bac
pendant la nuit du 18 au 19 juillet de la meme ann6e.
Premiere apparition de la sainte Vierge, aix pieds
de laquelle un ange amine soeur Catherine. NotreDame pleure; elle annonce les grands malheurs
publics; et puis elle sourit : elle promet les benedictions du ciel et reivle a l'humble.novice sa mission
r6paratrice. La voyante, a genoux, les mains jointes
sur les propres genoux de la sainte Viege, 6coute et
accepte avec simplicit6.
Quatribmeimage. - La barricade de la porte SaintDenis, six jours apres I'apparition de la rue du Bac.
Le canon tonne, la fusillade crepite. Le peuple se
mele aux insurges. Un gamin brandit une image de
la Madone, qui le sauvera, lui et ses camarades, apres
1'assaut de la barricade par les soldats de la Garde
Royale.
Cinquieme image, en diptyque. - L'Immaculee Conception tient sa promesse : elle apparait sur ce fond
tragique d'6meute et de massacre, les mains rayonnantes de graces r6g6n6ratrices. A c6te, dans la rue
oi bruit la vie courante et quotidienne, M. de Chateaubriand et M. Victor Hugo st sont rencontres; et
1'obscure novice, qui prie dans la chapelle, travaille
a sauver le monde que ces grands hommes croient
perdu: 0 Marie, concue sans piche, priez pour nous
qui avons recours a vous!
Sizieme image.- A Rome, le 20 janvier 1842, dans
1'6glise de Saint-Andre delle Fratte, vers uat heure
de I'aprss-midi. Conversion miraculeuse du juif
Alphonse Ratisbonne, a qui la sainte Vierge de la
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rue du Bac apparait: Je vous salue, Marie, pleine de
grace...

Seplibme image. - A l'hospice d'Enghien de la
rue de Picpus, A Paris, le I" mai 1843. Visite du
P. Alphonse Ratisbonne, qui cherche k voir celle qui,
comme lui et avant lui, a vu I'lmmaculbe. II comprend
bient6t le sens do mystere dont s'entoure la voyante,
et il ne la verra pas, alors qu'est tout prEs sceur
Catherine, soeur portiere, qui lui a ouvert la porte.
Haitieme image. Dans le jardin de l'hospice,
longtemps apres, le 18 mai 1876, sceur Catherine est
vieille maintenant, elle a soixante-dix ans. Elle use
ses derniires forces dans lesoindes vieillardsinfirmes.
Avant de mourir, elle revele sa mission, qu'elle craint
de n'avoir pas assez remplie. Le grain de froment
cache dans la terre a pourtant 6clos.

Apotoose. - Ef voici la moisson: la chr6tienti a
genoux aux pieds de l'Immacule Conception! Apothbose de la puret- de la Mere de Dieu; apotheose
encore du manteau de charite de saint Vincent, qui
s'6tend sur le monde entier; apoth6ose enfin de soeur
Catherine, dont le mystere s'achive dans la gloire des
saints.
Sceur Catherine jetait du grain a ses colombes; le
io mai I93i, elle jeta des sous en abondance aux
petits orphelins d'tlancourt. Malgr le grand nombre
de cartes gratuites, la recette fut excellente: baignoires, loges, fauteuils d'orchestre, balcons, tribunes
trouverent occupants. Les plus riches donnirent gaiement leurs 40 francs; les plus pauvres s'estimbrent
heureux de leurs places a 8 francs. Ces 40 francs,
ces 8 francs ne passaient dans les gaichets d'un thietre
que pour tomber dans les mains de petits orphelins.

-

718 -

Qu'est-ce done que l'orphelinat d'llancourt? Une
courte notice que nous avons sous les yeux nous permettra de repondre:
En 1S48, un jeune pretre, M. 1'abbi Augustin M6quignon,
etait nommi cur6 a IElancourt, au fond d'une vallee.inconnue, pIes de Trappes. C'6tait un coeur genereux, une Ame
ardente et divorde de la soif du divouement. Un jour, pout
eviter le d6soeuvrement oi le laissait sapauvre paroisse, indifferente comme tant de paroisses rurales, il rassemble autour
de lui six orphelins de 1'Assistance publique et leur prodigue
tous ls soins d'une mire. Pour les nourrir, il se fait mendiant et va quoter de porte en porte jusqu'aux Tuileries, oh
1'accueille Napol6on III, pendant que son vieux pare garde
la petite famille. Celle-ci s'accroit bient6t, et trois sceurs de
Saint-Vincent-de-Paul viennent aider, puis remplacer le vieux
pire, qui ne peut plus suffire a la tache.
L'ceuvre a grandi; le batiment primitif ne suffit plus. Plein
d'une audace que seule peut expliquer sa confiance en Dieu,
M. Mequignon fait construire un vaste et magnifique edifice,
dont la chapelle est le centre et qui ,abritera bient6t trois
cents enfants, car les constructions se terminent au moment
mnme ou la guerre de 1870 fait tant d'orphelins.
La guerre de g194 eclate a son tour, et que d'orphelins elle
fait aussi! II faut agrandir la maison, et maintenant quatre
cents orphelinsy sont nourris,habilles par les saeurs de SaintVincent-de-Paul, sons la direction du cure d'flancourt.
A treize ans, ils quittent les classes pour s'exercer aux travaux du jardinage, soit a Elancourt m&me, soit dans la vieille
abbaye de La Roche, que la famille de Livis-Mirepois a g6nreusement consacree a cette7 grande oeuvre.
Quelques-uns, inaptes aux travaux de la terre, sont employes a la cordonnerie on a la boulangerie. Tous sortent de
la maison en 6tat de gagner honorablement leur vie,et la plupart font honneur i l'orphelinat qui les a 6leves.
La maispn reste leur maison paternelle, et quand, sans
famille et sans foyer, ils se trouvent sans place et en cong6
militaire, ils savent qu'ils retrouveront asile et affection dans
l'oeuvre oil ils ont grandi.

25 .mai. -

Jour d'election a la Maison-MWre de la
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rue du Bac. Voila trois ans que la Tres Honoree Mere
Lebrun, saur-Cornillon et seur Petit remplissent leur
charge de superieure, d'assistante et d'econome.
Trois ans; cela suffit, dit la rggle; et la rbgle
est impitoyable, plus impitoyable que le canon 5o5;
elle n'a de cceur que pour la Tres Honor6e Mere, a
laquelle elle accorde uu second triennat, et encore
sous condition que les votes lui soient favorables. Mais
cette condition, pour la Mere Lebrun du moins, est
pure formalit6; car, quand les coeurs sont gagn6s, les
levres n'ont qu'un mot, et ce mot est un oui.
La-rigle ordonne le depart des autres.officires,
mais elle ne leur defend pas de revenir. Soeur Froidefont, visitatrice de Bordeaux, que la Mere Marie
Maurice et la Mere Inchelin ont vue a leurs c6tis, est
appelee & Paris pour la troisieme fois. Elle y reussira
si bien," nous en avons la certitude, que, le jour oh
elle repartira, toutes les seurs lui diront : au revoir.
Le poste d'iconome est confie6 la sceur servante des
R6collets de Metz, sceur Bincaz, tout 6tonnee de se
retrouver premiere dans l'office qui l'accueillit a sa
sortie du siminaire. Bien des choses ont change dans
l'6conomat depuis sa jeunesse; mais, en voyant Pardeur de ses compagnes au travail, leur 6troite union,
leur joyeuse cordialiti, elle ne pourra s'emprcher de
penser: a C'est bien comme autrefois. N
Le nouveau Conseil, d6sireux de recevoir la b6nediction de l'archeveque de Paris, demanda, le lendemain. quelques minutes d'audience. Sans prevenir personne, S. tm. le cardinal Verdier vint lui-m&me A la
Communaut6 dire sa joie de savoir la Tres Honoree
Mere Lebrun maintenue A son poste. Dela a Chambre
des Portraits n, il descendit les marches du perron
pour se trouver au milieu des jeunes sceurs du seminaire qui prenaient leur r6creation; puis, s'engageant
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dans les alibes du jardin avec les soeurs officieres, ii
leur dit aimablement : 4 Vous me rendrez cette visite;
venez chez moi mercredi prochain; la messe sera dite
pour vous dans ma chapelle; je tiens a ce que vous y
assistiez. » La sortie du jardin rue de Babylone est a
quelques pas du domicile archiepiscopal. En franchissant la porte, le cardinal etait presque chez lui.
r' juin. - Dans sa circulaire du Ix janvier dernier, Notre Trbs Honor6 Pere annonaait que les deux
communautes commemoreraient le cinquantenaire de
leur consecration au -Sacr6-Coeur de Jesus par un
double pelerinage : 1'un a Montmartre le i" juin,
1'autre a Paray-le-Monial dix jours plus tard.
Montmartre est, depuis des siicles, un lieu de d6votion. L'ancienne montagne de Mercure, devenue
montagne des Martyrs, est aujourd'hui, pour les catholiques, la montagne du Sacri-Cceur.
L'gglise des Martyrs s'l6evait sur 1'emplacement
qu'occupe aujourd'hui te num&ro 9 de la rue Antoinette. Saint Ignace y recut, le x5 aofit. 1534, les premiers vceux de neuf de ses confreres; les trois ou
quatre premiers pr&tres de la Mission s'y rendirent des
les origines de la Compagnie, envoyds par saint Vincent, que la maladie retenait aux Bons-Enfants. Que
Mile Le Gras y soit allke pour recommander ses premieres filles, c'est tris vraisemblable, mais nous
n'avons aucun t6moignage lI-dessus.
Jamais peut-tre, depuis l'ann6e 188 , l'ample basilique n'attira plus de missionnaires et de soeurs que le
" juin 1931. Les soeurs venaient de partout, meme
de la grande banlieue.
Sept heures sonnent. S. .m.. le cardinal Verdier
parait, revetu de sa Cappa magna. I1 est recu sous le
haut portique par le Tres Honord Pere, passe en b-
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nissant et arrive ainsi an tr6nequi lui est destine et o'u
1'assiste M. Cazot. Alors, devant les missionnaires,
qui occupent le chceur, et les Filles de la Chariti
que lon voit partout ailleurs, le' Tris Honore Pire
commence la sainte messe. Le nombre des communiants depasse largement le millier. Le saint sacrifice
achev6, 6clate le chant du Magaifcat, aussit6t suivi du
Salat solennel, que donne Son tminence. Avant le
Tantum, du haut de i'ambon, le Tres Honor6 Pere lit
l'acte d'amende honorable que les deux communautis
entendent chaque annie le jour du Sacri-Coeur. Et le
Saint s'achfve pieusement. Le cardinal ne veut pas
laisser partir missionnaires et sceurs sans leur dire
quelques mots d'idification du haut de la chaire. Nous
ne donnerons pas ici son discours, qu'a reproduit

I'Ecko de la Maison-Mire.
3 juin. - Aujourd'hui est inaugure, a l'Exposition
Coloniale, le pavilion des Missions catholiques; beau

monument de style oriental,qui a eu pour organisateur
le R. P. Reviers de Mauny; pour architecte; M. Tournon; auquel ont travailli, comme peintres, Maurice
Denis, Desvallieres et Marret; comme sculpteurs, Delamarre, de Villiers et Sarabezolles; comme verriers,

Hebert Stevens, Barillet et Mile Reyre. Etaient venus
pour cette f6te le cardinal Verdier, le ministre des
Colonies, le mar6chal Lyautey, l'amiral Lacaze, le president da Conseil municipal, les g6niraux de Castel-

nau et Gouraud, des membres de I'Acadimie francaise
et da Parlement, des repr6sentants diploaatiques des
pays ayant des pavilions 1l'Exposition, des personnalits eminentes du monde des lettres, des arts, de la

politique, de l'arm6e et de la marine, des repr6senrants qualifies des Instituts missionnaires et des
grandes oeuvres catholiques, quarante et un directeurs
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diocisains de la Propagation de la Foi. Tous assisthrent au saint sacrifice de la messe, offert par le
P. de Reviers de Mauny a l'intention des missionnaires, soldats, raains, colons et indigenes morts
pour la France.
Les discours suivirent: discours de l'amiral Lacaze,
du cardinal Verdier, da marichal Lyautey, enfn da
ministre de la Marine. u A c6t6 des conquistadors,
s'icria ce dernier, k c6ti des hommes apres au gain,
il y eut des hommes de foi, porteurs de la grande
nouvelle: celle de la fraterniti hbmaine. C'est Bartolome de las Casas, au seizibme siecle, qui 6lkve la
croix et revendique le droit de defendre les faibles,
alors que non loin, au Mexique, Fernand Colths
domine par le sang. Prodigieuse histoire que celle
des missions! Ce sont les c6tes barbaresques, c'est le
Canada, le Br6sil, la Chine, oi les J6suites s'imposent
par la science... Partout, surl',ventail du monde,c'est
une reussite dont le secret est que, pour conqubrir les
ames, les missionnaires savent a la fei s accepter le
supplice et respecter les traditions et les coutumes...
Petites sceurs lointaines, qui avez apporte de France,
avec votre humble bagage, ce qu'il y a de plus pur
chez nous, le gcuvernement de la R6publique incline
vers vous I'hommage de sa reconnaissance et de son
respect. Quelle histoire racontent ces mars! Explorateurs, pionniers, 6ducateurs, g6ographes, linguistes,
tout
astronomes, diplomates, les missionnaires ont-tA
cela k travers tous les pays et dans tous les siecles I
Le monde entier- va venir les admirer dans cette
Exposition Iv
L'6motion gagna l'assistance quand le ministre
ajouta : Quelle consolation pour les meres francaises de savoir que sur leurs ils, colons, soldats on
marins, mourant quelque part en notre empire colo-

-

723 -

nial, un visage de chez nous est pench6 et qu'a leur
oreille, pour les bercer en leur agonie, une voix a
murmure une derniere fois l'apaisante m6lodie de la
langue maternelle I ,
( On viendra de toutes les parties du monde,
conclut-il, voir cette Exposition 6tonnante qu'a criee
le marichal Lyautey. On viendra y voir les temples
splendides de I'Asie, les extraordinaires palais de
1'Afrique. Pour ceux qui savent I'histoire et qui se souviennent, je ne doutepas que la grande emotion soit ici.a
Les personnages officiels et les assistants parcoururent ensuite les diff6rentes salles du pavilion.
A I'interieur, une perspective, harmonieusement
menagee, laisse voir une suite originale de portes
inspirees de l'art indigene. Chaque salle a son style,
sa decoration propre, precisee en outre par la robe
des missionnaires qui s'y tiennent en permanence.
Dans la premiere, voici le Maroc. Des statistiques,
des photographies expos6es par les Peres Franciscains
nous montrent des r6sultats florissants.
La salle contigue est reservee a l'Algirie et au
Sahara, que defrichent les Peres Blancs du cardinal
Lavigerie et ou le Pere de Foucauld s'est d6vou6
jusqu'i la mort.
PNnktrant plus profondiment dans le continent
noir, nous voyons les Peres des-Missions Africaines
de Lyon donner l'enseignement sous des huttes.
La quatribme salle est destin6e aux Peres du SaintEsprit, qui nous emm6nent a travers le Cameroun, le
Congo et la Guinee.
La cinquieme est celle des Missionsde Madagascar,
oi jesuites, lazaristes, Peres du Saint-Esprit et
Missionnaires de La Salette conjuguent leurs efforts
pour hater la civilisation de-la grande ile.
Comme souvenirs rappelant notre Congregation,
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jesuite atteint de la lapre. Un dilicat travail artistique
de sculptures surbois attire l'attention: c'est un village
malgache avec ses arbres, sa chapelle, ses huttes, ses
animaux, son devin, ses habitants. Cette oeuvre d'art
appartient a notre Mission de Madagascar, qui l'a
pret6e.
Sur les c6tis, nous trouvons d'autres salles; voici
les iles de l'Ocianie; plus loin, l'Indochine, qAu'vang6lisent les Dominicains et les PNres des Missions
ktrangeres; ensuite, nos vieilles colonies d'Amirique:
les Antilles et la Martinique. La derniere salle est
reserv6e i la Syrie, oi le missionnaire nous apparait
dans son r6le 6ducateur. Le college d'Antoura n'y est
pas oublie; une maquette et des photographies le
rappellent.
Au milieu de toutes les autres, la salle de synthise,
ou salle de 1'6pop6e missionnaire, groupe les ceuvres
generales de l'apostolat missionnaire et montre
l'Fglise se penchant sur tons les peuples et sur toutes
les mistres. Au fond, trois grandes verriires, ceuvres
de M. H6bert-Stevens, Barillet et Mile Reyre, repr6sentent le Christ missionnaire, en costume oriental, la
Vierge et saint Joseph.
Aux voites s'alignent de grands 6tendards . des
nations qui ont 6tc 6vang6lis6es ; sur les murs, des
fresques symboliques repr6sentent les grandes etapes
de l'6pop6e missionnaire depuis saint Paul, missionnaire du monde romain, en passant par saint Boniface,
missionnaire de la Germanie, saint Augustin de Cantorb6ry et saint Patrice, missionnaires de l'Angleterre
et de l'Irlande, saint Francois-Xavier, missionnaire
des Indes et du Japon, jusqu'au cardinal de Lavigerie,
missionnaire de l'Afrique.
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Le long des piliers, de grands personnages, hauts
de 2 m. 5o, personnifient les huit beatitudes et, entre
ces piliers, des cartes et des statistiques lumineuses
montrent les postes des missionnaires et des grandes
ceuvres, toutes nkes en France.
Sous I'autel, tres simple, oi chaque dimanche la
messe est dite, les visiteurs peuvent vindrer dans la
crypte des martyrs les souvenirs de ceux qui, s'6tant
d6vou6s aux indigenes, les ont aim6s jusqu'a leur
sacrifier leur vie. Nos martyrs n'y sont pas oublies.
Ajoutons que l'6glise est d6montable et qu'aprs1'Exposition elle servira de lieu du culte pour une
banlieue deshiritee, vraisemblablement le Cygned'Enghien.
Un dejeuner riunit les notabilit6s qui avaient particip6 & l'inauguration. Des toasts furent portis par le
marechal Lyautey, le cardinal Verdier et le gouverneur
g6nral Olivier. Apris quoi, un t6legramme fat envoye
au Souverain Pontife : a Le cardinal de Paris, le
nonce apostolique, les eveques, pr6lats, pretres et
fidiles, apres avoir assist6 a 1'inauguration du pavilion des Missions et entendu les admirables discours
do ministre des Colonies, du mar6chal Lyautey et de
l'amiral Lacaze, rendant hommage aux Missions,
envoient au Pape des Missions l'expression de leur
filiale obeissance et l'assurance des prieres qu'ils
diront i l'intention de Votre Saintet6. - Cardinal
Verdier, mar6chal Lyautey, amiral Lacaze. »
Les siminaristes du diocese, ceux des Instituts
missionnaires comme ceux de Saint-Sulpice et des
Carmes, furent invites a la fete l'apres-midi. Leur
nombre d6passa huit cents. Ils entendirent une
int&ressante conference de M. Pierre Deloncle sur
l'oeuvre coloniale et civilisatrice de la France et,
conduits par le mar6chal Lyautey lui-meme, visiterent
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I'Exposition. Les minutes 6taient compties, car ils
devaient se retrouver tous a la chapelle, Acinq heures,
pour un Salut solennel, pr6sid6 par le cardinal.
Nos jeunes gens revinrent ravis de cette fete religieuse au milieu des merveilles de 1'Exposition; ils
y 6taient allis en seminaristes; plus d'un se promit
d'y revenir en curieux.
4

juin. -

Fete de saint Francois Caracciolo, fete de

Notre Tres Honori Pere. La fete d'un pire est celle
des enfants. A cette occasion, notre pensie se
reporte sur 1'Assemblee gen6rale qui approche et nous
demandons a saint Vincent d'obtenir de Dieu pour
son successeur les forces n&cessaires pour affronter
la fatigue des seances et des discussions.
io juin. -

Pilerinage a Paray-le-Monial. Ce pile-

rinage fait partie du programme trace dans la circulaire du Tres Honore Pere pour comm6morer, apris
cinquante ans, la consecration des deux families au
Sacr6-Coeur de J6sus. Plusieurs centaines de kilometres separent Paris de Paray. Ce ne sera done pas,
comme pour Montmartre, une permission ge6nrale.
Un choix s'impose. De la rue de Sevres partent, avec
le Tres Honor6 Pere, M. Cazot, M. Payen, M. Castelin, M. Touz6 et le Frere Houpert. La Tres Honoree
Mere prend pour compagnes de voyage la soeur
assistante, la saeur directrice et trois autres soeurs. Ces
deux groupes de six se grossirent en route, si bien
que le sanctuaire de Paray recevait, le. o au matin,
huit missionnaires et de nombreuses soeurs accourues
de la Sa6ne-et-Loire et des d6partements voisins,
Ce fut a la fin de la messe, commencee a sept heures
et quart, que Notre Tres Honore Pere recita, au nom
des deux families, I'amende honorable compos&e par
le P. Fiat. Avec la permission de P'eveque d'Autun, le
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Trbs Honori Pere et M. Cazot, la Tris Honorke Mere
et la seur directrice parent penitrer dans le cloitre et
voir les lieux sanctifi6s par les apparitions. Le soir
mbme, les pelerins 6taient de retour a Paris.
14 juis. - A huit heures du matin, M. Vandermeersch, superieur de notre maison de Panama et
d616gu a 1l'Assemblbe g6enrale par la province de
1'Amirique Centrale, meurt a l'h6pital Saint-Joseph.
A son depart d'Amerique, son 6tat ne presentait rien
d'alarmant- Le mal empira pendant le voyage. Conduit
dans le Nord par son neveu m6decin, qui etait venu
le chercher au port de d6barquement, il sentit la
gravite de son mal et demanda son transfert A la
Maison-Mere. 1i y vint, en effet, mais le docteur, en
pr6vision d'une op6ration chirurgicale possible, pr6fera pour lui le sejour de l'h6pital. C'est la que Dieu
est venu le chercher dans la soixante-troisieme annie
de son Age et la quarante-deuxieme de sa vocation.
Avec M. Vandermeersch disparait un confrere ver-.
tucux et laborieux, qui a bien rempli sa vie de
missionnaire.
13 juillet. --

L'Assembl6e provinciale de la pro-

vince de France tient sa premiere seance sous la pr6sidence du visiteur, M. Colliette, et, selon I'usage,
attend au surlendemain pour choisir les deux
confreres qui la reprbsenteront a PAssembl&e g6n6rale. M. Fontaine, superieur a Rome, et M. Lambert,
superieur a Tours, sont 6lus d6put6s.
Le 13, A onze heures du soir, M. Crombette tombe
pros de sa chambre, terrass6 par une syncope cardiaque. Transport6 sur son lit, il ne tarde pas a
rendre le dernier soupir. Ce cher confrere 6tait bien
connu dans la Compagnie, car voila vingt-huit ans
qu'il appartenait g la Maison -Mere. Tout jeune, il avait

-

728 -

frequent6 les missionnaires de Loos, sa ville natale.
Quand, aprbs ses 6tudes secondaires au collfge de
Baiileul, vint le moment.de s'orienter dans la vie, sa
pens&e se tourna vers notre Compagnie. On l'y recut
le i" octobre 1877. II avait vingt ans. Son temperament ardent le portait vers les missions difficiles. De
passage a Paris en 1883, Mgr Touvier, vicaire apostolique en Abyssinie, I'ordonna pretre et l'emmena.
Apres onze ans, la persecution s'abattit sur notre
nialheureuse Mission. II fallut partir. Smyrne le
recueillit, mais pour un an seulement. Ce fat ensuite
le retour en France et le placement a Musinens, oil ii
resca de 1895 a 1900. La Mission naissante de Madagascar, confide a son ancien vicaire apostolique,
Mgr Crouzet, qu'il aimait et v6nbrait, le tenta. II s'offrit et s'expatria de nouveau. Les fortes chaleurs
de la grande ile africaine 1'rprouverent. II reprit le
bateau, rendit quelques services a la maison d'OrlIans pendant une ann6e et revint en 1904 & la
'Maison-Mbre, berceau de sa vie religiense. Dans les
derniers temps, ses jambes s'immobilisant de plus en
plus, il preferait marcher appuy6 contre les murs
qu'aide par une canne. Ses fun6railles reunirent
autour de son cercueil une belle couronne de pretres
et de sceurs.
18 juillet. - Cinquantaine de vocation de M. Fontaine. Ce mois de juillet ajoutera trois titres nouveaux & M. Fontaine, qui en a djak beaucoup : le voil&
depute de ia province de France, jubilaire et secretaire de l'Assembl-e g6enrale. Le premier et le troisime lui font honneur, mais le second? N'y songe-t-il
pas avec quelque m6lancolie? N'a-t-il pas dit maintes
fois au dedans de lui-meme : ( Plus tard! plus tard !
Quoi qu'il en soit, il faut accepter les ans quand Dieu
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les envoie; et les ans, M. Fontaine en est une preuve,
n'enlevent pas toujours la jeunesse.
19 juillet. - Fate de saint Vincent de Paul. Cette
fete revet on 6clat inaccoutum6 & cause du grand
nombre de confreres venus pour 1'Assemblee g6enrale. Grand'messe par Son Excellence le nonce apostolique, Mgr Maglione; vepres par Mgr Dumond, le
nouveau vicaire apostolique de Nanchang; panegyrique par le cure archipretre de Saint-Di6. Nous
avons donn6 plus haut le beau discours prononc6 par
ce dernier.
26 juillet. - Nouvelle fete de notre saint fondateur, mais cette fois chez les sceurs de la rue du Bac.
Deux prelats deputes A I'Assemblee, NN. SS. Dumond
et Lebouille, chantent, le premier, la grand'messe, le
second, les vepres; M. Standaert, visiteur du Pacifique, a t6C choisi pour prendre la parole, et il parle
en homme qui connait et aime saint Vincent.
Le soir da 26, A cinq he ures, s'ouvre la 29' Assemblee
genbrale. La premiere s6ance est remplie par un discours du Tres Honore Prre et par 1'election do secretaire et de l'assistant; M. Fontaine et M. Mac Hale
sont les deux elus.
Le 27, election des six membres qui, avec le Tres
Honore Prre, doivent former la grande Commission.
Le 29, sont nommes assistants, t la place de
MM. Planson et Veneziani, dc6des, les deux substituts MM. Robert et Fugazza.
La serie des elections est close; vient maintenant
l'examen des postulata, trbs nombreux cette fois, car
il faut adapter nos regles et constitutions au nouveau
Code canonique.

Apres treize sessions, I'Assemblee termine ses tra-
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vaux le 6 aott au matin, jour de la Transfiguration
de Notre-Seigneur.
VICHY
INAUGURATION DE LA MAISON DU MISSIONNAIRE

Dilnanche, 19 juillet, a en liea l'inauguration de la
, Maison du Missionnaire n. La c6r6monie debuta
par une grand'messe, dite dans la nouvelle chapelle
de la rue de I'itab!issement, trop petite, en pareille
occasion, pour contenir la nombreuse assistance. A
i'issue de la messe, Mgr Gonon, &v6que de Moulins,
b&nit successivement toutes les pieces de la nouvelle
c(Maison du Missionnaire a, r&cemment terminee.
C'est grice an d6vouement inlassable de M. Watthi,
heureusement second6 par les membresde son Conseil
d'administration, que M. Pierre Letort, jeune et intel-

ligent architecte, a pa donner A ses plans et a ses dessins une realisation materielle dont I'ensemble est
plaisant et a fort belle allure : entree, salon, salle a
manger, salle de lecture et de correspondance, salle
de billard, salle de repos, chambres . coucher, tout
est clair, net, precis; pas de lignes surchargees, d'ornementation tapageuse, de luxe superflu, mais n.
simple et 6lementaire confort; de la terrasse qui couronne le quatritme itage, la vue est superbe sur Vichy
et ses environs, et c'est de 1a que l'on remarque ce
toit en forme de pagode, dont I'id6e originale est due
a M. Watth6.
Apres la cir6monie, M. Watth6 r6 unit en un banquet intime, empreint de la plus franche cordialit6,
ses nombreux invites. Au cours de ce repas, plusieurs
personnalitbs prirent la parole.
D'abord, Mgr Nouet, 6veque du Sahara, fat l'interprete de Mgr Gonon, pour exprimer tous les regrets
de ce dernier de n'avoir pu assister a ce d6jeuner et
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pour renouveler une fois de plus toute sa gratitude a
1'ouvrier d'une telle ceuvre; puis l'orateur remercia
M. Watthe d'avoir entrepris et pu realiser une si magnifique demeure, pour le plus grand bien de tous
nos missionnaires.
Ensuite, le docteur Alqui6, ancien, mdecin colonial, dans une allocution pleine d'esprit et de bon
sens, rappela le r6le p6nible et difficile, les souffrances sans nombre endur6es par les ap6tres de
Jesus-Christ pendant leur long et quelquefois, helas!
trop bref apostolat, a travers nos possessions lointaines, et il dit combien il 6tait utile et 16gitime d'offrir a ces tt soldats spirituels 1 un repos bien gagn6,
une halte salutaire, pour lear permettre de reprendre
ensuite, avec de nouvelles forces, leur oeuvre si
admirable.
Enfin, M. Watthe, en termes 6mus, dit toute sa
reconnaissance : aux pouvoirs publics, a la Compagnie fermiere, au Conseil municipal, aux membres
de son Comit6, a tous ses amis et bienfaiteurs, pour
1'avoir aid6 dans l'accomplissement de cette oeuvre
qui lui a 6t6 si chore et dans laquelle il a uni toute
son .me et tout son coeur. Malgre de lourdes dettes,
il a confiance en l'avenir, car il compte sur la gindrosite de tous, sachant que personne ne peut se d6sint6resser du but qu'il poursuit avec tant d'ardeur et
d'acharnement.
Le Saint-Siege s'en desinteresse moins que per-

sonne. M. Watth6 a recu les f6licitations de Mgr Salotti, secr6taire de la Propagande, et la ben6diction
du Souverain Pontife, transmise par la lettre suivante

du cardinal-secretaire d'Etat:
Du Vatican, le 9 mai i93•.
MONSIEUR,

Le Saint-Ptre a rena et vivement agre6

la lettre que vous

-

732 -

lui avez ecrite i la datedu 22 avril dernier au sujet de la prochaine inauguration de la Maison du Missionnaire I Vichy.
Sa Saintet6 vous f6licite de coeur d'avoir conduit k bonne
fin une ceuvre qui doit rendre .aux Missionnaires 4prouv-s
dans leur sante les forces nucessaires pour faire face aux
durs labeurs de l'apostolat.
A cette cure, qui doit produire et qui a ddej produit de si
beaux resultats daas l'ordre physique, le zele vous a inspire
d'en ajouter une autre qui vise encore plus haut.
Le Musde des Missions et le cours des Conferences organisis pour l'instruction de ceux qui frequentent la station
thermale, sont eux-memes un apostolat trbs meritoire, et Sa
Saintete aime h croire que ces relations avec les Missionnaires
t6moins de visu des conditions des pays de Missions, en changeant de fausses mentalites, multiplient les sympathies en
faveur de la grande oeuvre du salut des infiddles.
C'est done de cceur que le Souverain Pontife envoie I
rotre oeuvre et I tous ses bienfaiteurs, comme gage de sa.
paternelle bienveillance et des graces divines, la Benediction
Apostolique implor6e k I'occasion de la date du 19 juillet
prochain.
Veuillez agreer, Monsieur le Directeur, 'assurance de mon
religieux divouement.
E. Card. PAcELU.
PORT-EN-BESSIN
L'ASILE ET LE DISPENSAIRE

Il est deux nors qui demeureront graves pour les
siicles dans la memoire des Portais, c'est celui des
barons Gerard et de la comtesse Foy, leur fille, sceur
et tante, au souvenir de laquelle est insiparablement
lie celui du comte Foy, son mari.
II serait superflu de rappeler aux habitants de
Port-en-Bcssin les bienfaits de toute nature repandus
sur eux et sans interruption depuis cent ans; ces
deux noms, associks ensemble, sont pour eux 6vocateurs.
Parler de cette noble famille, c'est se mettre devant
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les yeux la fortune dans son r6le divin, au service
des conseils de l'evangile, la fortune transfigur6e en
bont6 puissante, g6ndreuse autant qu'ordonnde, simple

et sans morgue, discrete et modeste, large et souvent
indispensable -support des entreprises d'utilit6 g6nerale d'ordre religieux et civique, aussi bien que des
institutions d'6ducation et de bienfaisance comme des
ceuvres de toute sorte que le moment faisait surgir,
providence en meme temps des plus humbles miseres.
Mais la figure centrale de ce tableau si rayonnant
de beautt morale, c'est, pour nous, Marie Gerard,
comtesse Foy. Deux fois dejA, il y a vingt-quatre ans,
en 1908, a l'occasion de la fermeture de son &cole
maternelle, et, il y a dix-sept ans, en 1915, A l'occasion

de sa mort, le Pilate de Port-en-Bessin a pu parler avec
quelque insistance de cette noble et sainte femme, qui,
en dotant Port-en-Bessin d'une communaut6 de Filles
de la Charit6, lui a procure le plus grand des bienfaits.
Confidentes et consolatrices des malheureux, infrmitres de toute maison et de toute heure, collaboratrices des meres et du pretre dans l'education chrdtienne des :nfants et des jeunes flles, aimies et
v6nh•res de I'unanimitb sans exception de notre petite
cit6 maritime, nos chires Sceurs sont pour nous le
ferment -d'ideal qui, en p&entrant, en imprbgnant
l'ame collective de nos braves gens, grands comme
petits et vieux comme jeunes, insensiblement et sans
bruit I'affine et la sur6l6ve, r6alisant ainsi pour nous
le vrai progres social.
Quandý sous la pers6cution combiste, en 1908, les
petits enfants dont, au vu et au su de tous, elles

s'occupaient avec un succes incomparable, leur furent
arrach6s par le d6cret de laicisation, la comtesse
Foy, inspir6e par son coeur et sa largeur et justesse
de coup d'oeil, confia & ses religieuses la mission
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de charite a formes multiples et universellement
appr6cibes que, sons les supiriorats successifs de
soeur Soyer, soeur de Tr6meuge, seur de Longeville et
pr6sentement sceur de Beaucourt, elles n'ont cess6
depuis lors de remplir.
Mme la comtesse Foy, le 19 mai 1915, a I'age de

soixante-cinq ans, est primaturement rappel6e a.Dieu.
Son digne 6 poux, le v6ntrable comte Foy, assumera
pieusement jusqu'a sa mort, qui surviendra le
26 avril 1927, les charges de ses fondations chari-

tables et aura un soin vigilant des seurs et de tout ce
qui inttresse cet Asile Saint-Vincent, si cher an coeur
de celle qui fut la compagne de sa vie. II laissera
entre les mains de sa fille aine, Mine la comtesse
Frederic Pillet-Will, ce legs, qui, pour elle, li comme
il est ad souvenir des etres les plus vin6res et les plus
chers, sera sacr6 a ses yeux. C'est pourquoi, sagement
pr6occup&e de ces inconnus de l'avenir dont aucune
famille, aucune post6rit6 ne peut absolument se mettre
a l'abri, Mme la comtesse Frederic Pillet-Will s'est
mise en devoir de garantir, autant qu'il est humainement possible, la perp6tuit6 de 1'ceuvre de sa mere B
Port-en-Bessin.

Un concours fortuit de circonstances, qui semble
providentiel, en la mettant en rapports avec l'fEuvre
des Orphelins de la Prifecture de Police, lui a permis,

ii y a quelques mois, de r6aliser d'autant mieux ce
dessein que 1'emplacement de fAsile de Port-enBessin est apparu, aux yeux des personnes a la t&te de
cette oeuvre, comme une situation ideale pour faire
profiter des enfants debiles de I'air iod6 de la meret
que les Filles de la Charit6 jouissent, en cette sphere
de :la bienfaisance comme en toute autre, d'une
conhance incontest&e.
De concert avec son mari, M. le comte Frederic
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Pillet-Will, qui, trbs intimement, partage son culte
filial pour la m6moire et les ceuvres de ses parents,
Mime la comtesse Pillet-Wil a done conclu un accord
avec cette ceuvre d'utilit6 publique, accord en vertu
duquel elle lui fait don d'une partie de son immeuble
qui, sous le nom de Fosdation Comlesse Foy, nie
Grard,et sous la direction des Sceurs de Saint-Vincentde-Paul, avec un conseil d'administration dont elle et,
apres elle, sa descendance fera partie de droit, servira
de pr6ventorium pour un nombre determin6 de petites
filles de-gardiens de la paix de la ville et banlieue de
Paris. Le contrat a 6t6 sign6 le 12 juillet i930.
Ainsi attachbes a un grand service charitable qui,
par ces temps oh les soeurs font prime et sont absorbees
par les grands centres et les colonies, justifie surabondamment leur presence a Port-en-Bessin, nos
bonnes religieuses nous resteront et les services
qu'elles rendent a notre population seront plus
apprecids encore que jamais.
M. le comte et Mme la comtesse F. Pillet-Will, en
effet, se sont r6serv6 toute la portion de terrain
occupbe autrefois par les 6curies de M. le comte Foix
et, a la place de ces vieux bitiments en ruines, nous
avons vu s'6lever par leurs soins, au cours de cet 6t-,

une belle et pratique construction, comprenant en*
avant trois grandes pieces larges et bien &claIrdes,
ofrant toute commodit6 pour les besoins m6dicaux et
chirurgicaux de la population et qui, chacune selon
sa destination, seront munies de tous les apparcils et

accessoires n6cessaires. A l'arriere, a &tdm6nag6e une
vaste salle qui permettra aux sceurs d'accueillir, comme
par le passe, les femmes et les jeunes filles de la

paroisse et d'y faire ces catechismes maternels si
appricids de nos petits.
Ce diapensaire, ddsir6 depuis si longtemps par les
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personnalit6s les plus soucieuses du bien-6tre da
pays, Messieurs les armateurs et Messieurs les
membres de la -municipalt6, sera plac: sous l'Ngide
d'une fille tendrement aimee et trop t6t ravie A l'affection de ses parents et de son jeune 6poux, et dont les
derniers soucis, avant de quitter ce monde, furent les
pauvres et les souffrants. Bient6t, nos marins et la
population entiere de Port-en-Bessin pourront d'experience en appr6cier les bienfaits.
Alfred BERNARD,
Chanoine honoraire, cur6 de Port-en-Bessin.
(Le Pilote de Port-en-Bessin, octobre-ddcembre 1930.)

BELGIQUE
LIEGE
LES SECOURS AUX CHOMEURS

Lorsque, en octobre dernier, la crise financibre,
industrielle et commerciale .cr6a spontan6ment des
milliers de victimes, la maison de Charit6 de Liege
Saint-Jean fut assaillie par bon nombre de solliciteurs
qui, sans travail, se trouvaient sans pain. Il aurait
fallu 6tablir une personne charg6e exclusivement de
servir ces pauvres malheureux. Or, comme les Filles
de Saint-Vincent ne sont jamais riches en sujets, il a
failu trouver une autre solution au probleme qui
s'imposait de secourir ces mis6reux. C'est alors que le
bienheureux.Pere a souffle A l'oreille des servantes
des pauvres de pr6parer de la soupe, afin de r6aliser
les effets d'une sentence chere au coeur du saint

-- 737 Fondateur : i Bien soigner les corps afin de gagner
les ames. )
Avec l'autorisation et a l'aide de la caisse des
Dames de la CharitY, on a fait des provisions pendant
deux jours. Puis l'on a commence & preparer une
bonne soupe aux pois ; l'on a prepar6 quelques tartines
beurries; ceux qui se pr6sentaient dans la matinee
6taient avertis que l'on servirait du potage, chaud a
midi; la bonne nouvelle s'est ripandue et, i l'heure
d6sign6e, des ch6meurs de tous les quartiers de la
ville et des faubourgs se pressaient a la petite porte du
convent pour recevoir la ration promise. Quel succes
et comment en rendre graces & Dieu? C'est bien
simple. L'un r&citera au milieu des ch6meurs les trois
Ave et les petites invocations dites chaque jour avec
les pauvres; ceux qui out su prier reprendront l'habitude; ceux qui n'ont rien appris seront a bonne
kcole pour apprendre i parler & Dieu. Ainsi dit, ainsi
fait. A midi, une soeur ouvre la porte; les ch6meurs
entrent, prennent place, et, au signal donni, se
levent, se d6couvrent et... 6coutent la priere r6cit6e
par les sceurs; Au bout de quelques jours, on entend
un petit bourdonnement; ils ont retrouv6 la parole.
Ils r6pondent. Puis, le service commence : deux sceurs
distribuent les bols, deux autres versent la soupe et
enfin deux donnent le pain, pendant que l'on apprete
tout A Ia cuisine pour continuer ce sport aussi longtemps que les sans-travail se pr6sentent. Le repas termin, bon nombre d'entre eux ont des requites &prisenter. L'estomac est satisfait, mais... les chaussures
prennent I'eau... le pantalon ae couvre plus qu'imparfaitement le corps, pas de chemise a mettre, le veston
est trout! Bref, il leur manque de tout... meme du
savon pour se laver. Heureusement que les armoires
des soeurs ont comme rine grice miraculeuse... On y
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puise toujours et elles ne se vident jamais. Quant
la chaussure, hasardons-nous, pour la periode mauvaise, sur le march6 aux puces ! II y a l des detaillants
qui comprennent la misire, et Lbon compte on iemet
les hommes a neuf. Au contact de la cornette, ces
gens ont Fair de se civiliser... Le contr6le des cartes
inspire la confiance, on exhibe des livrets d6fectueux,
et que de mariages rigularis6s grace a la distribution
de la soupe! Puisqu'ils se laissent faire, parlons un
peu du devoir dominical. Mes amis,autrefois,quelquesuns d'entre vous fr6quentaient I'6glise; ne profiteriezvous pas du temps de ch6mage pour reprendre vos
bonnes habitudes? Dieu merci, ils ont icout6 : i5,
20, So, ioo, Izo viennent chaque dimanche a la
grand'messe de Saint-Jean. C'est un second heureux
effet da an potage et aux tartines beurries! Et
puisque toutes bonnes choses se forment par trois,
essayons a present de les pousser au coniessionnal.
La question est plus grave. Consultons notre bQn et
respectable PNre directeur, qui aime tant nos pauvres,
et s'il est de notre avis, en avant pour la retraite pascale! Le bon Dieu est avec nous; car -notre cher
M. Peters trouve l'id6e excellente, pour autant que
les mangeurs de soupe partagent cet avis. Scrutons
bien vite les dispositions de nos invites. w Mes braves
gens,votre assiduite a frequenter I'6glise le dimanche
me donne la conviction que vous &tes de bons chretiens et que vous serez desireux de faire vos piques
cette annde, meme si vous 'avez oublie dans le passe.
Ceux qui partagent mon id6e mettront leurs nom et
adresse dans la boite aux lettres; si le nombre est
suffisant, notre Pere sup6rieur vous enverra an missionnaire ý larges manches pour vous donner quelques
conferences et Monseigneur vous permet de donner
le bon exemple a tous les Liegeois en vous autorisapt
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a faire vos paques le dimanche des Rameaux.

n

C'est M. Van den Heuvel qui a vu cent hommes
se grouper autour de lui pour entendre sa parole.
Quelques-uns, h6lasl ne pouvaient recevoir les sacrements. Trois jeunes gaillards n'avaient pas fait leur
premiere communion; il a fallu les mettre en rapport
avec le clerg6 paroissial pour s'assurer s'ils 6taient
baptists. Puis, cinquante-sept et encore dix-huit et
enin onze se sont-approch6s des sacrements. Nous
6tions satisfaites! Mais combien notre bonheur s'est
accru lorsque le bon Pere directeur, qui avait aid6 le
missionnaire a entendre les confessions, nous assura
que nous n'avions pas perdu le temps 'nous occuper
des ch6meurs et que toute notre peine, tout notre
d6vueement se trouvaient largement payes par les
retours! Etc'est ainsi que le bon Maitre se sert toujours
de ce qu'il y a de plus petit pour effectuer ce. qu'il y a
de plus grand, puisqu'il a vraiment permis que les

pauvres ch6meurs soient attires par la soupe au confessionnal et a la table eucharistique.
Is continuent A vivre en bons chritiens. Esperons
que Dieu les gardera a Lui et que, malgr6 toutes les
vexations du leader communiste Lahaut, qui diplore
qu'on aille manger la soupe chez les beguines, nous
aurons un jour la grande consolation de les retrouver
la-haut.

ITALIE
ROME
PROCLAMATION DE L'HEROICITE DES VERTUS
DE SCEUR CATHERINE LABOURE
Le dimanche 19 juillet, fete de saint Vincent de
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Paul et dernier jour du centenaire de la derniere apparition de la Trbs Sainte Vierge a la venerable Catherine
Labour6, dans la salle du consistoire du Palais Apostolique du Vatican, S. S. Pie XI a ordonni la lecture
du dicret sur l'hiroicit6 des vertus de ladite Servante
de Dieu Catherine Labourd, Fille de la Charit6. Autour
de l'auguste Pontife etaient reunis tous les ecclisiastiques et laiques de sa noble antichambre et, a leur
t&te,. Mgr Caccia Dominioni, maitre de Chambre.
La cdr6monie, ouverte k onze heures, se deroula
sous la direction du prefet des ceremonies pontificales, Mgr Charles Respighi, et du Maitre des crdemonies, Mgr Sauveur Capoferri.
Ataient presents Son fm. Ie cardinal Laurenti,
prefet de la Sacree Congregation des Rites; les officiers de la meme Congr6gation: Mgr Alphonse Carinci,
secr6taire; Mgr Sauveur Natucci, promoteur de la
Foi; Mgr Louis Traglia, assesseur et sous-promoteur;
Mgr Henri Dante, substitut; le chevalier Volorani et
les autres employes de ladite Sacree Congregation.
On voyait encore le cardinal Alexandre Verde,
ponent de la Cause; Mgr Migliorelli, eveque de
Samos; NN. SS. Rusticoni, Boyer, Ludeke et d'autres
personnalit6s eccl6siastiques et laiques en grand
nombre.

Les deux families de saint Vincent de Paul etaient
largement repr6sent6es.
La Congr6gation de la Mission, par le Postulateur de la Cause, M. Joseph Scognamillo, procureur
general pres du Saint-Siege et de la Curie GneIra-

lice; M. £mile Cazot, premier assistant general,
d61lgu6 du Superieur g6n&ral, que retenait a Paris
la fete du saint Fondateur; M. Arthur Fugazza,
substitut assistant g6enral pour I'Italie; M. Lucien
Misermont. Aux c6tes du Visiteur de la province de
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Rome, M. Louis Alpi, se pressaient les pretres, itudiants et 'sminaristes du College Itonien et une d6legation de postulants.
Les Filles de la Charit6 formaient un groupe plus
nombreux encore. La Mere g6enrale, Sceur Lebrun,
6tait 1A, ainsi que ses officieres, quelques sup&rieures
de France, les Visitatrices de Rome, Turin, Sienne
et Naples, entour6es de sup6rieures et d'autres soeurs
de la province.
II y avait encore quelques religieuses v&tues d'un
habit bleu-blanc.
Mgr Carinci, secr&taire de la Congr6gation des
Rites, s'approcha du tr6ne pontifical et, sur l'invitation du Saint-Pere, commen<a la lecture du d6cret,
dont voici la teneur:
CAUSE PARISIENNE DE

BEATIFICATION

ET DE CANONISATION

DE LA VENERABLE SERVANTE DE DIEU CATHERINE LABOURB
DE LA COMPAGNIE DES FILLES DE LA CHARITE

Sur le doute : Dans le cas et pour le but envisagi, est-il
certain" que les vertus theologales de Foi, d'Espirance, de
Charitd envers Dieu et le prochain, et que les vertus cardinales : Prudence, Justice, Temperance, Force et leurs connexes, out &et pratiqu6es a un degre h&roique ?
a Creuse en toi un fondement d'humiliti et tu parviendras
au sommet de la chariti. Cette pricieuse sentence du grand
Augustin (In Ps. i3o, 12) dicrit i merveille la vie de !a Va6rable Catherine Labour&. Celle-ci, en efet, suivant fidelement
les traces de Vincent de Paul, son guide, atteignit par l'humilit6 le sommet de la perfection chretienne, et, bien que
douse de plusieurs charismes, demeura jusqu'k la mort volontairement cachde en Dieu. Mais voici quelques mots de sa vie.
Elle naquit d'honnetes parents, le 2 mai i8o5, an village de
Fain-lbs-Moutiers, diocese de Dijon, neuvi;me des onze
enfants de Pierre et de Mladeleine Gaudard, remarquables par
I'int6grite de leurs moeurs et par leur vie religieuse. Catherine fut son nom de bapteme, mais Zo6 demeura son appellation
fami!iire. A Plge de neuf ans A peine, elle perdit sa mere;
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alors, raconte-t-on, baisant une statue de la Vierge, Catherine
mit en Marie sa confiance filiale. D'une mere sA puissante.
elle se montra pleinement digne: apres les soins de minage,
ce qui lui restait de loisir, elle 'employait a de tres ferventes
pribres tant A la maison quh 1'6glise paroissiale ; aussi paraissait-elle sainte aux yeux de tons.
Lorsque Marie-Louise, son ainie, entra chez les Filles de
la Charit6, tout le soin de la maison retomba sur Catherine,
ce qui la forqa de diffdrer son entree en Communautd. A
l'age de ringt-quatre ans, elle rIalisa enfin l'objet de ses
desirs, passa son temps de postulat A Cbitillon-sur-Seine ; et
le 21 avril 183o, eatra au seminaire de la Maison-Mbre des
Filles de la Charit4 k Paris : sa ferveur y etait si grande
qu'elle apparaissait ddjt comme le parfait modbie de toutes
les vertus.
Son temps d'epreuve achev6, Catherine fut placee dans une
autre maison de Paris, celle d'Enghien, oi de trbs humbles
fonctions lui furent confides : garde et soin de vieillards
regus en cet hospice. Le 1 'r mars i835, elle emit ses veux que,
suivant 1'usage de la Compagnie, elle renouvela, depuis,
chaque annie.
L'avis des timoins est unanime : Catherine, tout le temps
de sa vie, pratiqua sans cesse et bhroiquement toutes les
vertus. Pour Dieu, sa pi6tietait si grande que, parlant de lui,
lui parlant, le recevant sacramentellement et le visitant, et
meme contemplant une statue de la Vierge, Catherine paraissait alors en extase. Sa foi fut si vive qu'elle regardait tout
en Dieu et Dieu en tout. En lui, dans les merites du Christ
et l'intercession des saints, elle plaqait toute son espdrance.
Puisque si vives etaient la foi et l'esp&rance de Catherine,
combien devait necessairement briller sa charit6 pour Dieu !
Pour ce qui est de son admirable et heroique amour du prochain, le soin qu'elle prit des vieillards confids A ses soins le
montre clairement. Quarante ans durant, avec une admirable
habilet6, une imperturbable patience, elle les soigna continuellement, bien qu'ils fussent chagrins, difficiles, rudes,
penibles et souvent ingrats; mieux que cela, dans leurs
maladies, jusqu'a leur dernier soupir, elle redoublait de pr&venances et d'affection, v6ritable mere attentive et ange de
consolation, dans ses veilles et de jour et de nuit; la prirre
de Catherine n'oubliait pas ses bons vieux, apres leur mort.
- Elle pratiqua les autres vertus, mais specialement remar-
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quables furent l'humilit6 et la simplicit6, que Vincent de

Paul, par son enseignement et 1'exemple de sa vie, recom.
manda et lgua comme caracteristiques 4 sa famille entibre.
Les timoins sont dgalement unanimes : Catherine, non pas
un jour ou deux, mais tout le long de sa vie, et avec grande
perfection, a garde toutes les rhgles des Filles de la Charite.
Une telle constance demontre 6videmment une hiroique
saintet6; c'est pourquoi la VWnrable Catherine doit etre tenue
pour heroique en ses vertus.
C'est pourquoi aussi le Seigneur, u qui rdsiste aux orgueilleux, mais accorde sa grice aux humbles , (I Pet., 5, 5), c qui,
comme l'enseigne le Bienheureux Albert le Grand, se complait avec les simples, auxquels il ne dddaigne pas de reveler

ses secrets ) (Parad., an. p. 1. de virt., c. 3o), suivant ce mot :
Sson entretien avec les simples n (Prov., 3, 32), done le,
Seigneur, par l'intermidiaire de Marie, choisit la trbs humble
Catherine pour r4pandre sur le genre humain ses misericordes
et exciter davantage dans le peuple chr6tien le sens de la
devotion envers 1'Immacule Conception.
De mime que, apres la definition de ce dogme, l'Immaculie
Vierge se montra et parla A la Bienheureuse Bernadette Soubirous, paysanne toute simple et tout humble; de meme
aussi, avant cette definition dogmatique et comme pour la
preparer, Marie Cgalement se montra & Catherine LabourE,
paysanne comme Bernadette et douee des memes vertus.
En effet, apres son admission au s6minaire des Filles de la
Charite, trois mois ne s'etaient pas encore ecoulis, quand,
la veille de la fete de saint Vincent, Catherine fut favorisde
de la premibre apparition de la bienheureuse Vierge.
Autre apparition le 27 novembre de cette m&me annde;
celle-li d'une plus grande importance, tout au moins quant
a ses effets extirieurs. Alors la Vierge Immaculee ordonna &
cette jeune fille de faire frapper une medaille suivant le
modble qui lui avait ete montre, avec ces mots : 0 Marie
congue sans peche, priez pour nous, qui avons recours &
Vous. *
Digne recompense, certes, pour la devotion prescrite & ses
enfants par saint Vincent envers l'lmmaculee Conception.
Trbs soigneusement contrBle par la Curie parisienne et
rendue cElebre par de remarquables prodiges et d'innombra-

bles graces, cette apparition obtint l'approbation de 1'archeveque, Mgr de Queien, qui s'efforca avec ardeur de la pro-
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mouvoir; distribuant largement parmi les pieux fideles la
midaille frappie, suivant le modele, k plusieurs milliers
d'exemplaires. Des lors, commencerent les bienfaits de la
divine bont6, sp6cialement pour la conversion des pecheurs.
La premiere fut celle de Mgr de Pradt, qui ayant pretd le
serment dit constitutionnel, ne voulait pas se r6tracter au lit
de mort. Au cours d'une visite, l'archev8que de Paris, tenant
en main la Midaille, prononce seulement linvocation gravie
sur le pourtour; aussit6t le malade entretient Monseigneur,
et, sa volont6 enfin changee, r6concilii avec Dieu et I'Eglise,
il rend paisiblement son ame a Dieu. Remarquable encore,
entre tant d'autres, et digne de mention est, en 1842, a Rome
mime, la conversion du juif strasbourgeois Alphonse Ratis.
bonne.
Entre temps, la Vendrable Catherine, choisie par 'l'mmaculte pour cette si grande oeuvre, resta cependant inconnue
durant quarante-six ans. Vraiment sa a vie fut cachie avec le
Christ en Dieu , (Col., 3, 3). Un tel silence est a lui seul une
preuve admirable de fidelite et d'humiliti. Ce secret, six mois
avant sa mort, elle dut le reveler. Comme la statue que la
Vierge avait demandde en souvenir au lieu des apparitions,
n'itait pas encore dress6e et que la V6nerable sentait venir
son dernier jour, Catherine divoile tout A sa supirieure, et
la statue fut dressie.
Enfin, le 31 dUcembre 1876, septuagenaire et munie des
sacrements des mourants, Catherine, comme une blanche
colombe, s'envola saintement vers son cileste tpoux.La r6putation de saintetd dont la sceur, de son vivant, avait
joui aupres de ses compagnes et de ses supirieurs, augmenta
chaque jour apres sa mort. C'est pourquoi la Curie parisienne entreprit, de par son ordinaire autorit4, le procks sur
la renomm6e de saintete de vie, des vertus et des miracles en
gineral et tout ensemble sur les ecrits et sir le culte liturgique qui ne iui avait pas t6t rendu.
En 1907, Pie X, d'heureuse memoire, daigna signer, de sa
propre main, la Commission d'Introduction de la Cause. Les
6crits furent approuves, et fut 6mis le ddcret de non-culte. De
par 'autorite apostolique,ces prochs furent acheves et dfment
approuves, et des lors se tinrent, le 2 aoft 1927, la Congregation antiprdparatoire en presence du Rivirendissime cardinal
Vincent Vannutelli, d'heureuse m6moire, rapporteur de la
Cause; la Priparatoire le 5 juillet 1928; et une nouvelle PrA-
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paratoire, le 17 mars 1931. Enfin, le 7 juillet, l'Assembl6e tou t
entiere des juges fat rdunie en presence de Sa Saintetd le
Pape Pie XI. La, le Reverendissimr
Cardinal Alexandre
Verde, ponent on rapporteur de la Cause, proposa le doute :
Dans ce cas et pour le but poursuiri, est-t-il stir que les vercus
th6ologales de Foi, d'Esperance et de Charitd, tant k l'Ngard
de Dieu que du prochain, et aussi les vertus cardinales de
Prudence, Justice, Temperance, Force et leurs connexes out
dt6 pratiqudes au degrd hiroique ?
Tous les membres prdsents, Revdrendissimes cardinaux,
prilats, Pares consulteurs, donnerent leur avis, que le SaintPhre recueillit d'un esprit attentif; mais il diffdra cependant
de prononcer lui-meme son jugement, d6sireux d'obtenir une
plus grande lumiere divine. Sa Saintet6 choisit done ce jourd'hui, g1 juillet, huitimre dimanche aprbs la Pentec6te, fete
de saint Vincent de Paul et journie finale de I'annee centenaire
de ces apparitions dont fut favoris6e la Vdnerable Catherine.
C'est pourquoi, au Palais du Vatican, le Pape convoqua
les Rdverendissimes cardinaux Camille Laurenti, prefet de
la Sacree Congregation des Rites, et Alexandre Verde, ponent
ou rapporteur de la Cause, le Rdverend Pire Sauveur
Natucci, promoteur g6ndral de la Foi, et moi Secr6taire sonssigna, et, apres le saint sacrifice fort pieusement c6ldbr6,
decrdta que : < Dans cette Cause et pour le but poursuivi, il
est sftr que les vertus thdologales de Foi, d'Esp&rance et de
Charit6, tant I l'igard de Dieu que du prochain, et aussi
les vertus cardinales de Prudence, Justice, Tem prance, Force
et leurs connexes ont 6t6 pratiquies au degrd heroique par
la Vendrable Catherine Labour.. a
Le Pape, en outre, ordonna, en ce ir juillet x93t, que ce
decret fit publi6 et insdre dans les actes de la Sacr6e Congregation des Rites.
Camille Cardinal LAURENTI,
la Sacrie Congrigationdes Rites.
de
Prefet
Alphonse CARINCI,
Secritairede la Sacrie Congrigationdes Rites.

Cette lecture terminde, les officiers des Rites baishrent la main du Saint-PKre et alors s'approcha du
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tr6ne M. tmile Cazot, premier assistant g6nerai de la
Congr6gation de la Mission, accompagn4 du postu-

lateur, M. Scognamillo, et de l'avocat de la Cause. En
sa qualit6 de directeur g6neral des Filles de la Charit6, M. Cazot lut, en d6vot hommage, 1'adresse qui
suit:
TRRt

SAINT PLRE,

C'est au nom du Superieur geinral des Lazaristes et des

Filles de la Charite que son humble assistant a l'honneur
d'offrir k Votre Saintete, en presence et au nom de la R6evrende Mkre Superieure gen6rale des Filles de la CharitA et
des nombreux membres de la double famille de saint Vincent qui m'cntourent, l'hommage de nos sentiments de pro-

fond respect et de sincere ob6issance et nos plus vils remerciements pour la lecture qui vient de s'accomplir du d6cret
touchant I'heroicit6 des vertus de la Servante de Dieu,
Catherine Labourd, Fille de la Charit6 de Saint-Vincent-dePaul.

Certes, il ne pouvait y avoir de jour mieux choisi pour
proclamer l'hdroicit6 de ses vertus que le jour de la fete de
son Bienheureux Pare, saint Vincent de Paul, et le jour o4
nous cl6turons les fetes splendides du Centenaire de la
MWdaille Miraculeuse. Veuillez en agrier, Tres Saint Pere,
toute notre reconnaissance. C'est de tout cceur qu'en ce jour,
de tous les pays de la terre, les enfants de saint Vincent font
monter vers Dieu leurs ferventes pribres pour Votre Sainteti;
its lai garderont de ce jour un inoubliable et reconnaissant
soavenir.
Elle fut, en effet, une vraie Fille de saint Vincent de Paul,
celle a qui la sainte Vierge manifesta la Mddaille de son
Immacul6e Conception, que la voix du peuple appela bient6t

la Medaille Miraculeuse & cause des prodiges operds h son
invocation.
En saint Vincent de Paul, ses nombreux admirateurs ne
voient trop souvent que sa grande chariti, les eeuvres .merveilleuses qu'il a accomplies et qui, il est vrai, ont itabli sa
reputation sur la terre et lui ont fait dscerner le titre de Pere
des pauvres. Mais facilement on laisse de c6it ce qui a et6
le principe de cette immense charit6: sa tendre pidt6 et sa
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profonde humilitd, en un mot sa sainteti. Or, le signe distinctif de celle dont Votre Saintet6 vient de proclamer
l'heroiciti des vertus, c'est sa grande humilitA et la pietd
profonde de son Ame.
Soeur Catherine Laboure avait vu maintes fois la sainte
Vierge. L'annie i83o avait tet pour elle I'annde des grandes
apparitions, et il semble que parfois elle ait it6 en communication constante avec le ciel. Cependant, dans toute sa vie,
rien n'alt6ra jamais la simplicite de son cceur, et elle v6cut
dans une profonde humilit6 sans jamais se prcvaloir des
faveurs cilestes dont elle avait 6te I'objet. Que dis je? s'es
privaloir ! Toute sa vie, elle sera heureuse de n'occuper que
des emplois ordinaires, se devouer aupres des vieillards qui
lui sont confies, et, A la fin de sa vie, garder la porte de la
maison. D'ailleurs, elle sut garder le silence le plus compiet
sur les faveurs dent la Vierge P'avait comblie et elle fut, i ce
sujet, d'une discrition absolue. Tout ce que Von soupconnait,
grace a certains indices qui ne venaient pas d'elle, c'est qwe
t c'6tait une sceur du poulailler d'Enghien qui avait vu la
sainte Vierge ,. Comme, aux derniers jours de sa vie, sa
supdrieure la filicitait des graces reques de la sainte Vierge:
, Moi, favorisee! s'6cria-t-elle; mais je n'ai •te qu'un instrument !.Ce n'6tait pas pour moi que la sainte Vierge m'a
apparu. Je ne savais rien, pas meme ecrire. C'est pour cela
que la sainte Vierge m'a choisie, pour qu'on ne puisse doater. n C'etait vrai; mais il itait beau de le reconnaitre.
Mais comme elle a su aussi imiter la pidti de saint Vincent! C'etait une nme vraiment intErieure et Dieu lui etait
present partonu. Mais, on le comprend, c'est k la Vierge
Immacul6e, qu'elle avait vue, qu'allait toute la devotion deson cceur. On raconte .que parfois elle s'arretait, dans le
jardin, devant une statue di. la sainte Vierge, et que 1,.
debhut, les mains jointes, le regard fixe sur sa bonne Mire,
elle semblait un instant se transfigurer dans cette muette
contemplation. On la voyait aussi, a 'oraison du soir, immobile devant le tabernacle, le buste 16gerement tourne vers la
droite, les yeux sans cesse lev6s vers la Vierge, et •i encore
elle paraissait comme en extase. On peut dire qu'elle vcut
da souvenir de celle qu'elle avait contemplie.
Cependant, et I'habitude de la presence de Dieu et cette vie
de recueillement ne 1'empechaient pas de se donner tout
entiere aux pauvres et de se ddvouer aupres de ses vieillards;
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et c'est avec raison qu'on a pu intituler un chapitre de sa
vie : o Une vraie Fille de la Charit6. , Avec la bienheureuse
Louise de Mariilac, elle restera le modele des Filles de la
Charit6 selon l'esprit de saint Vincent. Puissent toutes les
Filles de la Chariti, les yeux fixes sur ce beau modele,
rdaliser l'iddal de leur vocation, et, comme elle, aprbs avoir
pratique I'humilit6 de leur bienheureux Pere et de leur bienheureuse Mere, apres avoir, comme ces saints personnages,
mene une vie int6rieure profonde et une union constante
avec Notre-Seigneur Jesus-Christ, parvenir a cette saintet6 a
laquelle doivent les 6lever l'amour de Dieu et la charit6 envers
le prochain, but de leur vocation et qui n'en est que l'expression !
Tres Saint-Pere, nos prieres continueront a monter ferventes vers le ciel, afin qu'un jour, que nous desirons proche, la Servante de Dieu, sceur Catherine Labour6, soit
plac6e sur les autels, modele de toutes les Filles de la Charit~ et leur protectrice.
Tres Saint-Pere, en terminant, je prie Votre Saintet6
d'agrier encore une fois nos protestations de respect, de
fidelitd et d'amour envers Votre Auguste Personne. Tous les
pretres de la Mission et toutes les Filles de la Charite, ceux
qui soot ici presents et aussi ceux qui sont rdpandus par
toute la terre, sont heureux d'offrir leur travail et leurs souffrances pour le Vicaire de jIsus-Christj de souffrir en union
avec Lui et de faire monter vers le Ciel pour Lui les plus
ardentes pribres, afin que Dieu le garde au milieu des difficultts de l'heure presente, afin qu'il conduise la barque de
Pierre, dans la sdcuriti et la paix, au port, tant ddsire, de la
bienheureuse iternite.

En r6ponse A ces mots, le Saint-Phre remarqua tout
d'abord qu'a travers le texte latin du decret et le texte

fran;ais de l'adresse lue par le digne repr6sentant
des familles religieuses de saint Vincent de Paul, les
auditeurs avaient pu entrevoir,-voir meme, dans toute
son int6grit6, dans toute sa plenitude et toute sa splendeur, la grande beaut6 qui rayonnait de la figure
modeste et humble de la Servante de Dieu, de l'excellente Servante de Dieu, tris digne Fille de saint
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Vincent, Fille de la Charit6 : la Venerable Catherine
Labour6.
11 n'avait pas l'intention de passer en revue tous
les actes de vertus accomplis par cetle Ame d'6lite,
mais seulement de profiter de cette occasion providentielle, offerte par Dieu lui-meme, pour inviter les
assistants A recueillir comme en un bouquet precieux
quelques exemples plus imitableset plus particulibrement dignes d'inter&t.
Signalons tout d'abord dans cet ordre d'iddes la
charit6 de la Venerable, ce lien de toute perfection,
qui resume toute la loi; signalons aussi son humilit6,
base et centre de toute vertu; et particulibrement sa
piete, cette piet6 simple, profonde, qui est comme
I'lme de l'ime, la vie-de toute la vie; cette pidt6 qui,
dans le tourbillon actuel des choses, des 6venements
et des occupations, ne trouve pas facilement sa place,
toute la place a laquelle elle aurait droit. Sans la pie6t,
la science n'est qu'enflure; l'autorit6, que tyrannie
superbe; la force, que violence; la douceur, que faiblesse. La piet6 est toujours n6cessaire et a toute
chose; elle est comme un contact continu de l'me &
Dieu, comme une orientation permanente vers Dieu,
comme le phare de toute lumibre, la fp de toute fin,
le centre de toute finalitL.
A ce precieux exemple de la Servante de Dieu s'en
ajoute un autre. Sur cette lumibre qui rayonne de
toute sa vie, une autre lumibre magnifique s'6tend
comme une ombre, si j'ose ainsi parler, comme une
ombre lumineuse et discrete.
C'est sa vie d'humilit6, de vie cach6e, vraiment
cach6e avec le Christ en Dieu, bien que tout semblit
devoir la porter au contraire. II vint vite le moment oi

le monde entier parla de la Servante de Dieu, de ses
visions et de toutes ces merveilles. Elle se rdjouit.
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Le monde entier se remplit de miracles dus a la benite

midaille, appel6e avec raison miraculeuse; mais quelle
6tait la personne privilegiie aiusi favoris&e du ciel,
certains le soupconnaient, personne ne le savait; ellememe, semblait-il, le savait moins que personne. Elle
se confine dans un silence absolu; elle garde rigoureusement son secret, comme il convient du secret du
Roi, du secret de la Reine du Ciel. Au milieu des
innombrables distractions que lui apporte le dehors,
sa vie s'6coule modeste, sans cesse occup6e a la pratique des vertus religieuses, aux euvres de charite,
d'une charit6 d'autant plus vraie qu'elle est plus'
humble.
Freres et soaurs, fis et filles bien-aimes, j'arrive a
une vertu dont tous et chacun out grand besoin.
C'est une disposition admirable de la Providence
divine que de tels exemples nous soient donn6s en ces
jours oit toutes les vies, toutes les activit6s se tournent
vers l'exterieur, en sorte que I'on ne peut concevoir
une vraie activith qui ne soit ext6rieure. Tout est
mouvement, surexcitation, clameur, voix et opinion
publique; tout est projet6 au debors. Toutes les formes
de la vie souffrent fortement de cette tendance. Par
,exemple, la vie.domestique. Et que dire de la vie religieuse, de la vie spirituelle, de cette vie qui consiste
oa plut6t devrait consister dans la culture attentive,
diligente, vigilante des vertus, de certaines vertus
sp6cialement qui regardent la diligence au service de
Dieu, diligence digne de Dieu, qui n'a rien 4pargne
pour notre salut, pour notre actuelle sanctification et
future glorification ?

Le Saint-Pere demanda ensuite que chacun s'appliquAt a soi-meme tout d'abord ce qu'il disait A ces
sceurs, ses chbres filies, et remercia le Seigneur de lui
avoir inspire la pensee de rappeler avec tant de preci-
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sion, dans une circonstance aussi solennelle, cette
forme de vie, cette perfection de vie, perfection de
l'action,.de la charit6 operant dans la vie cachbe et
dans le silence; de cette forme de vie, lui, Pape, sent
tout spicialement le besoin, dans le tourbillon des.
affaires, dans le mouvement entrainant de la mare,
dans la succession des occupations quotidiennes, dans
la sollicitude de toute l'iglise; divin mandat, mandat
saint, mais auquiel se mele la tentation, le danger
d'attirer trop I'esprit au dehors; et c'est pourquoi il
est heureux d'avoir eu son attention attir6e sur la consideration d'une saintete, d'une charite, d'une action
tout intirieures.
Sa Saintete note ensuite par quelle heureuse coincidence le d6cret sur les vertus hiroiques de la VWnerable Catherine Labour6 est lu le jour mame oh se
celibre la fete du grand fondateur saint Vincent, jour
de cl6ture de I'ann6e centenaire de la M6daille Miraculeuse, m6daille de la VWnerable Servante de Dien;
ce qui Lui suggere une r6flexion opportune, d'uneopportunith pour ainsi dire providentielle.
Ce n'est pas seulement en 1'honneur de la VWn&rable; ce n'est pas seulement en l'honneur de la
Medaille que s'accomplit cette imposante solennitk;
c'est ea l'honneur de la Tres Sainte Mere c~leste.
C'est pour cela que nous avons jug6 bon de conclure
ce centenaire par une tres grande solennit6. C'est la.
Mere de Dieu Marie qui s'impose a notre attention,
qui reclame la confiance de nos coeurs, qui sourit a
nos pri&res; *et cela en un temps ou nous avons tant
besoin de son aide toute-puissante; en un temps oi
toute l'iglise souffre, parce que souffre son chef; en
un temps oi toute l'glise est frapp6e et dans le deuil,
parce que son chef est frapp6 et dans le deuil.
Rome sait, toute 1'Italie sait, tout le monde sait que
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l'Eglise est i une heure douloureuse de son histoire.
Elle est pers&cut6e dans une des formes les plus delicates et les plus sacr6es de son activiti, dans I'un des
droits dont elle est le plus jalouse : 1'6ducation chr&tienne de la jeunesse. Le monde entier'a montr6, par
l'effusion unanime de sa piet filiale, combien il prenait part aux peines du Pere, paralys6 dans l'exicution d'un des mandatsles plus pr6cis, les plus intenses
et les plus amoureux de Notre Seigneur Jesus-Christ,
qui a envoy6 ses ap6tres a toutes les nations, mais
specialement a ses petits, et disait lui-meme qu'il
serait venu spontaniment au-devant des-ap6tres. II ne
faut pas empecher ces petits, qui, dit le Seigneur,
.t croient en moi ); il faut les laisser aller k Lui, ne
pas les arreter, ne pas se mettre entre eux et le Seigneur.
Et voici que pr6cis6ment en ces jours vient a briller
la M6daille Miraculeuse, comme pour nous rappeler
de faqon sensible et tangible qu' la priere tout est
promis, m&me les miracles, surtout, devrais-je dire, les
miracles. C'est la specialit6 propre et magnifique de
la M6daille Miraculeuse. Et nous avons besoin de
miracles.
C'est dj jlun grand miracle, le premier que nous
devons demander aujourd'bui, miracle que l'Fvangile
meme relive toujours : que les aveugles voient, que
voient ceux qui ne voient pas. Ceux qui ne voient pas
sont ceux qui ne comprennent pas; et ceux-lI sont,
surtout de la part du Pere, plus dignes de compassion
que tous autres; parce que personne ne leur a enseign6 ce qu'ils ignorent. Peut-etre n'ojt-ils pas eu,
comme nous, l'occasion de connaltre les v6ritis divines,

de les voir, de les etudier, de les gofter. II est vrai
que devait s'imposer k eux la necessite morale, le

devoir de ne pas parler de ce qu'lls ne connaissent pas,
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de ne pas se prononcer sur ce qu'ils ignorent, de se
rappeler que 1'~glise, des les premiers temps, demandait d'6tre connue, pour qu'on ne la condamne pas
sans la connaitre, ne ignorata damnetur.
Voila done le premier miracle A demander A la

Reine de la M6daille Miraculeuse, par I'intercession
de la Ven6rable Catherine Labour6; voila le premier
prodige a obtenir du Seigneur, qui pent tout faire et
qui a fait resplendir la lumiere des tenebres.
Pea de scenes 6vang6liques sont aussi 6 mouvantes
que celle de I'aveugle-n6. Le Seigneur I'interroge :
<cQue d6sirez-vous de moi? n Et I'infirme repond :
t, Voir, Seigneur. n Et Jesus lui donne plus qu'll ne
demande. En d'autres 6pisodes de I'Evangile, nous
voyons qu'il opere encore plus largement et g6ntreusement, qu'il n'attend pas la priere, mais la previent.
Pour lui, la misere de la condition, 1'6tat d'infirmitA
est une demande et une priere. Et il gu6rit; il donne
la lumiere.
Mais nous avons besoin de miracles encore plus
grands, je ne dis pas plus difficiles Ala main de Dieu,
car rien n'est difficile a la toute-puissance divine,
qui est au service de I'infinie bonte. Cet autre miracle,
que nous devons demander AMarie, Reine de la M6daille
Miraculeuse, c'est que voient ceux qui ne veulent pas
v-ir, ceux qui sont afflig6s d'un aveuglement bie,
plus aveugle, si je puis ainsi dire, bien plus profond,
plus dangereux et plus difficile A guerir. II est toujours facile A la toute-puissance de la bonte divine
de faire qu'ils veuilient voir et voient rlellement.
Aussi, nous devons demander ce miracle avec une confiance sans limite et nous devons l'obtenir : que voient
ceux qui ne voient pas et que voicnt ceux qui ne
veulent pas voir.
Le Saint-PNre ajoute pour terminer qu'il ne lui reste
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plus qu'i se tourner vers la belle, radieuse.et idifiante

figure de la V. nirable Servante de Dieu qu'il vient
de rappeler, et de donner a toute l'assistance la B6nediction apostolique, c'est-.-dire toutes les benedictions
que chacun des presents d6sire et demande an Vicaire
de Jesus-Christ.
Je b6nis tout specialement les deux grandes families
de saint Vincent de Paul avec leurs supirieurs respectifs, les personnes qui leur sont chores, les choses
qui leur sont chores, les saintes intentions et aspirations que portent dans leurs pensees, dans leurs cceurs
tous ceux qui sont ici,
Sa Saintet6 donna alors la B6endiction apostolique.
Elle recut des mains de la postulation une copie du
dicret qui venait d'etre lu, puis descendit du tr6ne,
salua aimablement les cardinaux et les prilats presents,
et quitta la salle.
(L'OsservatoreRomano, 20-21 juillet i931.)

ESPAGNE
UNE NUIT TRAGIQUE A SEVILLE

De toutes les provinces de l'Espagne, 1'Andalousie
etait certainement la plus avancee dans les id6es communistes. Elle offrait un champ facile aux violences

des rouges.
Le 1 mai, g l'heure de la recreation du soir, tandis
que la petite communauti de Seville s'entretenait sur
les scenes tragiques de Madrid, un pli fut apport6.
Soeur Caroline, superieure de l'H6pital central, annongait que de tristes 6v6nements se pr6paraient pour la
nuit et que la prudence conseillait de prendre des
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precautions. Nous dblibkrimes et il fut d6cide que je
resterai seul i la maison avec les deux braves gens que
sceur Caroline avait envoyes pour me pr&ter main
forte au besoin; mes confreres chercheraient refuge
dans les 6tablissements de sceurs de la ville.
Aussit6t fait que dit. Mes confreres partis, je t616phonai aux agents de la garde civique pour leur
demander protection; il me fut r6pondu qu'on viendrait a notre secours.
Cependant, tout a c&6t de chez nous, le couvent des
M'inimes recevait la visite des pillards. On pouvait
voir dans la rue un groupe considerable de jeunes
geas de quinze A vingt ans, sous la direction de
meneurs d'une dizaine d'annees plus atgs qu'eux.
Tout d'un coup, ce cri retentit : a Les religieux sont
sortis, allons maintenant aux Freres.
Les Freres,
c'6taient aous autres.
A eux, a eux! ,, r6pondit-on.
Je me precipitai au t~elphone : Ils sont ddji ici,
venez imm-diatement. , La r6ponse de la garde
civique fut rassurante : a Nous venons sur-le-champ,
ne vous en allez pas. j1
Cinq minutes ne s'&taient pas ecouldes que l'assaut
commencait; les assaillants criblerent les fen&tres de
pierres et secouerent violemment les portes. II fallait
se hiter. D'abord, le Saint Sacrement. Je me rendis a
la chapelle et consommai les Saintes Especes. Puis, en
toute hate, oubliant le ciboire sur la table de 1'autel,
j'6teignis Ies lumieres, m'assurai que portes et fenetres
6taient bien fermies, et montai sur le toit avec les
envoy6s de seur Caroline. De notre toit nous passames
sur celui des voisins et continuAmes ainsi notre chemin
jusque chez une famille amie, qui nous accueillit avec
chariti.
Notre vie 6tait en sfiret6, mais que devenait la
maison? J'envoyai aux renseignements. On me dit que
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des flammes s'61evaient devant la porte. On brflait
chaises et rideaux. L'immeuble n'aurait pas 6chapp6
a l'incendie sans les plaintes des voisins, qui
craignaient pour leur propre demeure.
Les agents de la garde civique ne se pressaient pas;
ils arriverent, au nombre de dix, un quart d'heure
apres 1'appel t61phonique. Apres avoir chass6 les
pillards du couvent des Minimes, ils pin&trerent chez
nous et se trouverent en face de jeunes gens qui
apportaient des ornements sacris pour les jeter dans
le brasier. L'autel fut respect6, ainsi que le ciboire,
grace, a-t-on racont6, a I'un de ces exaltes, lequel,
mont6 sur le marche-pied de I'autel, dit a ses
camarades d'un ton resolu : ccQue personne ne s'approche d'ici.
Quand j'appris que le feu 6tait 6teint et que les
agents avaient pris possession de la maison, je resolus
de rentrer chez nous par la voie des toits. Des amis
m'en dissuaderent. Accompagn6 d'un ami, je montai
en tram et me rendis a l'H6pital central. De 1&, je
tel6phonai & notre maison. Le lieutenant de la garde
me r6pondit lui-m&me que la foule s'etait dispers6e
et que le cure et les vicaires de la paroisse 6taient
venus chercher les vases sacres et les ornements.
Je ne dormis pas de toute la nuit. Le lendemain,
avec M. Arnao, j'allai voir dans quel 6tat se trouvait
notre maison, ramassai les habits des confrbres et
les objets que je d6sirais mettre en sfret6 et emportai
le tout a l'h6pital dans un auto.
L'etat de siege fut dCclar6 dans la journ&e. Lcs
agents de la garde civique, estimant leur mission terminee, n'attendirent pas l'arriv6e de la troupe pour se
retirer. A la nouvelle que la maison 6tait de nouveau
sans defense, les pillards revinrent. Les soldats,
envoy6s peu apres, la trouverent pleine d'hommes, de

S757 femmes et d'enfants, qui furetaient partout, cherchant

un objet A leur convenance. L'immeuble fut 6pargn6,
mais vide de son contenu.
(R6cit de M. Bruno Saiz dans les Annales espagnoles,
er aoCt 1931.)

Les missionnaires de Seville n'ont pas seuls souffert
de la revolution. En la triste journee du II mai, les
soeurs furent tres 6prouv6es : 'incendie d6truisit une
maison a Alicante, une autre a Malaga; les sceurs de
La Linea, d'Elche et de bien d'autres localit6s durent
par prudence 6vacuer leur demeure.
c( C'est touchant de voir combien il y a de charit6,
6crivait soeur Joseau, de Madrid, le 13 mai; plus de
cinquante familles sont venues offrir leur maison;
tous viennent ou t6elphonent pour avoir des nouvelles,
meme les petits de I'asile. Depuis cette nuit, nous
avons a chaque rue des gardes volontaires; ainsi
nous n'avons pas besoin de veiller, ce qui est un vrai
soulagement. La journ6e de lundi a et6 terrible; car
les enfants sont venus en classe le matin comme d'habitude, avant qu'on sache ce qui se passait. II a fallu
soutenir l'assaut des parents des externes, appeler les
parents des internes, faire partir prudemment et par
petits groupes le- enfants de l'ouvroir, qui ne voulaientpas s'en aller, r6pondre i tous les amis et connaissances, qui venaient donner des conseils et apporter
des nouvelles, vraies ou fausses, et, se greffant sur Ie
tout, le tl6phone, qui n'a pas cess6 de sonner jusqu'a
onze heures du soir. n

ASIE
SYRIE
Lettre de M. AOUN, pritre de la Missiox
i M. LE SUPERIEUR GENERAL

Tripoli de Syrie, le 8 juin ig3t.

MON TRES HONORE PERE,
Votre binediction, s'il vous plait!
Notre maison de Tripoli (Liban) est encore r6duite
B deux confreres. Le supirieur est charg6 des ceuvres
des Soeurs, des ecoles et des proprietes; 1'autre, des
missions. Les trois quarts de 1'annee, chacun de nous
vit seul conime lazariste. Puis, tous les deux sont
accabl6s par l'Age et les infirmit6s. De a1, les 6coles,
les propri&t6s ne sont pas toujours bien surveillees et
visities A temps. Les missionnaires out donn6 cette ann6e treize missions a travers les villages du nord du Liban, qui
contiennent une population de plus de 3 ooo hommes;
dix habitz its seulement ont manqu6 la mission.
Nous faisons faire des confessions g6ndrales en
deux s6ances, deux jours de suite, avec examen de
conscience bien d6taillM. L'un des cat6chistes se charge
de lire et d'expliquer 1'examen sur les commandements
de Dieu et de l'Iglise et sur les p6ch6s capitaux. Par
ce moyen, on fait comprendre A chacun ce qu'il doit
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croire, pratiquer et eviter pour sauver son Ame, car il
y en a beaucoup qui sont tres simples.
Dans notre tournme, nous avons rencontr6 deux villages peupl6s en majorit6 de bergers. Ces bergers
assistent rarement A la messe et aux offices da
dimanche. De la, une grande ignorance pour ce qui
regarde la religion et le salut de leurs Ames.
Je demande a l'un d'eux ce qu'il salt des prieres.
v Je sais Notre Pkre et le vous salue. Recitezles. , II me r&eite les trois quarts a peu pres. a Et le
Credo et les commandements de Dieu? - Personne ne
me les a enseign6s. » Et un autre : t Je sais la moiti6
du Pater et Je vous salue ; et il ajoute : a Je n'ai
personne pour me les apprendre. Ma m6re est morte
il y a longtemps et mon phre est avec les chivres tout
le temps. - Quel Age avez-vous? - Quinze, dix-huit
ans. n Pauvres bergers! On ne peut leur apprendre
que la nuit ce qu'il faut pour pouvoir recevoir les
sacrements.' Une autre difficult6, c'est que leur
intelligence n'est pas cultivee; il faut beaucoup de
temps pour leur apprendre les choses n6cessaires a la
r6ception des sacrements.
Heureusement, j'ai deux bons catechistes: mon cuisinier, qui a la patience de Job pour instruire les
petits et les petites; et un autre jeune homme, pour
instruire les grandes personnes. Cela nous prend
beaucoup de temps. Mais le bon Dieu benit ce travail,
et les bergers sont heureux de se confesser et de
recevoir la sainte communion. Puis, comme r6compense, on leur donne un chapelet, une midaille, etc.,
qu'ils portent fi&rement a leur con.
Un jour, je demande a 1'un d'eux : a Que faitesvous de ce chapelet? - Mon Pere, je le recite tous
les jours et, pour la m6daille, je recite trois Pater et
trois Ave et 0 Marie conque sans pichk... avant de me
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coucher, comme vous nous avez enseigne, et, pour le
scapulaire, sept Pater et sept Ave. Maintenant, j'aime
beauccup la sainte Vierge et le bon Jesus, que j'ai
recu par la communion. Et pour leur faire plaisir, je
ne mens plus, je ne vole plus. Je veux dor6navant
aimer le bon Dieu, qui m'aime et veut que j'aille un
jour au ciel. »
Par reconnaissance, ces braves bergers nous apportent, de temps en temps, un pen de lait on de la
chicoree sauvage qu'on trouve dans les champs. Leur
simplicit6 et leur reconnaissance nous touchent, mon
tres honors Pere, et nous encouragent pour aller
chercher ce pauvre peuple a travers les forets. Car ce
sont les amis de J6sus et, par consequent, du missionnaire aussi, et leur ame est precieuse aux yeux du
Seigneur.
Dans un ce ces villages, il n'y avait pas d'6glise.
On convertit une maison assez grande en 6glise, oi il
fallut loger ensemble avec Notre-Seigneur. La, on
prechait, on confessait, on disait la messe et on
logeait. Le soir, on restait jusqu'a deux heures de
la nuit pour le sermon et la b6nediction avec le
tableau de la sainte Vierge. On n'avait pas de tabernacle pour conserver le Saint Sacrement.
Deux heures avant le jour, les bergers arrivaient,
criant : ( Mon Pere, confessez-nous avant la messe,
nous n'avons personne pour garder .notre troupeau. n D'autres disaient : a Nous avons oubli6 des
phch6s ), etc.
Un jour, la femme d'un berger, venant pour faire

sa mission, fait une chute. Elle se relive complitement folle. Les parents veulent l'amener au m6decin.
Elle crie: a Amenez-moi chez le missionnaire. , Elle
arrive criant, faisant des grimaces. Tout de meme, je

l'asperge d'eau b6nite, j'invoque Jesus,Marie, Joseph
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et j'essaie de la confesser. Elle ne crie plus. Elle se
confesse bien. La voill guirie; tout le monde est
content et Dieu est lout. Alors elle dit: a Le diable
voulait m'empecher de faire ma mission, mais la
sainte Vierge l'a terrass6. Merci, ma bonne Mere.

Disons le chapelet en I'honneur de Marie Immaculee. ,
Je m'arrete, mon Tres Honor6 Pere. II y aurait
beaucoup A 6crire s'il fallait citer tous les traits qui
nous arrivent dans nos missions.
Je prie le Seigneur de vous accorder une bonne
sante, mon Tres Honor6 Pere, poursa gloire et le bien
des ames. Prostern6 a vos pieds, je demande votre
benediction pour moi et pour les missions du nord du
Liban et me dis votre devou6 et obeissant fils.
Aoun JEREMIE.
ANTOURA
DISTRIBUTION DES PRIX AU COLLEGE D'ANTOURA

Derriere le reps vert d'une petite table, le P. Sarloutte, tel le juge rendant sa sentence, appelle les klus

dans une litanie monotone. Le tas des dipl6mes et des
gros-lvres gances de rouge diminue. Les applaudissements saluent le retour a sa place, charge comme
une bibliotheque et comble d'honneurs, du laureat de
sixieme, de quatrieme ou de seconde... La nuit commence,enveloppant d'intimit6 cette c6ermonie grande
et simple qui rappelle la parabole du maitre distribuant, le soir venu, leur salaire aux travailleurs
Je me souviens, par deli quelque vingt ans, de
laquelle, plus que les rouges
cette fete de juillet
reliures et les tranches dories des Robinson Suisse ou
des Voyages de Gulliver, 1'6chbance tant souhait6e
des vacances pretait un caractere de joie. Pendant
que le professeur de rh6torique, vetu comme un
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conseiller A la Cour et 1'epitoge en iventail, arrondissait les p6riodes et conjuguait a tous les temps
travail et discipline, murissaient dans les jeunes tetes
fig6es d'attention de magnifiques projets d'excursions

et de pches aux 6crevisses.
Ici, dans la salle pleine d'enfants, point de sousprefet en habit brod6, de g6neral constelle et de
robes A simarre, ni le conservateur des eaux et
forets, pantalonn6 de vert olive, chauve et sentant
la naphtaline.
Le superieur et le prefet des 4tudes seulement.
Deux soutanes et les ( classes , r6unies pour un cours,
le dernier cours de l'annCe scolaire.
Mais j'ai reconnu la blouse noire orgueilleusement
frip6e des intellectuels en herbe, leurs souliers qui
refusent 1'humiliant contact de la brosse et du cirage
et ces barbes naissantes soigneusement laissees en
friche sur des visages de seize ans.
Les m6mes a potaches , de toujours.
Maintenant, le P. Sarloutte parle. Des phrases
directes, vigoureuses :
t Ne quittez pas le college comme des amnisties
auxquels un gouvernement ouvre gknbreusemenit les
portes de la prison. Ici, vous n'.tes pas des captifs.
Vous allez simplement, demain, quitter une famille
pour alter dans une autre famille, votre famille naturelle. Soyez sages... ) Un geste energique, un geste
de paternelle 6nergie. Tout le monde a compris qu'il
faut etre sage, ne pas se bousculer dans 1'escalier et
ne pas manifester par des cris d'animaux et des bourrades ce grand bonheur d'aller en cong6 qui fait
briller les yeux...
c1Vous retrouverez A la rentr6e d'octobre le meme
divouement de vos. maitres, la meme fermet6, et rappelez-vous que le jour o~ vos maitres vous punissent
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pour uoe sottise que vous avez commise, ils vous
donnent, ce jour-la, la plus grande marque d'interet
et d'affection... a
Severe, le P. Sarloutte? Tout a 1'heure, apres la
distribution des prix, un petit de la petite classe est
entri dans son cabinet:
- Dis, pourquoi tu n'as pas dit mon nom?
- C'est que, repond le P. Sarloutte en posant sa
main sur la tete boucl6e, c'est que tu n'avais rien. Va,
mon petit!
Cette fois, c'est le benjamin aux grands yeux
etonnis :
- Moi, je veux un livre.
- Tn veux un livre?
Et le P. Sarloutte de bouleverser son pupitre : Un
livre! Je ne vois pas. Pcoute: demain tu auras ton
livre. , Coafiant, le gosse s'en retourne, il aura son
livre demain, le sup&rieur le lui a promis.
Dehors, la cloche sonne pour un rite traditionnel:
I'Adieu &la Vierge.
La cour est pleine d'ombre. Une silhouette s'attarde
au bout de la terrasse qui se prolonge comme une
proue au-dessus de la vall6e. Des arbres oscillent sur
I'6cran pile du ciel sous un grand souffle, ample et
paisible.
Cantique.
6
Puis, 1'Ave Maria, recit par le P. Sarioutte.
C'est fni, Les 6lves se dispersent au son lent et
grave de 1'Ang6lus.
Demain, commencent les vacances...
M. D.
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CHINE
RETOUR DE M.

SAINT-MARTIN EN CHINE

Apres la France, deja triste par l'hiver qui arrive

a pas lents, nous atteignons Essen, Essen, ville industrielle, teint6e de noir.
L'Allemagne est l1, signal6e par la casquette rouge
sang de bceuf du chef de gare, le disque blanc orne
de brisques vertes. Les halls des gares sont presque
deserts : quelques voyageurs au chapeau mou 16gendaire, des promeneurs au casque a visiere rabattue sur
le front.
Une ml6ancolie paisible regne sur la r6gion : des
piturages oh le b6tail ne reste pas au pacage, mais
des basses-cours peupl6es de poules blanches A robe
de velours.
Le train avance et nous arrivons a la verdoyante
contrie du Hanovre. An milieu des prairies joliment
orn6es de couleurs quasi printanieres, se dressent, i,
et lI, des bois de sapins, fiddles gardiens de petites
fermes aux coquets rideaux : sur des lieues et des
lieues de distance, les memes habitations.
Plus loin, le paysage varie : des sillons bien traces
dans une terre riche et grasse. Le travai de labour est
commence avec des attetages complets de huit A dix
betes. Plus de villages, mais des bois, des bosquets,
des marecages.
Malgr6 cet aspect de richesse, I'Allemagne subit,
elle aussi, la crise economique r6gnant en France. Les
routes paraissent abandonn6es : des ornixres profondes, une boue noire, oi s'enfoncent les voitures A
chevaux; peu d'automobiles, mais une population
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nombreuse et virulente; le progres n'a pas effac6 ici
le costume national du Hanovre. Les jeunes filles
sont grandes, forles et portent un mouchoir blanc sur
la tete; une touffe de cheveux boucles forme au-dessus
de leur front un diademe scintillant. Le torse serr6
dans un corsage de velours, elles font onduler en
marchant une jupe verte, garnie indifferemment d'un
velours noir ou rouge. Le costume est modeste et
pudique.
La voie ferr6e coupe de nombreux cours d'eau, bord6s de maisons sp6ciales au Hanovre, dont le style
fait penser a la fois au style hollandais et au style
Renaissance: pignons et frontons aux courbes gracieuses rappellent nos chateaux de Blois ou de Pau.
Enfin, Berlin, capitale illuminie et bruyante. Beaucoup de monuments, du luxe, les couleurs vives des
lumieres.
Du passage de la Sprie aucun souvenir, si ce n'est
le grand bruit du fer frapp6 par les roues de notre
sleeping-car.
Mais je ne quitterai pas l'Allemagne sans d6finir
un peu le caractere de nos compagnons de route et
surtout.de l'indigene qui nous a servi au wagon-restaurant. D'une'correction parfaite, correction presque
militaire, il nous offrit des mets copieux, mais peu
raffins, relevis pourtant par le service impeccable et
les tables joliment dicorees. II respecta notre soutane et conversa avec nous de faqon cordiale.
Nous entrons alors en Pologne; rien de saillant A
noter, car nous traversons le pays au milieu d'un
brouillard 6pass qui fait songer au brouillard de Londres. Pourtant, l'irruption d'une jeune Polonaise me
permet d'admirer le costume national; elle est vetue
de blanc et chauss6e de claquettes de bois ressemblant aux coquets sabots de nos Boulonnaises. Elle
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offre de I'eau chaude et des infusions; inutile de dire

qu'elle n'a pas de succes chez nous; mais elle vide par
deux fois son panier dans le compartiment voisin,

occup6 par de jeunes Persans.
A Varsovie, un jeune ing6nieur franqais monte. II
rejoint son poste a Shanghai. 11 a fait un tour complet

par Miinich, Prague, Vienne, Cracovie et Varsovie.
Le ricit de son voyage dans Vienne est a la fois fort
int&ressant et curieux. ( Vienne, nous dit-il, est la
ville des amusements. Un air de grande richesse
regne partout sur ce pays financiurement pauvre et
couvert de dettes; pas de v6tements d'ouvriers-: tout
le monde est vitu en bourgeois, les magasins regorgent d'objets luxueux ; en un mot, la misere doree. *
Je ne crois qu'I moiti6 cet ingenieur; est-il rest6
assez de temps & Vienne pour bien juger?
Nous atteignons Vilna, region mar6cageuse, oh
Napol6on perdit tant d'hommes. La steppe nue avec
des fermes on plut6t des masures pauvres et sales.
Les traits caractiristiques de l'Ame slave, cette. idee
d'immensit6,'reviennent a ma pensee et je comprends
maintenant pourquoi on traite ce peuple de c peuple
rTveur n>.
Pen a peu, nous approchons de la'frontiere russe.
Les bois de sapins commencent, les 6tangs miroitent,
un soleil blafard 6claire cette nature sombre. Le pays
est aujourd'hui en liesse; c'est le 29 novembre, anniversaire de l'ind6pendance polonaise, que leur apporta, pendant un an, la revolution de 183o. Patriotes

et 6pris de liberte, its aiment a fiter cet heureux
moment, gt&6, puis perdu par le rcanque d'entente,
I'ambition et surtout la turbulence extraordinaire des
nobles polonais. 11 s'ensuivit une oppression russe et
des reprbsailles terribles pour la Pologne : population
d'exiles on de d6port6s vers la Siberie.
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29 novembre, fete aussi de celle qui fut nommee
la Jeanne d'Arc polonaise : Lmilie Plater. En i83o,
les officiers du tsar avaient pour chef un soudard sanguinaire, le general Szyrman. C 6tait un cosaque qui,
pour se distraire, faisait ecorcher vifs des Polonais
octogenaires, 6ventrer des femmes grosses et empaler
des enfants sur des piques. Une jeune fille de vingt
ans, jolie, d'origine noble, remu6e par ces cruautes,
decide de poignarder le tyran dans le repaire oi il se
cache; elle coupe ses cheveux, s'habille en homme, se
munit d'un pistolet et d'un poignard, et, suivie de
quelques-unes de ses amies, part, s'arretant de village
en village. C'est dimanche. Les paysans sortent de la
messe. Emilie s'arrkte et, brandissant la banniere nationale oi plane l'aigle blanc, elle harangue les
paysans, qui applaudissent frenetiquement. Ils courent k leurs faux, qu'ils aiguisent, et c'est une petite
armie de 6o cavaliers f6minins et 6oo laboureurs qui
suivent cette jolie fille. Elle a trouv6 des armes pour
tous et, apres plusieurs faits remarquables, elle gagne
son grade de capitaine d'infanterie. La guerre se termine douloureusement pour le parti patriote. Emilie
Plater ne peut atteindre le tyran et volt sa petite
armee rapidement decimee. Le chagrin de cette
d6faite est si gros pour elle qu'elle en meurt

a vingt

et un ans, le 23 d6cembre 1831. Telle est la veritable
histoire de la Jeanne d'Arc polonaise, en l'honneur
de qui les villages les plus pauvres meme de la Pologne sortent les'drapeaux nationaux aux deux bandes
horizontales blanche et rouge.
Les bois de sapins d6filent toujours. Les routes me
semblent mieux entretenues qu'en Allemagne. Sur les
bords des talus, les pierres couvertes d'un; couche de
chaux mettent une note gaie sur ce paysage sombre.
De longs chariots l1gers, tir6s par des chevaux g la
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criniere flottante, paraissent : I'automobile est rare,
les villages espacis annoncent la Russie, et les laboureurs avec leurs chars primitifs me pr6parent a la
vision de pauvreti que j'aurai dans quelques jours en
atteignant la Republique c6leste.
La neige et le froid p6netrent dans le wagon. La
frontiere russe va etre atteinte. Le pays est blanc. Les
Polonais de cette region forment un type special : ce
sont de purs paysans Les femmes sont couvertes d'un
grand chile russe, mal retenu sur la nuque; leurs
pieds et leurs jambes disparaissent dans des bottes
noires. Les Polonais aiment et savent apprecier en
maintes occasions le d6corum et le luxe.
Avant de communiquer mes impressions sur la
Russie, je pourrais egayer ce r6cit par quelques incidents survenus notamment au wagon-restaurant. Une
famille chinoise arrive pour le repas et s'installe non
loin de Dous. La jeune maman, richement vetue, offre
un visage d6licieux, mais combien asiatique ! Le teint
jaune, deux petits yeux brides, noirs et vifs. Par
moments,.elle rit de son petit rire chinois en glouglou 6touff6. L'ing6nieur arrive bient6t. Alleches par
les mets d'apparence heureuse, nos voisins les savourent, mais payent peu apris leur pech6 de gourmandise.
Notre jeune petit Chinois, habillk comme un Esquimean, semble friand, et, apres avoir jet6 un regard
inquiet du c6te de sa maman, precede le service du .
garcon en plongeant ses menottes dans une assiette
de mayonnaise et tente de se servir. Le pere proteste; et beb6, docile, n'ayant rien a sa portee, essuie
ses petites pattes sales B la cravate palombe du papa.
Le 3o au matin, nous entrons en Russie blanche.
Le passage a la douane s'est effectu6 sans difficult :
il fut plus rapide qu'A mon premier voyage. Nous

sommes surpris, d'autre part, de I'accueil qu'e nous
font les paysans russes:avec de grands sourires, ils
nous apportent de l'eau chaude, oi nagent quelques
legumes; mais nous prifirons a leur brouet nos provisions parisiennes. Apres ce repas, nous nous dirigeons vers le wagon couchette, tendu de velours
vert.
C'est au matin que nous pouvons examiner la
Russie. Le train atteint Moscou. L'entr6e a Moscou

est une vision de la steppe nue avec quelques villages
pauvres surgissant, ga et lI, parmi les champs de froment d'hiver; tableau completement different de celui
offert par la luxueuse banlieue berlinoise ou l'imposante entree de Varsovie. Une grande misere se traduit sur les visages des ouvriers qui travaillent a la
gare de Moscou. Quelques femmes, mis6rablement
vetues ou plut6t nues sons une peau de bete, manient
avec dext6rit et lassitude la pelle et la pioche. L'une
d'elles chante A ravir. An milieu de cette tristesse
infinie, ie timbre de cettevoix chaude et douce r6conforte. Les ouvriers qui viennent r6parer notre wagon
laissent lire sur leurs visages une brutalit6 qui contraste avec la gaiet6 melancolique de leurs compagnes
de mistre. Au moment oit nous passons, nous apprenons qu'une revolution de paysans vient de se produire : ktincelle de la grande r6volution qui, sans nul
doute, se produira a I'avenir. On comprend, d'apres
les moeurs, les signes d'une civilisation peu avancee.
La femme est encore, pour 1'homme, un instrument;
attelke aux traineaux, comme une bete de somme,
elle tire de lourds fardeaux sur les routes gelkes,
suivie de nombreux bambins ; telle est sa vie. Elle
ne se plaint pas. Mais, en regardant ces jeunes
femmes de vingt_ vingt-cinq ans, ridees, vieillies,
terrassees par leur vie d'esclave, je songe Anos jeunes
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mamans chinoises de dix-huit ans, toujours suivies,
elles aussi, de quatre ou cinq poupards.
N'osant pin6trer dans Moscou, a cause de nos soutanes, nous en recueillons tout de m6me de precieux
renseignements, grace a notre jeune Frangais. La
Russie est vraiment pauvre. Moscou elle-meme est une
ville d6pourvue de tout: les magasins sont vides; on
ne trouve pas de linge de corps et peu de vetements.
Des files de gens attendent devant les magasins de
'ltat avec leur carte et me font songer aux Parisiens
attendant leur ravitaillement en sucre, charbon et
pain durant la guerre 1914-1918. Toute marchandise
itant fort chnre et l'ouvrier gagnant peu, comme
l'indique la statistique suivante, la vie pour les Russes
est p6nible.
Le rouble vaut 12 fr. So, et l'ouvrier, suivant ses
capacitis, gagne 6o, 20 ou 2oo roubles. Un litre de
lait vaut o r. 6; un ceuf, o r. 3; un paquet de cigarettes, j r. 5; un complet, 250 roubles. Avec sa paye,

l'ouvrier peut done acheter 200 litres de lait, 34 douzaines d'ceufs, 80 paquets de cigarettes; mais il lui
faut deux mois de travail pour acheter un complet;
autrement dit, un ouvrier russe qui gagne 3oo francs
gagnerait en France 800 francs.

Pourtant, Lenine est en honneur, il est reprisent6
en toutes matieres: savon, chocolat, plitre, cheveux,
beurre, etc. 11 est, en un mot, defi6 par le peuple
russe. Au Kremlin, il est, dans son cercueil de verre,

visite chaque jour par la population indigene et par
les 6trangers. A ses pieds, la gerbe d'aeillets rouges
de Mussolini. L6nine 6tait chauve; dans une salle du
Kremlin, on represente son scalpe fait, parait-il, par
un specialiste francais qui lui aurait retire le cuir
chevelu d'une seule piece. Enfin, neuf pices completes sont remplies des reliques du fameux juif.

Rep&tons que la Russie prisente l'aspect d'un pays
miserable, dont la population, lasse et d6sabus6e,
menace de se r6volter, pouss6e par la famine et la
pauvrete.
Moscou s'6loigne et le train file. Bient6t, nous
commenqons a monter les pentes douces de i'Oural.
Des forets sous la neige, au milieu desquelles se
cachent des villages entiers de bfcherons; des piturages saupoudr6s aussi de neige. Au-dessus de cette
nature, un ciel bleu fonc6, fond de decor ideal pour
des habitations septentrionales. En bois sculptS, ces
dernieres ont un toit pointu, des doubles fenetres.
Leur forme est rigulierc et gracieuse.
Des forets, des vall6es, des montagnes, de la neige.
Jamais je n'ai vu en montagne de telles varietes de
blanc, c'est un paysage feerique de voir la lune jeter
ses rayons blafards sur cette r6gion de lis. L'ombre
des sapins se projette fantastique.
Mais le train avance doucement. Plusieurs centimetres de neige obstruent Ia voie. Un wagon chasseneige, pouss6 par une locomotive chauff6e au bois,
nous pr&ecde.
Deja six heures de retard quand nous atteignons
Viatka, belle ville sur un large fleuve completement
gel6. Les passagers sortent leurs fourrures et descendent sur la neige pietinee. Pour ma part, je me contente de rester Ie nez colli contre la vitre, les yeux
6carquillis pour ne rien perdre de ce paysage unique.
Mais je suis arrachE pendant quelques instants & ma
contemplation pour faire le chirurgien: il s'agit
d'inciser un abces a un jeune Japonais. Je m'en
acquitte de mon mieux et recois en r6compense quelques cartes du Japon et la revelation d'une coutume
japonaise se traduisant au d6part d'un paquebot: les
parents et amis du voyageur lancent sur les flancs et
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le pont du navire des serpentins multicolores, petits

rubans de papier, symbole de l'amiti6 on souvenir
qui demeurera dans leur coeur malgr6 l'iloignement.
Je reprends ma place derriere les vitres. Nous traversons la Volga, presque complitement gelee. Le
trafic par eau est arretk. Une heure on deux se passent et c'est l'Oural vu du c6t6 europ6en. Des aiguilles
de glace se dressent sur un ciel sombre: elles scintillent, iris6es de mille couleurs, dans les quelques
rayons de soleil qui -transpercent la masse grise du
firmament.
Un seul poteau nous indique- la s6paration arbitraire de 1'Europe et de l'Asie.
Le 3 d6cembre au matin, nous atteignons la Sib6tie,
pays immense couvrant une superficie de 13 millions
de kilom6tres carris et poss6dant une population de
pros de 9 millions d'habitants. D'autre part, lieu
d'exil, choisi par le gouvernement russe, et, en meme
temps, terre an sous-sol tres riche, qui permet l'exploitation de l'or, de l'argent, du nickel, de l'amethyste,
de l'6meraude, du rubis.
Nous sommes done aux confins de l'Oural asiatique, en pleine r6gion des steppes sibiriennes. Le
paysage devient monotone et presque sans attraits.
Les gares sont en briques rouges et des villages de
plusieurs kilometres de long bordent une route de
5o metres de large environ.

(,

et la circulent

a vive

allure des traineaux, toujours conduits par des femmes
emmitoufl6es jusqu'aux yeux. Nous arrivons rapidement a Omsk, grande ville sib6rienne, oiu eut lieu,
pendant les guerres civiles de 1920-1925, la grande

resistance contre L6nine et les soviets. Un ceil exerce
peut distinguer facilement les vestiges de fortifications de combats.
La steppe se diroule, toujours d'une monotonie
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d6solante. Nous atteignons ainsi Novosibvisch, ia
Chicago sib6rienne, apres avoir travers6 son bassiz
houiller. Cette ville-ph6nomine surgit des collines
avoisinant le fleuve g6ant de 1'Obi en sept annees.
La neige tombe toujours et des 6quipes d'hommes et
de femmes d6blayent les gares. Avant d'atteindre
Krasnaye, j'emploie tout mon savoir a drider M. le visiteur, mon compagnon de voyage. En effet, nous apercevons le cimetiere des d6portis polonais; l -est
enterr6 Mgr Fabregues, mort dans le transsib6rien.
Personne ne vient prier sur sa tombe abandonn6e.
Et nous poursuivons notre grand voyage. Les ifs,
les cypris nous encadrent; la journ6e du 5 d6cembre
se passe dans les lacets des montagnes qui s6parent
1'Ienissei des fleuves qui vont vers le Baikal. Tout est
gel6. Des traineaux circulent sur la glace, des cours
d'eau, des radeaux surpris par le gel sont soulev6s en
un joli d6sordre.
Nous montons vers le Baikal sous un ciel de Venise;
le soleil se mire sur I'immense tapis de neige et allume
des 6tincelles sur cette blancheur immacul6e, d'oii
s'elance le tronc mouchet6 de noir des bouleaux aux
branches rouges. Le paysage, toujours semblable t
lui-mmie, pr&te a 1'engourdissement du corps et de
l'esprit. On pense, on reve, on revoit les etres aim6s
li-bas ep France; on feuillette le livre des souvenirs.
Nous avons serpent 6 d'lrkoutz a Nissovoya, region
montagneuse qui entoure le lac Baikal, la plus grande
etendue d'eau dduce du globe. J'admire ce paysage,
presque f6erique, et nous'entrons dans la r6gion bouriate mongole: des plateaux couverts de neige et c'est
tout. La bise y siffle et des Mongols au bonnet pointu
gardent des troupeaux entiers de petits chevaux a la
queue trbs longue. Is nous regardent curieusement.
Leurs femmes s'approchent et j'ai le loisir de distin26
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guer leur costume original. Sous leur vetement de
peau magnifique, dont le poil est A l'int6rieur, elles
portent sealement un bolero rutilant ou un serre-poitrine garni de pierreries.
Le pays est sauvage et j'airveill fort avant dans la
nuit pour admirer la descente du Transbaikal. Au
pied de ces monts, nous apercevons des soldats aux
longues capotes, troupe sovi6tique installde l~ depuis
deux ans pour r6primer I'insurrection des tribus.
Malgr6 le froid intense, la vie est active-: les traineaux circulent sur la neige, et les visages mongols,
mal preserv6s du froid, sont rouges, rid6s, voire mnme
se pellent comme de vieilles pommes.
Nous arrivons a Tchita, derniire grande cite avant
la frontiere russe. Les p.turages se deroulent ensuite
a perte de vue et nous sommes a la frontiere. Que de
difficult6s, que de formalitis pour sortir de ce pays
soi-disant socialiste. N'est-il pas plutot sous un rgime
aristocratique?
Voici enfin Mandjouria; nous poursuivons vers
Kharbin. Entre ces deux villes existe une distance de
i ooo kilomitres, qu'il faut parcourir en dix-huit
heures. Nous arrivons avec 250 de froid; le grand
fleuve est gelS. Des voitures operent le d6barquement d'une flottille de bateaux pris par les glaces.
Kharbin est une ville assez importante: sa population est superieure a cinq cent mille habitants, compos6e de Chinois, de Russes blancs, de Russes rouges,
de Japonais et de Mongols. Le comrmerce de plusieurs
r6gions, grandes comme 1a moiti6 de l'Europe, s'y
opere. La vie est plus douce dans la r6gion qu'en
Russie. Les.gens y viennent faire fortune en deux ou
trois ans. Seule, la population russe, 4 d•bris de la
Russie des tsars n, est pauvre.
En entrant I Moukden, nous changeons de train.

-

775 -

Pour avoir de la place, ii nous faut saigner A blanc
notre portefeuille et nous payer des premieres.
Une vieillefe-mme s'agrippe a la rampe. Un soudard
Fattrape par le fond de sa culotte ouat6e : a Eh! la
vieille mere, ne monte pas, ce sont des premieres.
- Premieres, premieres, j'ai pay6, je veux monter. ,
Nous montons sans pouvoir connaitre le d6nouement
de cette comedie.
Au wagon restaurant, nous avons pour voisins deux
jeunes Mandchous vetus comme des princes. Ils sont
accompagnes par leurs sceurs ou plut6t leurs amies.
Ces dernieres, trbs jeunes aussi, sont v6tues de soie,
de fourrures et portent des chaussures garnies de
pierreries, le tout d'une valeur de plusieurs milliers
de francs. L'une de ces jeunes femmes vient a nous et
m'apprend qu'elle a ete 6levie par les soeurs Franciscaines. Ces dernieres lui avaient parlk de moi. Elle
me connaissait par une photographie. ( Pere Ting,
j'ai souvent entendu parler de vous; je serais heureuse
de vous entendre raconter votre voyage et surtout les
moeurs europeennes. p Je n'eus pas le temps de la
satisfaire; elle descendit pen de temps apres..
*Le matin, nous traversions la grande muraille, i
sa partie la plus orientale, celle qui fait face ý la
mer. Elle court autour de la Chine sur plus de
4000 kilometres. Les empereurs ont mis plus de
deux cents ans a faire construire cette immense ceintare de murailles, ipaisses de 6 metres.
Nous voici done en vraie Chine. Le bord du littoral
est riche en charbon, en sel. Les rbcoltes y sont abondantes. Le vent glacial du matin, un soleil de midi
chaad me font penser imm6diatement a mes v6tements
chinois qtu vont me preserver de la congestion.
A Tien-Tsin, je n'arr&te deux jours sur les instances
de monvisitear et bient6t je prends le train pour Pekin.
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Pekin, aujourd'hui Pei-Ping, pour pen de temps
sans doute, est une ville superbe. Je l'ai d'ailleurs
trouvie plus jolie que jamais, car les.derniers palais
clos ont 6tC ouverts an public. Ses murailles rouges,
ses jardins immenses, ses gigantesques toits de briques
et ses tuiles colories me charment. II serait trop long
et peut-6tre impossible de d6crire les merveilles renferm6es dans les palais. Elles tiennent A la fois du
merveilleux et du 16gendaire.
Je quitte P6kin pour courir vers mes chritiens, qui
sont heureux de me revoir.
Ma vie va done reprendre, p6nible mais encouragee
cependant. Je reprends mes bitonnets pour manger
le riz & 1'eau et je recommence mes veilles interminables pour me rapprocher des miens et leur prouver
que je ne les oublie pas.
SCEUR MARIE-CHARLOTTE GUERLAIN
Le- 19mai 1931, juste a la veille de ses quatre-vingtdix ans, la doyenne des Filles de la Charit6 en Chine,
sceur Marie-Charlotte Guerlain, quittait notre pauvre
terre et sa chore Mission de Cheng-ting-fu dont elle
avait 6t6 la fondatrice en 1882.
N6e a Saint-Omer, soeur Guerlain avait recu une
bonne instruction chez les religieuses Ursulines, a
qui elle fut confice de bonne heure. A vingt et un ans,
elle d6clara sa vocation a son phre, qui n'entendait
pas se s6parer de sa file ch6rie. L'nergie de 1'aspirante triompha des difficultis et la fit entrer au S6minaire ie 23 d6cembr, 1862.

Apres ce temps beni, Fribourg eut les premiers
essais de son zele; elle y fut surtout charg6e de
l'asile: longtemps apres, elle aura la joie de voir
arriver une de ses el6ves comme missionnaire. De la
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Suisse, notre soeur passa & Rome pendant plusieurs

annies; elle aimait a raconter comment les habitants
de la Ville iternelle remarquaient les cornettes parcourant les rues par les plus fortes chaleurs.
Mais le champ d'action reserv6 au courage de sceur
Guerlain 6tait Cheng-ting-fu, pour qui Mgr Tagliabue
avait obtenu des sceurs: les six premieres y arrivaient
le I1 novembre 1882. Au debut, ce n'itait que quelques
orphelines; mais, par mille industries et avec un esprit
de foi profonde, elle commenqa an fur et A mesure
toutes les oeuvres qui remplissent la Mis6ricorde de
Cheng-ting-fu et abritent bien des miseres. Les
infirmes, si nombreuses iai, se sentaient ses privil&giees. Dans cette Mission de la brousse, ois tout Atait
I commencer, elle a deploy6 son 6nergie de caractire
et sa grande abn6gation.
En 19oo, lors de la rdvolte des Boxeurs, sceur Guerlain etait alle en France, afin d'interesser des bienfaiteurs a sa cause. Loin de ses compagnes, la Mere
6tait bien triste; enfin, les pri&res la ramenirent au
nid blen-aime; elle put rentrer, grace i nos soldats.
Oh! comme le g6enral Bailloud et toute sa brigade
ont recueilli de reconnaissance dans ce coin retir6 oiu
its amenerent la paix et un plus grand progres de la
chrftienti!
Depuis cette 6poque, des ann6es de plus grande
misere, inondations, famine, etc., oat souvent amenk
un surplus de malheujeux i la Maison deja pleine;
alors, sans aucune ressource d'avance, forte de sa
confiance en saint Joseph, la bonne Mere a recueilli
et recaeilli encore; le personnel etait tripl6; et c'est
les larmes aux yeux que les ncessitenx itaient
accueillis. Si, par suite de ce contact; des villages
s'ouvraient a la religion, comme son coeur s'en r6jouissait ! Toutes les grandes causes la trouvaient sensible;
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aussi pourrons-nous dire que la Chine perd une de ses
plus actives et vaillantes ouvrieres.
L'Age ayant amen6 une grande diminution de forces, depuis cinq ans elle avait dB ceder Ie gouvernement de sa Maison ; mais elle s'y intiressait toujours
devant Dieu dans sa demi-retraite. Cette derniere
ann6e surtout, ses facultis s'etaient bien affaiblies;
puis vinrent quelques mois de complet abattement,
qui furent suivis d'une longue agonie de neuf jours.
Pendant cette derni:re semaine, bien pCnible pour
nous, la chore malade avait sa connaissance, sans
pouvoir articuler distinctement. Elle recut la sainte
absolution fort eouvent. puis s'iteignit presque imperceptiblement.
Aussit6t la triste nouvelle connue, de nombreuses

messes furent demandbes par les chrbtiens et les
pauvres, touchant et supreme t6moignage de reconnaissance et de respectueuse estime. Le service funtbre.et 1'enterrement furent la grande manifestation de
l'honneur que chacun tenait a rendre A celle qui, par
6crit, avait demande que personne ne parlit d'elle
apres sa mort. Mgr Schraven voulut cilbrer la messe
de Requiem et donner l'absoute. Au cimetitre mime,
ce fut encore Sa Grandeur qui tint A faire les dernitres cer6monies devant 1'assistance nombreuse et
sympathique, a laquelle avaient voulu se joindre les
Francais de la colonie de Che-Kia-tchoang et une
delegation des Trappistes de Notre-Dame de Liesse.
Sur le parcours, le cortege recueilli et imposant
avait suscit6 bien des reflexions touchantes. Nous-

avons la'confiance que les prieres de tant de pptres,
religieux, enfants et vieillards auront introduit sans
trop de retard cette ame pieuse et divouae dans le
lieu de f&licit6.
(Le Bulleti* Cathalique de Pikin, juin

193i.)
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LA CAPTIVITt DE M. VON ARX
On nous 6crit : a Au sujet de M. Von Arx, on a
appris, par une femme qui 6tait prisonnitre et qui
ait6 delivrde, qu'il est toujours en vie, assez bien
porlant, mais manquant d'habits. II est garde jour et
nuit par douze soldats et convert de vermine. C'est
tout ce qu'on sait, car aucun envoy n'a pu jusqu'ici
arriver jusqu'A lui.
, I y a deux cent mille hommes au Kiangsi
pour combattre les Rouges. Des deux cotes, ils se
contentent'de faire des mouvements strategiques,
occupant ou abandonnant les villes, etc. Cela promet
de durer. )
Apres la note ci-dessus, nous avons encore reiu la
lettre suivante de Kiou-kiang, du 19 mai: a D.s que
j'eus recu votre lettre du i" mai, j'ai ecrit a quatre
adresses pour etre en etat de vous donner les nouvelles
que vous demandez an sujet de M. Von Arx. On vient
enfin de me repondre qu'il est impossible d'avoir des
relations avec M. Von Arx, car les Rouges massacrent
tout individu qui n'est pas connu d'eux. Ceci n'est
pas nouveau, car les gens que nous avons.envoyds &
plusieurs reprises pour avoir de ses nouvelles sont
toujours revenus effrayis de tout ce qu'ils entendaient
raconter sur les atrocitis des Rouges. En fait, sous
n'avons eu des nouvelles de M. Von An que'par les
captifs revenus de captivite, on par des gens qui
avaient 6tc sous le r6gime communiste.
a Les nouvelles g6enrales de la campagne anticommuniste ne sant pas.tris bonnes. Jugez-en. La
24' division, qui 6taita Chetsing dans le Nin- ta, est
passee tout entire aua Rouges. Cela explique sans
doute que la chasse aux communistes ait 6tC si
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molle; quand on est de leur parti, confment peut-on
]es chasser ?
a A Ifeng, au sud-ouest de Nanchang, un bataillon
est passe aux Rouges, et la 14" division est ertourie par les Rouges. Shangkao t6l6graphiait ie 13 que
la ville allait tomber incessamment au pouvoir
des Rouges. Fengsin est tombi. M. Kin est oblig6 de
fuir pour la troisieme fois avec les religieuses du
Bon-Conseil et leurs orphelines de Kaoan. Si M. Kin
6crit ses m6mbires, je vous assure que ce sera pittoresque et interessant.
c Vous voyez que nous sommes loin de l'aneantissement des communistes.
( Veuillez avoir la bont6 de prier et faire prier
pour nous. Nous en avons bienbesoin !
a L. MOREL. )
(Le Bulletin Catholique de Pikin, juin
L'INVASION COMMUNISTE DANS
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LE VICARIAT DE KlAN

Wan-an, 7 mars 1931. - Le 26 fvrier courant, la
ville.de Wan-an toniba de nouveau an pouvoir des
Rouges. Elle venait A peine de se remettre de la dure
domination de ces derniers, qui dura la plus graide
partie .de l'ann6e derni&re. Elle avait ete systmati-

quement faiss6e sans soldats, malgr6 que ceux-ci
soient maintenant si nombreux dans tout le Kiangsi
et malgr6 ses rditirks appels de secours. Un sort

semblable a 6t6 fait h la ville voisine de Soei-chwan,
oi mime le sous-pr6fet a laiss6 la vie. Les miliciens
de Wan-an se battirent bravement, mais ils ne purent
rien conhre les troupes rouges, arm6es de sept a
hait cents fusils, de plusieurs mitrailleuses, trois petits
canons et bien fournies en munitions. Elles avaient
pris toutes ces armes et munitions au g6ndral Tchang-
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hoei-tsan, battu et tu6 a Tong-kou, d'oa est partie la
bapde qui vient de reprendre Wan-an.
Kian, Tai-ho, Kanchow et Shing-kou, qui regorgent de soldats, n'en envoient pas un pour sauver ces
deux sous-pr6fectures de Wan-an et Soei-chwan, qui
sont vraiment, sans exageration; apres tant de souffrances, sur le point d'expirer. L'inertie des soldats est
inexplicable. Et dire qu'apres cela, ils ne font que
chanter victoire dans les journaux ! Hl6as! que tout
cela est triste!
Le sous-pr6fet de Wan-an est all6 a Kanchow et a
fait savoir que si on n'envoie pas immediatement des

troupes, tous ces r6fugi6s de Wan-an et de Soei-chwan
seront obliges de monter A Kanchow pour ne pas
mourir de faim. Le nombre de ces r6fugids monte a
plusieurs milliers; ceux qui se dispersent dans les
campagnes sont beaucoup plus nombreux. Ville et
campagne de Wan-an, sur un rayon de vingt lys, sont
a peu pros d6sertes. Cette fois encore, grace a Dieu,
j'ai r6ussi a me sauver et demeure pour le moment a
Tan-tse-tsien ; mais que de pauvres gens y sont restis,
et quelques chr4tiens aussi, dont le fils de Liou-laose Francois, ex-chef des miliciens ! Le P. J.-B- Hiu
doit 6tre cach6 dans les montagnes de Soei-chwan,
ainsi que la Fille de Saint-Anne

<i Penta n.

Le

P. Wang demeure a Kanchow et y est tres serviable,
aidant pour les confessions et autres ministeres. Bien humble. S. Russo.
Kian, i5 mars i93I. -

Ces jours-ci sont arriv6es

deux divisions de soldats, tous du Nord, et les chrttiens sont venus se confesser; personne n'est venu
nous demander la rbsidence; ils disent que cela ne se
pratique pas au Nord. Une division est deja partie
pour Yong-fong, ville prise par Pan te hoai; d'autres

-782soldats sont partis ce matin pour Tai-ho et Wan-an;

d'autres vont directement ALoan et Tchong-jen.
Mais les soldats venant du Hu-nan viennent fr&quemment pour r6quisitionner la Mission catholique
et notre cathedrale. Jusqu'a present,la cath6drale est
libre. Deo gratias.
On nous &crit de Kanchow, Ie 15 mars, que
M. Russo, voulant sauver sa residence de l'occupation
militaire de Tan-tze-tsien, se rendit A Wan-an a marches foic6es, mais, h6las! il y arriva apres cette occupation; qu'en plus, les sentinelles ne lui prmirent
pas meme d'y entrer, d'oii dispute; et les sentinelles
le jeterent Aterre, lui et ses objets. Enfin, il put entrer,
mais ne put pas y rester, et on lui permit d'habiter,
dans l'appartement des boys, une chambre sans lit,

sans table, sans rien.
Maintenant que les Rouges laissent en paix quelques sous-pyrfectures du vicariat apostoliquede Kian,
voila que nous avons a souffrir des soldats de Nanking: ainsi, le P. Ko, 6tant retourni a Sin-yu, les soldats qui occupent la Mission catholique ne lui permettent pas d'entrer dans la r6sidence, et il loge dansune
boutique; le P. Fou Joseph ne peut pas rentrer a
Sin-kan pour la meme raison; et M. Lo a vu occuper,
outre les autres bitiments, la cath6drale meme par les
miliciers protecteurs de la paix a Pao an toei o. A
Chang-shu, grace A la pr&ence de Son Excellence
Mgr Mignani et de M. Vittone, on a pu r6sister A
plusieurs reprises A une occupation militaire. Combien de patience et de savoir-faire faut-il d6ployer!
Ceux qui en ont 1'expirience comprennent ce que vent
dire a occupation militaire ,, qui acheve de detraire
les objets que les Rouges avaient laisses intacts,
comme il est arriv6 dans plusieurs residences; Ces
soldats font perdre la face A leur gouvernement, qui
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a d&ja plusieurs fois donna ordre de ne pas occuper
les missions catboliques, ce dont les soldats ne tienneat pas compte.
- Pour la situation giaerale da vicariat de Kian, on
pent dire qu'oa pent un peu mieux respirer dans la
rigion de Chang-shu et dans la ville mrme de Kian.
Dans la sous-prefecture de Ling Kiang, Ca va un pen
mieux aussi; mais oela grace A la pr6sence des soldats. Si les soldats se retirent, les Rouges viennent a
lear place. Voii ce qui fait I'anxi&•
des missionnaires; mais on tachera de ne pas 6tre de nouveau
surpris, comme i Kian, le 4 octobre dernier.
Maintenant que dans tout le Kiang-si ii y a douze
divisions de soldats, ii faudra faire comme Moise,
avoir les bras levis vers le ciel; ainsi, pendant qu'on
prie, les soldats auront le courage et la victoire.
Voila ce qu'il faut pour le moment;*c'est ce que je
demande a tons cen qui ont pri6 pour la dklivrance
des missionnaires et seurs de Kian. A quoi nous servirait-il d'etre d6livris si nous ne poavons exercer
ensuite le saint miaistkre! Merci d'avaace.
E. BARBATO.
SVan-an, 25 mars 1931. Lettre de M. Russo h Mgy Mignani. - Depuis ma derniere lettre, Votre Grandeur
doit etre inquibte a mon sujet, car les nouvelles qae
j'y donnais n'6taient pas brillantes i la v•rit6. Heareusement, apres .1'preuve du premier jour, ma situation au milieu des soldats s'ameliora pen &peu. Apr&s
ma visite au genral Mao, je pus obtenir une petite
chambre pour moi an a Nant'ang v, le a Niu-t'ang »
pour mes gens et la permission de reunir mes chr6tons dans
tiens & l'6glise pour la priere. Nous ,tions
la contrainte, et combien dure, hlas ! Mais telle quelle,
notre situation devenait ainsi plus supportable. C'est
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ainsi que les jours de dimanche, malgri les 6preuves
de toutes sortes, j'ai eu la consolation de r6unir, sous
les .yeux des soldats 6bahis, quelques-uns plus on
moins enrages, la plupart plut6t respectueux, de
soixante-dix a quatre-vingts chretiens, dont un bon
nombre pouvait s'approcher des sacrements.
Cependant, ce n'itait l• qu'un pis aller. Aussi, le
lendemain du jour oh j'avais &t6brutalis6 et failli etre
jet6 dehors par la force, j'&crivis A Kanchow, priant
M. Meyrat de vouloir bien mettre le sup6rieur hi6rarchique du genbral Mao an courant des violences que
je venais de subir. Apres bien des retards, la reponse
vint et elle etait bonne. Le general en chef Tsian 6tait
bien dispos6e notre 6gard et pret a donner des ordres
d',vacuation de la Mission A son inf6rieur. Mais
lorsqu'on fut sur ie point d'engager la derniire d6marche, un ordre detransfert arriva. Le g6n6ral Mao
retourne, avec ses troupes, a Hingkouo, et un autre,
Si (ou Siu), de Kian, appartenant a la 77 division,
vient le remplaceri Ce fut exactement le 22 de ce
mois, au matin, que le general Mao et ses troupes partirent de la Mission. Au d6part, nous 6changea~mes
qu Iques politesses. Quelle diff6rence avec le jour demon arrlv6e!
Lui parti, je pris aussit6t possession de tous mes
locaux et avisai de toutes mes forces aux moyens d'empecher le nouvel arrivant de venir m'occuper. Ce fut
une tAche bien dure, une des plus dures, sans phrases,
de toute ma vie. J'avais tout contre moi : les autorit6s
locales, sous-pr6fet et chef de police, qui pr6textaient le manque de locaux en ville, les tristes pr6c&dents des occupations si longues et si complites de
Kiari, de Tai-ho et celui, plus r6cent, du Mao & Wanan, enfin la volont6 farouche, m6chante m&me, de
presquetous lesof 4cierset soldats, qui voulaient a tout
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prix se loger chez nous. Je m'etais enferm6 dans la
Mission, aprbs avoir pris toutes mes precautions
legales au debars, averti sous-pr6fet, chef de police,
autoriti militaire, etc.
Je dus subir, pendant un.jout et une nuit, un veritable siege. On me jeta des pierres par-dessus le mur
d'enceinte. Je ne bougeai pas. J'avais pris ma resolution, j'etais decid6 A ne ceder qu'A la force pour pouvoir ensuite Inieux protester en haut lien. Je sentais
que je me battais'pour des principes et cela me donnait une grande force. Je me sentais faible aussi, humainement parlant. Aussi, me voyant presque sans
defense de la part des hommes, je tUchai de mettre le
bon Dieu de mon c6te. Pendant ces longues heures de
sige, jene pouvais faire autre chose que reciter des
chapelets. De -plus, je promis une messe au SacreCoeur, un jedne pour les Ames du Purgatoire et neuf
chapelets a la sainte Vierge si je reussissais cette fois
a preserver ma Mission de toute occupation militaire
et pr6parer ansi la resurrection de nos ceuvres.
A la fin, j'eus la porte du , nan-t'ang a enfoncee a
coups de pierres et de crosses de fusils, apres qu'on
cut ient6 en vain de d6foncer celle du a niu-t'ang n.
Un regiment de soldats, exactement le 462', envahit
la residence et 1'6glise. Quelques unes des vitres
qui restaient furent brtsees; des injures i mon adresse
pleuvaient de toutcs parts. J'emmenai le colonel Che
chez mot Le sous-prefet et les officiers nous y suivi-

rent. J'eus avec eux une longue discussion, pendant
laquehe je m'efforvai d'etre a la fois ferme et poli.
Entin, je pus obtenirque sous-pr6fet et colonel iraient
aileurs voir s'd n'y avait pasd'autre local Jesorspeu
apres eux et m'en vaiss la recherche du g6enral, que
je trouve, apres bien des per6grinations. Ce monsieur,
qui a. %t 6Lc, je crois, des son arrivte, prevenu des
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manigances du sons- prifet et des offciers, refusa de
suivre le sous-pr6fet, qui voulait le conduire A la Mission, et alla s'6tablir dans une maisonordinaire. C'est
l1 qu'il me recut. II se montra parfait gentleman.

Avant meme que j'ouvrisse la bouche,-il donna ordre
pricis de ne pas occuper la Mission. Je le remerciai
chaudement et m'en revins Ie cceur soulag6. Plus un
soldat i 1'intrieur; ils 6taient tons partis. Depuis,
nous sommes parfaitement tranquilles et, bien assures
Ace sujet. Graces soient rendues an bon Dieu!
J'apprends que la 231* brigade a 6tC envoyee ;
Wan-an pour y 6tre en garnison. La sicurit6 la plus

complete regne aussi ep ville. Malheureusement, le
commerce a de la peine a reprendre parce que les

nouveaux arrivants n'ont pas de la monnaie en papier.
Ils resteront ici quarante jours; apres quoi, une autre
brigade de Kian viendra les remplacer.
Le P. Hiu est a present i Langtang. Dans la sousprefecture de Choei-tchoan, ily a encore mille A deux
mille Rouges, mais pas en ville. Li aussi, des soldats
vont arriver bient6t. Ie P. Wang est encore i Kanchow. Mon vicaire, le P. Ly, va descendre, ces joursci, de Kanchow a Tantzetsien, oh, je crois, il passera
la f&te. Leangk6ou est encore sous la menace des
Rouges.
Klan, 7 avril. -

MM. Purino et Barbato peuvent

enfn s'embarquer pour Kiukiang. MM. Thieffry et
Breuker les avaient pr&c6dis. De mime, M. Capozzi,
de16gu6 de la maison de- Kian aux fun6railles de
Mgr Fatiguet. Apres un voyage plus on moins rempli
Sde contrariktis, on arriva a Nanchang. Ici aussi, il ne
manqua pas de difficultis pour trouver une place.
Nous allons & la gare des automc!il.c, y attendons
deux heares; puis, un coup de t61,phone : il a plui
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Chang-shu, les automobiles ne marchent pas! Alors,
de nouveau & la risidence.
Ce retard nous permit de savoir des nouvelles de
M. Von Arx, prisonnier des communistes. II se trouve
dans les environs de Yang, pas loin de Koeiki
(Kiangsi)..Ses compagnons de captivitI sont libres
d'aller oi ils veulent, lui non. Douze brigands le
gardent; ceux-ci lui ont dit d'6crire vite et de
demander la somme de cent mille dollars pour sa
ranaon. Parmi ses co-captifs se trouvent des braves
geas qui l'aident a faire la chasse aux poux qui le
divorent.
Chang-shu, 16 avril. - Enfin, apres une absence de
quatre mois, nous pouvons rentrer dans la premiere
station de notre cher vicariat de Kian! Inutile de
dtcrire avec quelle joie Mgr Mignani nous rebut. Le
bon Dieu r4gla si bien les yivnements que tous les
confreres du vicariat de Kian purent venir a Chang-shu
pour I'assemblie domestique. Quel plaisir de se revoir
vivants apres tant de dures persecutions! MM. Thieffry, P. TengC. Tcheng, P. Lo, S. Russo, E. Barbato,
C. Breuker, A. Capozzi, J. Vittone, J. V. Tcheng,
J. Tcheng, O. G. Purino. Reunion si ge6nrale que,
meme en temps de paix, on ne I'avait eue.qu'une fois.
Cela prouve qu'il ne faut jamais d6sesp6rer et avoir
toujours confiance en l'amour misericordieux et pr6venant de notre aimableJ6sus. It y manqua le missionnaire le plus proche, qui vint quand m6me quelques
jours apres, M. Anselmo; il devait rester t Ling-Kiang
pour emp&cher les soldats d'occuper la. residence.
Ecce quam bonum et quam jucucndum kabitate fratres in
unum! Vive J6sus! Le 2I avril, nous nous mimes tous

en retraite. Ces hait jours de recueillement ne furent
troubl6s que par I'inondation, qui fit de Chang-shu un
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vrai ilot. La retraite achevee, ceux qui n'avaient pas
encore visite la chapelle ou le bienheureux Clet avait
sejourne un an allerent A Ling-kiang. J'6tais dunombre.
Cette visite aux lieux sanctifies par notre bienheureux
confrere me fit plus.de bien que la retraite meme et je
puisai la, A l'ombre du grand camphrier oi avait coutume de prier le bienheureux, de nouveaux l6ans
apostoliques. Le bienheureux, me disais-je, a travaill6 dans la m&me province oiu je travaille, et en ce
temps-lk il y avait des pers6cutions, et plus terribles
qu'a present, puisqu'il y laissa sa vie. Courage donc!
la vie pr6sente passera et le seul bien reste. Operemur
bonum dum tempus habemus!
Kian, ix mai. - Date a retenir. MM. Thieffry,
Russo, Lo, Barbato, Capozzi, J. Tcheng, avec sept
Filles de Sainte-Anne, retournent a Kian, terre oi le
sang de nos pretres chiaois avec celui d'une cinquantaine de chr6tiens coula a flots; terre qui nous est
encore plus chrre, car nous y avons eu le bonheur
d'&tre faits prisonniers (Mgr Mignani, MM. Thieffry,
de Jenlis, Barbato, Capozzi, Purino, plus six Filles
de la Charit6).
M. Russo part le meme jour pour Wan-an, oh il
arrive aprbs quelques jours, et le 17, de Wan-an, par
t6legraphie sans fil, nous d6p&che : ( Depuis hier,
r6sidence libre, tout va bien. Deo gratias ! Russo. n
M. J. Tcheng part aussi pour Yong-fong, via
Kishui. La r6sidence de Kishui est dans un 6tat
lamentable. Le mur d'enceinte abime, soit par les
troupiers, soit par l'inondation; tous les bancs de la
chapelle br6l6s, ainsi que les planches de l'etage de
la maison du pretre! Cette fois, il n'y a presque rien a
la residence. Les soldats font la cuisine i la chapelle!

Kian, mai. -
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Qa recommence! Toute la journ6e

d'hier et d'avant-hier, gr4nde bataille entre Blancs
etRouges. Les Blancs ont perdu un millier d'hommes,
bless6s, morts ou fuyards; les Rouges, beaucoup plus.
La bataille -a en lieu entre Futien et Kupishu. Les
Blancs se sont retires en-deq~ de Tchankitou, la population de Kian est tres effrayee. Nous ne savons
quelle r6solution prendre. A peine arrives, voila qu'il
faudrait partir!
Depuis une semaine que nous sommes AKian, nous
avons du batailler pour obtenir 1'"vacuation de la
maison, de celle des Filles de la Charit6, etc. On
commencait a obtenir quelques victoires, et voila! La
confiance 6tait telle que meme deux missionnaires
protestants 6taient arrives aussi, hier, a Kian. Et
voila que, malgrI la presence de tant de milliers de
soldats, les choses se gatent. Ce qui a augment6 la
panique g6nirale, c'est le depart nocturne des dames
des officiers. Comme d'ordinaire en pareille occasion,
les chritiens nous conseillaient de partir. Du reste,
I'exp6rience da 4 octobre, oi nous fames surpris par
I'armee rouge, ne faisait qu'augmenter la crainte
g6nerale et la n6tre aussi. Quand on a ettpris une
fois, on sait ce qui vous attend. Experto crede Roberto!

En plus de tout cela, notez la procession des soldats
revenant du front (a 40 lis d'ici), qui clopin-clopant,
qui bless6, qui sans fusil, tous la t&te baisste, ce qui
n'etait pas de nature Aexciter la confiance. Deja une
centaine de barques remplies de nobles fuyards 6taient
parties et qa continuait. Que faire? Avec M. Lo, je
vais au quartier du chef supreme et lui demande :
cY a-t-il doncdu danger ? II nous rassure; mais nous
lui demandons de nous chercher lui-m&me trois
barques pour qu'en cas de danger, missionnaires,
Filles de Sainte-Anne, orphelines, nous puissions nous
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sauver. II nous le promet et nous retournons rassurer
les autres, restes a la maison. Dans 1'apr&s-midi, nous
apprenons aussi que les soldats deWan-an et de Tai-bo
restent A leur poste; c'est rassuxant. Les airoplanes
se mettent aussi . tirer des bombes sur. les- armies
rouges, et de notre maison on en entend le bruit.
Quelle journ6e que ce 19mai! On dirait que le demon
est furieux contre nous et a jurx de nous empkcber
de recommencer la re6dification des murs de Kian
spirituelle, et cela juste pendant le mois de Marie!
Ipsa contteet caput tuum.
On a defendu aux barques de
Kian, 20 mat. d6marrer, car, disent les chefs, il n'y a rien a craindre.
Ainsi l'on voit tous les gros bonnets, qui n'avaient
pas fui hier, rester chez eux. Quand meme, beaucoup
s'enquibrent si les missionnaires etrangers partent,
car alors ce serait mauvais signe! Nous encourageons
et disons que, pour le moment, nous ne partons pas.
La situation semble done moins compliquee, mais elle
n'est pas tout a. fait eclaircie; cependant, la pr6sence
de plusieurs divisions rend le danger moins intense.
Nous avons grand besoin de vos bonnes prieres.
Nisi Dominus custodieritcivitatem:Adjutorium nostrum
in nomine Domini. Amen!
Kian, 21 mai. - Journee tres mouvement6e. Les
soldats r6quisitionnent toutes les barques. Que se
passe-t-il donc? M. Lo s'en va an quartier gi6nral. II
interroge; on lui r6pond: <cSi vous entendez des coups
de fusil k 8 lis d'ici, mettez-vous sur des barques et
filez! » Alors,ilnous donnetrois affiches avec le sceau
du gen'ral, le passeport, et nous voila de nouveau
sur le point de partir pour I'exil! Esp6rons que la
sainte Vierge nous d6livrera de ces mauvais jours.
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Priez, priez 1 I n'y a que la priere qui puisse nous
Ssauver.

Kian, 22 rai.-- Voil encore une journee passee a
Kian! Celles du 18 au 21 ont 6ti des journ6es de
continuelles transes. On avait appris que les soldats
avaient perdu de six & sept mille fusils, plus les
munitions de guerre, et le danger 6tait d'autant plus
sdrieux qu'une division (la 24'), dants le Ningtu, etait
pass6e aux Rouges.
Le fait qu'i Kian les militaires r6quisitionnaient
toutes les barques faisait craindre un abandon de la
ville aux Rouges, tout comme le 4 octobre I93o. Alors,
il n'y a qu't recourir aux moyens surnaturels, et nous
commengons une neuvaine aun Sacr6-Coeur de Jesus,
comme nous fimes pendant notre captivit6, en priant
aussi sainte Th6rese de 1'Enfant-J6sus.
Pour les moyens humains, nous recourumes k
rautorit6 militaire, qui nous donna trois papiers pour

retenir trois barques. Ainsi,
missionnaires,

Filles

de

i la premiere debicle,

Sainte-Anne,

orphelines,

aurions suivi l'armie fuyante.
Kian, 23 mai. - La ville semble plus calme. Les
officiers me disent qu'avant-hier il y a eu de vrais

dangers; mais du moment queles grands chefs rouges,
Chute, Mao, Penteho6, etc., ont pris une autre direction, le peril immediat a cess6; au reste, du renfort
est annonc6. On respire. Deo graiias! Les deux protestants

4trangers,

arrives

quelques jours

apres

nous, quittent Kian. Des milliers de r6fugies, fuyant
les Rouges, arrivent A Kian.
Kian, 24 mai. -

Jour de la Pentec6te. Malgrrtant

de difficultes, on a pu avoir une belle fete. Des
chretiens ont parcouru 40 lis (az deli, if y u les
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Rouges) et on a pu offrir au Sacr6-Cceur un bouquet
de deux cent vingt communions. On a pu c61lbrer
pacifiquement a klzcathidrale et dans les chapelles
des Filles de la Charit6.
Kian, 26 mai. - Hier, j'ai eu la consolation de
revoir une jeune fille chr6tienne, &g6e de treize ans,
que des paysans rouges avaient prise de force et
voulaient caser a leur faqon. Un chretien l'a arrach6e
des mains de ces bandits. Maintenant, elle est tres
contente au milieu des orphelines de Kian.
Enfin, on reqoit des nouvelles de M. Tcheng de
Yongfong: elles datent du 21 mai; mais le cachet de
la poste 6tait du 24 mai.
c( Depuis hier, sur tout le front, les Rouges ont etA
victorieux et les Blancs out perdu beaucoup. Uls s'en
retournaient ici sales comme des mendiants (comme a
Kian ces derniers jours), sans fusils. Presque tous les
employbs de la ville se sont sauv6s ailleurs ou a
Nanchang. Attention k vous I Kian! Je descendrai a
Chang-shu quand Youngfong sera tomb6e aux mains
des Rouges. Bonne fete !,
Kian, 27 mai. - II y a des amis de la Mission qui
nous disent : a Si dans trois jours de nouveaux renforts n'arrivent pas, tout est a craindre, et alors il sera
peut-&tre trop tard pour-se sauver! n Quels moments !
En presence des faits, on n'a guere confiance dans
le grand nombre de soldats. Cela ressort du rapport
meme du ministre de la Guerre, Ho In Tchin, pr&sent6 A Nankin, le 12 mai i93I : « Dans la seule
province du Kiangsi, la population a diminu d'environ
cent trente mille habitants! Les habitants craignent
toujours... En outre, un certain nombre de soldats du
gouvernement ont d6sert6 et sont all6s grossir les
rangs des bandits. , N'est-ce pas clair ? Ayons con-

-

793 -

fiance quand mnme. Souvent, en Chine, les choses
changent avec une rapiditd 6tonnante : du tragique
au paisible et vice versa. C'est un peu comme les
grands orages pendant I'etd. L'essentiel est de
s'abriter a temps et c'est juste ce qui est difficile.
Mais rien n'est impossible A Jesus, qui nous aime
plus que l'on pense! Courage !
Kian, 28 mai, Meme situation. M. Thieffry
commence un embryon d'ecole-cat6chuminat avec une
dizaine de petits chretiens. Ils 6tudient dans l'antichambre de la chapelle du petit seminaire et les
soldats les laissent tranquilles. Hier, quatre cents
Rouges ont eu l'audace d'attaquer la ville de Kian, de
I'autre c6te du fleuve (Shuitong). Les soldats n'ont pas
voulu leur faire I'honneur de repondre et ces
Rouges sont all6s ailleurs.
Kian, 29 mai. - Hier, un millier de soldats a pass6
le fleuve et s'est install6 an Shuitong; les mrmes
quatre cents Rouges qui, avec un millier de lanciers,
frent feu sur nous hier, ont eu l'audace d'attaquer ces
soldats, qui les oat -requs a coups de fusils et de
mitrailleuses; les adroplanes y sont alles aussi... et ce
fut le silence! Voili encore un jour passe. Deo gratias!
En ent-endant les coups de feu, on se demande:
r6sisteront-ils? C'est la reflexion que j'ai entendue
quand, pendant ces heures de fusillade, je retournais
de la ville, oi je vats, tous les matins, dire la sainte
messe aux Filles de Sainte-Anne. Les gens, soupirant,
se disajent : c Si les soldats ne resistent pas, oh nous
cacher cette fois? )
Kian, 3o mai. - Hier, nous avons achev6 la neuvaine
au SacrC-Caeur de Jesus et a sainte Th6rtse de
I'Enfant-Jesus et voili que Ie Sacrd-Cceur veut nous

-

794 -

mettre a 1'6preuve : des nouvelles plus terrifiantes les
unes que les autres. D'abord, ce sont les officiers
d'aviation qui me font dire que, si je voulais les
suivre, avec les autres missionnaires 6trangers et les
Filles de Sainte-Anne, ils se chargeraient de notre
protection en cours de route. Ces officiers iogeaient
S1l'6tage de la maison de Sainte-Anne, se conduisaient
honnetement et m'avaient promis de m'avertir en cas
de danger. Serait-il done vrai ce danger ? Faudrait-il
done dire adieu a cette terre, si chere a nos coeurs? La
province du Kwangton, notre voisine, se d6clare
ind6pendante; on va nous enlever des soldats. On ne
sait oit tourner la tete. Vers le soir, comme un sourire
du ciel, un capitaine, qui habite, avec ses soldats,
chez nous, vient nous visiter. Nous lui demandons :
(( Dites-nous clairement, y a-t-il danger. A Kian? Non, ne craignez pas, le gros des communistes est
loin d'ici et nous leur avons enlev6 dix mille fusils;
nous vous prot6gerons. ) Ces paroles furent un vrai
baume et la temppte s'apaisa.
Kian, 31 mai. - Dernier jour du mois de Marie.
Vive Marie! Les officiers d'aviation ont quitth la
maison des Filles de Sainte-Anne au moment oiU
j'arrivais pour dire la sainte messe. Jelesai remercies,
leur ai souhaiti bon voyage et bon succes dans leurs
exphditions. Une poign6e de mains et... adieu! Le
courrier postal arrive. M. Russo &crita la date du 24 :
,( J'ai le plaisir de vous annoncer que, grices & Dieu,
nous avons eu une bonne fete.: prbs de cent soixante
confessions et l'eglise pleine. Hier et avant-hier
avaient couru des rumeurs alarmantes. Sans elles, le
concours des fidBles aurait &t plus grand. Aujourd'hui, le general et son chef d'6tat-major (tsanmeo)
sont venus me rendre visite. Ils d6sirent assister aux
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offices. II m'a rassurb sur la situation. Je ne sais s'il
dit vrai.
Wan-an, 25 mai. - Depuis ce matin, la situation
s'est aggravie! Les Rouges (Pantehoai, dit-on), ne

seraient qu'k 5o oi 60 lis d'ici. II reste un regiment
de soldats a la defense de la ville. Les autres ont
pass6 le fleuve. J'ai affreti une barque pour 6tre pr&t
i partir a tout moment. Esp6rons qu'on n'en viendra

pas la ! Priez et faites prier, s'il vous plait, pour votre
tres humble confrere. -

S. Russo. ,

M. J. Tcheng nous ecrit A peu pres sur le meme
ton. II a pu avoir la messe le jour de la Pentec6te, a
onze heures, pour attendre que les soldats fusstnt
absents.
Kiax, I•"'ui. - La situation est loin d'&tre claire !
Nous avons confiance seulement aux prieres qu'on
voudra faire pour nous.
Formons-nous une ame de meme couleur que les
iv 6 nements, toujours prets & partir, mais aussi i
revenir, camoufl6s, s'il le faut, en paysans, comme
nos devanciers des anciens temps, et ne desesperons
jamais. C'est peut-etre l'ere des persecutions et des
catacombes qui recommence. Mais Dieu est toujours
puissant et sage.
Wan-an, 12 juin 1931. -

Je rentre de Lont'ang, oi

je m'en fus voir le brave Pere. Nous avons pass6
ensemble une journ6e d~licieuse et nous nous sommes
encourages reciproquement. Pour le moment, les gros
Rouges sont loin de Wan-an. - Russo.
Kanchow, 12 juin i93i. Vous allez voir degringoler
compris la brigade Ma. 11
garnison, que 7 liu. 11 y a, en

Bien cher M. Russo.
toute la 19' armee, y
ne restera ici, comme
ville, une vraie panique
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et nous sommes pries d'intervenir contre le depart des
soldats. Puisqu'une brigade reste, je ne suis pas bien
inquiet pour le moment, a condition qu'on ne la
rappelle pas ensuite, et aussi tant que les gros
Rouges ne seront pas dans les environs. Je ne
crains que ces deux 6ventualit6s. Aussi, par mesure
de precaution, nous avons d6jh pr6venu les consuls
francais et ambricain de Canton et de Honkong. J'ai
confiance que les choses ne tourneront pas au tragique.
Et vous, comment allez-vous? Les hostilit6s entre
Canton et Nanking n'ont pas encore commenc6. Ils se
'battent actuellement a coups de t6elgrammes. Oremus
pro pace et invicem. - J. MEYRAT.
"M. Russo, en Jn'envoyant cette carte, y ajoutait les
mots suivants : c Au Tonmen, ilya toujours des Rouges
locaux, mais ils sont tenus a distance par les fniliciens.
Pas encore d'engagement serieux. En ville, tranquilliti. La brigade Si restera d6finitivement. Mes
deux ecoles marchent de nouveau, bien que petitement. Nous faisons tous les jours, dans I'apres-midi,
le mois du Sacr&-Coeur, avec litanies et chant. Puisset-il entendre nos prieres et nous delivrer enfin de tons
nos ennemis ! - S. Russo.
Kian, 16 juin 1931. - La situation semble am6liorde
ici, parce que l'orage communiste s'est abattu sur la
partie orientale de la province. Mais des bandes
secondaires de Rouges arm6s ne sont qu'I 3o on 4o lis
d'ici et quelques milliers de r6fugi6s sontvenus chercher
asile et sfiret6 & Kian. Ils ont racont6 combien 6tait
barbare le paysan rouge : on clone le pauvre blanc qui
tombe dans leurs mains et on lui rabote les chairs lui
encore vivant! Atel autre on verse dans la bouche des
sqaux d'eau bouillante! A force de tuer, il risultera
la d6population dans ces contrees. Telle la sous-pr6-
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fecture d'Yong-sin, ol les hommes sont devenus tris
rares. A present, les Rouges de cette localite permettent
A un homme d'avoir sept femmes!
* Un de ces r6fugies a racont6 comment on fit peric
plusieurs chretiens au mois d'octobre i93o,- entre
autres Wang Simon, beau-pere d'une orpheline.
Quand, I'ann6e dernixre, le 4 octobre, la ville de Kian
tomba aux mains des Rouges, tons les chr6tiens, sans
distinction, 6taient recherchbs et furent pris, ainsi que
Monseigneur, avec cinq missionnaires et six Filles de
la Charit6, comme vous savez. Ce furent les chr6tiens
les plus influents qui furent tubs sans misericorde.
Donc, mon brave chr6tien Simon fut pris, li et conduit, pour etre ex6cute, dans son propre village,
(Tongluchow). D'abord, on lui coupa les oreilles :
A Mange tes oreilles. - Je n'ai pas de dents n (il
itait age de 70 ans et plus). Et il dut macher et avaler
ses oreilles. ( Maintenant, avale ta medaille, ton crucifix. - Je suis catholique, c'est manquer le respect
envers la religion. - Catholique ou non, tu dois
les avaler. , II ne put pas avaler le crucifix,
mais avala sa medaille. LU-dessus, un coup de couteau,
et il mourut. Je ne pense pas que cet acte d'avaler
des objets religieux, dans ce .cas concret de Simon,
soit un manque de respect, si l'on tient compte de la
Sparole du bourreau : catholique on non. Ce fut le cas
d'un autre chr6tien, tue en mame temps que lui.
Dans le seul mois d'octobre furent tu6s au moins
une cinquantaineode chr6tiens de Kian, avec les deux
Peres chinois King et Tcheng.
Cette persecution n'a pas fait perdre la foi aux
autres, qui, malgri tout, se conservent fidiles, et c'est
notre grande consolation.
M. Russo m'6crit le 7, de Wan-an: II est dix heures
du matin. Je rentre de Tseou-kia-liou, lieu de ma

-- 78 cachette, au deii du feuve. Hier, je fus occupb.tonte
la journie a entendre les confessions des rifugiis,
qui se preparaient ainsi de leur mienx A c6lebrer la
f&te du Saint-Sacremeat. II y en eut une bonne
quarantaine. Anjourd'hui, messe, sermon, communion
generale dans ia salle commune de la famille Si&. Je
parlais a ces pauvres r6fugies de l'Encharistie, m6morial de la Passion, et de Jisus qui, en son temps, fat,
lai aussi, " nan ming , (r6fugi6) des apres sa naissance,
.c tu fei
iorsqu'il dat fuir devant cet autre chef de

(brigands) qui 6tait kHrode. Je cherchai, en somme, a
les consoler par 1'exempie d'un Dies souffrant volontairement poar nous et & relever leur penske vers Ie
ciel. La maison de Sik est assez vaste pour y loger,
tant bien que mal, ane cestaine de personnes. Nous y
vivons Ri presque en petite commnaaute, .avec les
exercices ordinaires de piktk : messe, praires da
matin et d-t soir, chapelet, mois dU Sacr&-Cceur, faits
en commun. Je ne moccupe que d« spirituel. Quant
an materiel, ils se tireat eux-s~•mes d'affaire. A
present, chacun a ses provisions. Et puis?... Mais
n'empiktons pas sur la Providence. En attendant, je
me seas bien en place, ici, an milieM de mes chritiens
qti souffrent, tes consoiant de mon mieux, vivant avec
eux et comme eux. Quelle doncer!
L'inquaitude regne aussi a Kanchow. Bien maain
serait celui qui pourrait troaver, par les temps qui
coureot, un endroit tout a fait I l'abri des dangers et
"des inquietudes, si ce n'est celui oianous a plac6s la
Providence. Ala guerre comme a la guerre! Tachons
de nous adapter.
Kian, 17 juin I93I. -

Finalement, les soldats oat

evacue la paroisse de Saint-Joseph et M. Capoazi,
apres une absence de huit mois, peut revoir son Saint-

Joseph. Ce matin, au Shuitong (en face de Kian),
pendant une heure, fusillade et quelques coups de
canon de campagne. Maintenant, chaque fois qu'il y a
cas fusillades, on se demande : les soldats risisteront-

ils? Car le peuple, voyant comment les soldats ont
tonjours 6ti brossis par les communistes, n'a pas
grande coniance, memer lear grand nombre. Et puis,
les soldats communistes se battent pour un ideal, et
quaiqu'ils aient perdu 15 ooo hommes, ils ont gagne
95ooo fusils abandonnis. L'avenir est done plein de
gros nuages. Pour le moment, I'orage 6clate au
Kiangsi oriental, i Fuchow, et de la ces communistes
ne visent rien moins que Nanchang. C'est A cause de
cela qu'on a 'envoy6 plusieurs armees de ce c6te.
Pauvre province du Kiangsi!
Malgr6 cet 6tat de choses, Ia plupart des missionnaires restent A leur poste et l'on fait tout le bien que
Von peut, malgrv tous les diables rouges ou blancs.
Ainsi, ici, Kian, le Ig courant, les soldats cantonnais
ont occup6 de force le catichumenat et l'h6pital des
Sceurs, plus la maison des Filles de Sainte-Anne,
malgr6 la d6fense expresse du ministere de la Guerre.
Quand les Rouges nous laissent en paix, voili les
Blancs qui recommencent i nous l'enlever. A present,
seule la paroisse de Saint-Joseph n'est pas occup6e
par les soldats blancs. Cependant, il faut dire qu'ils
n'einpechent pas les chr6tiens de venir a&1'glise,
mais nous serions plus contents s'ils s'en allaient
ailleurs.
Kiaa, 22 juin. - On nous 6crit de Kanchow, le
13 courant, que les troupes cantonnaises (les'rebelles)
sont A Sinfong. Des bandes rouges r6dent dans les
environs. Les Filles de Sainte-Anne de An-yuen se
sont r6fugiees A Long-an, et toutes les cinq out. 6t

- Soo appel6es ici pour la retraite, mais le chemin est
dangereux.
Pour le moment, ici, a Kian, nous n'avons rien a
craindre, ayant deux divisions seulement pour la garder; mais, sous peu, la province du Kiangsi comptera
untroisibme gouvernement : *ile
rigulier; 20 celui des
communistes; 3° celui de Canton. Pourvu que les communistes n'en profitent 4pas, soit a Kanchow, soit ici !
Nous ne nous m&lons pas de politique. On dirait que
tous les maux la fois vont fondre sur nous, et presque
sur toute la province. Nous n'avons oi tourner le
regard sinon vers le ciel, d'oii seulement peut venir
notre salut. *
E. BARBATO.

MONSEIGNEUR PAUL-MARIE
CHAPITRE PREMIER.
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REYNAUD

L'ENFANCE

Hormis les habitants des communes limitrophes,
quelques chroniqueurs d'histoire locale ou dipartementale, quelques antiquaires s'intdressant aux souvenirs du passi, le nom de Sainte Croix-en-Jarez
n'6voque rien sans doute a l'imagination de ceux qui
par hasaid l'entendent prononcer; je doute mame que
les forts en g6ographie sachent dans quel departement
localiser ce village. C'est regrettable; tout petit qu'il
est, ii m6rite d'6tre plus largement connu, car, non
seulement de vieilles l6gendes entourent son berceau,
non seulement il offre aux fervents des choses dejadis
la joie d'admirer un ancien edifice; il fait mieux,
puisque, particularit6 unique peut-etre-eni France, il
reserve la surprise de se montrer en entier dans un
.monument d'autrefois.
Mais ol gite cette creation originale? Apres avoir
quitt4 Rive-de-Gier par le sud dans la direction de la
chaine du mont Pilat, qui est comme la frontiere m6ridionale naturelle du d6partement de la Loire, et en
prenant par la vall6e de Couzon, on p~n&tre dans une
6
gorge aux multiples lacets, resserr e entre des parois
de roches sombres portant quelques arbres rabougris.
Aprbs une heure de marche dans ce defile a l'aspect
sauvage, au dela du barrage de Couzon, le paysage se
transforme comme par enchantement : ce sont les
champs de culture, les vertes prairies et, lI-bas, a
l'horizon tout proche, les pentes verdoyantes du Pilat.
Pour arriver au but de 1'excursion, il reste a couvrir
une distance 6gale a celle que l'on vient de parcourir
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depuis le depart; le chemin persiste i serpenter parmi
les terres de labour et les prds. Un dernier d6tour
vers 1e couchant et, brusquement, par devers soi, tout
surpris, cn apergoit A quelques centaines de toises un
vaste edifice rectangulaire : hautes et puissantes
murailles form6es de moellons aux couleurs brunitres
patines par le temps, masqu6es, de-ci de-la, par des
rideaux de lierre; fiers donjons et tours carrees qui
semblent prot6ger de leur force tout cet ensemble.
Qu'est-ce done que ce manoir feodal qui a r6sist6 a
l'usuredes siccles, refoul6 ceux qui venaient I'assi6ger,
6chapp6 A la pioche des d4molisseurs? Quels grands
et redoutables seigneurs a-t-il abrites? De quelles
scenes de fete on de deuil a-t-il Ite timoin? Mais a
mesure que l'on approche, l'imagination abandonne ses

visions de chiteau fort pour celles plus douces d'un
monastere des vieux Ages : des moines taient ses
chevaliers, un abb6 leur sozerain; is guerroyaieat
rudement et vaillamment contre Satan et ses 16gions ;
leur joie etait de chanter les louanges du Tres-Haut;
le deuil, ils l'ignoraient,car pour eux l'heure do tr6pas
etait celle de la delivrance et du triomphe sans fn.

De fait, la forteresse, on ce que de prime abord on
prend pour telle, n'est autre, on plot6t fut la Chartreuse de Sainte-Croix, devenue, depuis. prks d'un
sicle et demi, le modeste village, de Sainte-Croix-en-

Jarez. Voici, d'ailleurs, esquissies son origine et son
histoire.
La premiere nous est r6v6Cie par la fondatrice ellemBme, B6atrice de la Tour, jeune veuve de Guillaume
de Boussillon, mort en Terre sainte en 1277, dans une
lettre par elle 6crite et adress6e Jean de Louvoyes,
prieur de la Chartreuse de Paris; nons la traduisoas
en 'abr-geant: a Vous n'ignorez pas qu'apres le daces
du seigneur Guillaume, mon epoux, j'ai 6tk accablie
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de soucis multiples occasionnis par les affaires de ce
monde, principalement parce que mes amis me pressaient de contracter un nouveau marage. Ces instances m'etaient d'autant plus ambres et plus douloureuses que, d6s ipa jeunesse, j'avais fermement resolu
de ne jamais prendre d'autre 6poux que celai auquel
le Christ Jesus m'aurait unie. En butte i de telles diftcultis et de si grands troubles, je suppliai le Seigneur de bien vonloir m'en delivrer. Or, ii advint
qa'une nuit, alors.que je reposais, m'apparut en songe
one clatante croix d'argent entour6e d'6toiles brillantes, dont l'ane semblait plus proche de la croix que
les autres. Uneautrenuit, du jeudi au vendredi,alors
que je me trouvais en proie aux memes anxi6tes, je
faisais instance aupres de Notre-Seigneur Jesus-Christ
pour qu'il daignit me consoler dans cette peine
extreme; le vrai-Diea et sa glorieuse Mere eurent
encore 4gard a ma demande et j'eus de nouveau la
vision susdite, mais cette fois la croix et les etoiles
s'approcherent de si pres qu'elles semblaient vouloir
me toucher; puis elles se mirent a se diriger vers le
lieu oi ma maison devait &trefond6e.
a M'itant lev6e de grand matin, je me rendis a
i'6glise et apres avoir rempli mes exercices de devoStion, j'y fis clbbrer une messe en 'hooneur de la Sainte
Croix. Celle-citerminae, je donnai ordre mon kcuyer
d'appretec mon palefroi et le sien, aussi des chevaux
Spour les saivants, parce que je me disposais a faire
one chevauch6e.
4,M'~tant mise en route et ayant pris les devants,
Svoici que la croix et les etoiles que j'avais rues me -

o& devait
prec6derent pour s'arrkter 1emplacement
'
etre b&tie ma maison. Jamais je ne m''tais zendue dans
cet endroit ; jamais non plus je n'avais fait part i quelqu'un de mon intention de faire construire une maison.
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, Quand j'y fus arriv6e, le proprietaire du lieu me
demanda : , Noble dame, pourquoi etes-vous venue
ici? J'ai revi que vous vouliez acheter ce bien. u Ce
qu'ayant entendu, je compris que tout ceci 6tait de

par la volont6 de J6sus-Christ Notre-Seigneur et de
sa benoite Mere; et par deux hommes sages et prudents nous fimes l'acquisition de cette propriet&.
0 Comme c'6tait jour de p6nitence, a savoir un vendredi, je pris 1I mon repas. Survint par hasard un
maitre maqon, pour lors au service du duc de Savoie;
I'ayant interrog6 pour savoir oi il se rendait, il me fit
cette r6ponse: , Madame, je suis venu au-devant de
vous, parce que j'ai eu la pens6e que vous aviez le
dessein de fonder une maison de l'ordre carthusien. n
Ce qu'ayant oui, bien que je n'eusse pour lors que peu
d'argent, je fis neanmoins avec lui un contrat fixant
la somme exacte pour les bitisses de ma maison. ,
Ce r6cit, par certains de ses d6tails, n'est que la
r6plique d'un autre, mais ce dernier narr6 par un
6vang6liste: celui du fait qui se passait pros de dixhuit sikcles auparavant en Jud6e; ou une ptoile guidait
des sages de l'Orient vers Bethl6em et s'arretait
au-dessus d'une &table! Qu'on ne s'6tonne pas, d'ailleurs, de trouver aux origines du monastere cette jolie
legende; nous sommes au moyen age, 6poque o6 le
merveilleux chr6tien se melait presque toujours aux
erectionsde sanctuaires ou aux fondations monastiques.
Le don offert aux Chartreux par la noble et genereuse dame fut recu avec reconnaissance par iceux
reunis en Chapitre general; dts que le nouveau
monastere fut achev6, douze religieux ayant a leur
t&te un prieur vinrent en preidre possession; c'6tait
en 1283 ou 1284; leur nombre ne varia guere dans le
cours des sitcles. Au premier hienfait B6atrice de la
Tour en ajouta d'autres, et elle fut imitee en cela par

ses fils. D'autres gentilshommes,

les chanoines de

I'Nglise de Lyon, des gens de toute condition marquerent l'int&rat qu'ils portaient an couvent de SainteCroix par des liberalites qui accrurent ses possessions
territoriales.
Depuis lors, son histoire est marquee par peu de
faits particulierement int6ressants; quelques alertes
lors des guerres de religion; des incendies de bitiments, qui furent reconstruits, comme furent r6paris
d'autres qui tombaient de v6tust6. En pleine prosperite au dix-septiime siecle, le convent ne comptait plus
que huit religieui en 1789; et quand, en 1792, il fut

-d6finitivement supprime, leur nombre etait reduit A
cinq.
Des 1791, il avait e6t proce6d6 la vente de ses biens
immobiliers, mais ce ne fut qu'en 1794 que le monastire lui-m&me fut mis a I'encan. Trop vastes pour
qu'ils pussent 6tre acquis par un seul acheteur, les
divers b&timents furent divis6s en un grand nombre de
lots; ce furent les paysans et les artisans de la region
pour la plupart qui s'en rendirent possesseurs et s'y
installerent : la Chartreuse de Sainte-Croix etait
morte, le village de Sainte-Croix etait ne.
On y p6netre par une porte monumentale, ouverte
au dix-septiime siicle dans une bitisse en saillie,
flanqu6e de deux grosses tours rondes et couronn6e
d'un fronton en demi-cercle. La porte franchie, on se
trouve dans une cour, cl6tur6e par des bitiments:
ceux de droite comprenaient jadis I'h6tellerie des
femmes, le logis des domestiques, les 6curies, le pressoir; ceux de gauche, la boulangerie et divers ateliers;
c'est dans cet alignement qu'est le presbytire actuel.
Pour parvenir au monastire proprement dit, il faut
traverser cette premiere cour; on aboutit i une porte,
qui s'ouvrait autrefois sur un passage vot6e, aujour-
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d'hui en ruines, qui desservait la chapelle et les salles
communes: r6fectoire des religieux, bibliothbque,
appartements da prieur, etc.; c'est dans une partie de
ces locaux qu'a 6t6 installCe la mairie. On arrive alors
a, une seconde cour, beaucoup plus vaste que la prmitre; c'6tait le grand cloitre, qu'entouraient les
cellules des moines; c'est actuellement la place publique
de la commune.
Et c'est ainsi qu'a cet antique prieur6, lieu de recueillement, de calme et de silence, ont succ6di la vie,
l'activite, le bruit d'une petite cite rurale. Cette vieille
enceinte qui abrita dans ses murs treize religieux, plus
quelques freres lais et un personnel domestique pen
nombreux, loge de nos jours trois cent cinquante habitants'.
C'est IA que vint au monde, le 12 avril 1854, celui
qui, pendant plus de quarante ans, allait r6gir, on
verra avec quelle maitrise et quel succhs, Ie Vicariat
Apostolique du Tchi-kiang d'abord, puis, apris la
division de ce mIme Vicariat, conduire les ceuvres
d'apostolat de celui de Ning-po au point oi elles sont
aujourd'hui, Sa Gr. Mgr Paul-Marie Reynaud, 6veque
titulaire de Fussulan, vicaire apostolique de Ning-po.
S'il faut aller consulter les registres de I'6tat civil
de Pav6zin pour trouver l'acte de naissance du futur
prilat, c'est pour la raison toute simple qu'a cette
epoque, Sainte-Croix n'etait qu'une dependance de la
dite commune, n'ayant elle-meme obtenu qu'en 1888
son autonomic municipale. Par contre, Sainte-Croix
constituait une paroisse depuis le Concordat, aussi
est-ce dans son 6glise que le nouveau-n6 fut baptis6
quelques jours plus tard, le 17 avril. Cette eglise
i. Ces renseignements soot empruntts au volume de M. A. Vachex
la Chartreusede Saite-Croix-en-fares.
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n''tait plus celle du treizi;me siecle; elle avait fait
place a une seconde, batie au dix-septieme, puis
agrandie de deux chapelles lathrales au dix-neuvieme.

Elle ne pr~seate,d'ailleurs, aucun caractkre architectural et, saul ses stalles du seizibme. siecle, son mobilier n'offre rien qui merite d'etre mentionni. De I'ediAce moyenageux il ne reste qu'une partie de l'ancien
chceur des religieux, devenue la sacristie : on peut y
voir quatre fresques primitives; elles representent,
T'une, la crucihxion; les trois autres, des scenes de
la mort et desfundrailles d'un grand bienfaiteur de la
Chartreuse.
Le pere de Paul, Jean-Marie Reynaud, 6tait originaire de Longes, commune du departement du Rh6ne,
oii ii exerrait la profession de menuisier. 11 vint s'6tablir a Sainte-Croix-lors de son mariage, en 1845, avec
Antoinette Pitiot, n6e et r6sidant dans ce hameau.
Le jeune m6nage avait lou6 et s'6tait installi dans la
ceilule des anciens prieurs du monastire, cellule semblable a celle des religieux, sauf que ses deux pieces
!et son dessous,pouvant servir d'atelier, taient un pen
plus spacieux. Plus tard, et apres la naissance de
Paul, la famille laissa ce premier domicile pour
occuper, dans la premiere cour, une autre habitation
dont elle &taitdevenue propriktaire.
Deux enfants avaient prcid6i le petit Paul au berceau; du premier, Felix, nous savons qu'il ne quitta
pas le village natal, oii il preceda de sept ou huit ans
son cadet dans la tombe; la seconde, Marie, pour qui
le dernier-n6 cut toujours une trds tendre affection,
apres avoir manifeste des vellit6s d'entrer en refigion, finit par se marier, se fixa a Sainte-Croix et y
mourut aussi avant son frere.
Jean-Marie Reynaud etait un homme sirieux, un
artisan habile et laborieux, un chritien remplissant

-

808 ,-

exactement ses devoirs religieux. II aimait ses enfants,
mais sans faiblesse. Ceux-ci devaient marcher droit
leur chemin, et leurs manquements ne restaient pas
impunis. Chose Ctrange, car g&neralement les parents
sont plus indulgents pour leur dernier-ni, il &taitparticulibrement severe pour Paul. Est-ce peut-6tre que
la turbulence de celui-ci contrastait par trop avec la
placidit6 des deux ain6s? Mais la mere &taitl~ pour
corriger ce que la voix ou le geste du pire avait parfois de trop rude, et pour consoler le petit. Pas plus
que son mari, elle ne boudait & la besogne, s'occupait
diligemment des soins de son menage et veillait surtout a la bonne education de ses enfants; ses qualites
taient couronn6es par une pi6t6 6clairee. Par leur
travail et leur economie, grace aussi a un 16ger hiritage survenu lors du d6ces du pere de Jean-Marie, la
famille avait une modeste aisance; a la maison, de6j
sa propri&t, elle put ajouter quelq'ues lopins de terre
et acheter uO petit troupeau.
Jouissantd'une bonne constitution, due a une souche
saine et vivifiee par l'air pur et vif de la campagne,
Paul, tel un jeune ch&ne d'une shve gjnbreuse, grandissait dans ce milieu simple et honnete, Les voisins
ch&rissaient cet enfant vif et eveill6, poli et affable;
un pAtre du hameau, Philibert, que nous retrouverons
quand Paul sera devenu 6veque, prenait plaisir a
ramener, assis a califourchon sur ses larges 6paules, le
gamin, tout fier de percher si haut.
Quand il fut ep age d'aller &a
1'cole, ses parents le
remirent entre les mains du inagister de SainteCroix pour etre initie aux secrets de la lecture, de
l'Ncriture et du calcul. Si le jeune 6elve prenait interet
aux lettres et aux chiffres et s'appliquait & les graver
dans sa m6moire, les prairies et les bois qui font une
ceinture de verdure a la Chartreuse n'en perdaient pas
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d'autant pour lui de leur attrait; aussi, fort volontiers,.la classe terminee ou les jours de cong6, allait-il
y folitrer avec ses petits compagnons. Mais il ne
s'agissait pas que de jouer, il y avait A paitre les
chevres; or, celles-ci sont gent capricieuse, il fallait
done les tenir A l'oeil pour que l'une ou I'autre ne
s'avisat pas d'aller chercher un pAturage plus A sa
fantaisie, au risque de manquer A l'appel A I'heure de
la rentree au logis, accident qui eit entrain6 de
facheuses consequences pour celui qui etait prtpos6
a leur garde. Mais ce dernier avait de l'imagination;
afin d'etre sir de les ramener au complet, il leur
passait autour de la patte et des comes une corde qui,
les reliant, empechait les vagabondes de par trop
s'6loigner; il pouvait alors en toute tranquilliti se
livrer A ses jeux favoris. Un jour, ne s'avise-t-il pas
d'executer un autre exploit? Dans le pr4 broutait un
cheval; que si de chevaucher sur les 4paules de Philibert 6tait chose deja si amusante, que devait-ce etre
que de monter un vrai cheval? Sans plus reflichir au
danger que pouvait lui faire courir cette aventure, il
enfourcha la bete, qui, des qu'elle se sentit quelqu'un
en croupe, partit an galop vers son icurie; le cavalier temeraire, couch6 sur sa monture en s'accrochant
a la criniire, ne licha pas prise et sortit indemne de
son 6quipee, non sans avoir failli se broyer la tete
contre la vofte de la port4e d'entrie. Espiggle, il
i'Ntait; et I'une de ses malices 6tait de se poster avec
un sien cousin du mame age, A la sortie de l'6cole,
dans I'encoignure d'un passage vouit; 1A, ils attendaient une petite fille toute timide, leur compagne de
classe;-des qu'elle apparaissait, ils 'encadraient, la
prenaient sons le bras, en d6pit de ses resistances, et,
chevaliers servants de la damoiselle, la conduisaient
gravement jusqu'au seuil de sa demeure, ayant bien
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soin de s'eclipser prestement, leur mission terminee.
II ne faudrait toutefois pas se hiter de conclqre de
ces menus faits, dus a la vivacit6 d'un temperament
nerveux plus qu'4 un caractere leger, que Paul ne
revait que jeux et amusements; ce serait se meprendre
sur ses vraies dispositions. Si, en dehors de l'ecole,
il aimait a se r6crer, chose non seulement 16gitime
mais n6cessaire, aux heures de classe, nous l'avons
djai not6, il n'apportait pas moins d'ardeur a l'6tude
et se pliait a la discipline, avec effort peut-etre, mais,
de ce fait, avec d'autant plus de merite de sa part.
II y joignait une pi&ti sincere, entendant fr6quemment la messe; comme pour preluder aux multiples
benedictions que ses mains allaient repandre pendant
plus de cinquante ans de sacerdoce et d'episcopat,
il les repartissait pour le moment parmi les chevres et
les brebis. II etait p6nitr6 en particulier d'une tendre
devotion envers la Reine du ciel, se faisait une fete
d'assister chaque jour dans l'6glise paroissiale aux
exercices du mois de Marie. Des qu'il fut capable de
franchir les quelques kilometres qui s6parent SainteCroix de Valfleury, sa mere le prenait avec elle dans
les-pelerinages qu'elle faisait a ce sanctuaire celebre
dans toute la r6gion. Quelques annies encore, et elle
l'y menera une derniere fois, mais alors ce sera le
coeur charge de graves soucis pour l'avenir de son fils
qu'elle ira implorer Notre-Dame. Est-ce par suite de
cette devotion qu'il ajouta & son pr6nom celui de
Marie, ou est-ce en souvenir de son pere (Jean-Marie)?
Le fait est que tant les registres de l'6tat civil que les
actes paroissiaux portent le seul nom de Paul.
II est. une date qui fait 6poque dans la vie d'un
enfant: celle de sa premiere communion. Paul avait
onze ans bien accomplis quand il s'approcha de la
sainte table. Comment s'etait-il prepar6 & ce grand
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acte? Dans quelles dispositions recut-il le Dieu de
1'Eucharistie? Nous sommes r6duits l1-dessus a de
pures conjectures. Faisons-en ici la remarque :
Mgr Reynaud 6tait d'une extreme reserve pour tout

ce qui concernait sa peisonne ou les siens; pendant de
longues annees que nous l'avons connu et au cours de
nombreux entretiens que nous avons eu l'honneur

d'avoir avec lai, jamais nous ne I'avons out faire allusion a sa jeunesse ou i sa famille. Les quelques details
que nous avons relates plus hapt et ceux qui suivront
au cours de ce r6cit, nous les devons an souvenir de
ceux qui en furent les t6moins on qui 6taient i meme
d'en parler en connaissance de cause, et a des lettres
bien rares adressies par le prelat a sa soeur. Mais de
ce que nous avons dit de sa pi6ti et de sa devotion,
nous pouvons supposer en toute vraisemblance que ce
fut dans des sentiments de vive foi et de grand
amour qu'll participa pour la premiere fois au corps
et au sang du Seigneur. Est-ce A partir de ce jour que
lui vint la penske de se dbvouer.entibrement au service divin dans 1'6tat ecclsiastique, ou ce d6sir
avait-il diji germe dans son cceur? Meme incertitude;
si c'est la seconde hypothese qui est la vraie, il n'y a
pas de doute que, depuis lors, la r6solution en fit
affermie sans toutefois qu'il s'en ouvrit aux siens.
Paul allait atteindre sa douzieme annie, son instruction primaire s'achevait; il 6tait done temps pour ses
parents de se prboccuper de son avenir. La seule
ambition que le pere avait pour ses fils 6tait d'en faire,

1 son exemple, des hommes honorables et-laborleui,
capables de gagner honnetement leur vie par la culture
des champs, et le premier 6tait dejh engage dans cette
voie. Bien qu'il se fit rendu compte que le second
manifestait d'heureuses dispositions pour les etudes,
il ne s'ktait jamais senti tenti de les lui faire pour-
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suivre dans un 6tablissement d'instruction secondaire,
dans 1'espoir de le voir plus tard embrasser une profession lib6rale ou entrer dans une administration;
d'ailleurs, cette id6e lui serait-elle venue que des
motifs d'ordre picuniaire 1'eussent promptement
d6log6e de son imagination. Pas davantage n'avait-il
soupconn6 la possibilit6 d'une vocation sacerdotale ou
religieuse; Paul ferait tout simplement comme son
ain6. Mais, dit le proverbe, si c'est l'homme qui propose, c'est Dieu qui dispose : si tels 6taient les desseins du pere a 1'6gard de son fils, autres etaient les
vues de la Providence, qui l'avait choisi pour etre la
lumiere du monde, le sel de la -terre; qui l'avait pris
par la main et le gardait pour ouvrir les yeux des
aveugles, faire sortir de prison les captifs, du cachot
ceux qui 6taient assis dans les t6nebres. Elle allait
doucement, mais sfirement, le mener, en d6pit des
obstacles, lU oi elle le voulait.
Quand done Jean-Marie Reynaud eut annonc6 A son
dernier-nc que le temps de quitter 1'ecole pour commencer d'autres travaux 6tait arrive, et que celui-ci
lui eut declar6 qu'il voulait &tre pretre, son pere, qui,
comme nous 1'avons dit, ignorait le tout des secretes
aspirations de son fils, fut boulevers6 par cette reponse.
Son extreme surprise n'avait pas pour cause la pensee
de I'honneur que Dieu lui faisait en se choisissant un
ministre dans son humble foyer, elle puisait sa source
dans des motifs d'ordre tout different, elle 6tait faite
d'une forte d6sillusion, mel6e a un profond m6contentement : c'itait le d6part premature de la maison
familiale d'un de ses membres; c'6tait renoncer A
l'espoir d'arrondir I'humble patrimoine; c'6taient les
depenses qu'entraineraient de longues ann6es d'!tudes,
depenses qui d6passaient ses modestes r•esources;
c'6tait..., raisons bien terre a terre, sans doute, mais
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combien humaines, excusables done, surtout en cet
homme qui, sur le point d'arriver a la cinquantaine,
allait manquer d'un appui sur lequel il avait compte!
Non, cela ne pouvait etre et ne serait pas! Et ce ne fat
pas... pour l'instant. Devant ce refus catigorique,
exprim6 en termes peu bienveillants, le petit solliciteur n'avait qu'A se soumettre; ce qu'il fit sans r4crimination : dbju, il 1'&tait; le coeur endo!ori, i ll'avait;
decourag6, non. En effet, son disir de devenir pr&tre
n'6tait pas un pur caprice que I'apparence d'un nouvel
objet fait passer a une autre fantaisie; ce n'etait pas
davantage une simple vellkit6 que la moindre opposition fait s'6vanouir; c'6tait une volont6 bien r6solue,
par consequent, surtout chez un enfant, de cette
nature, que la contradiction rendait plus ferme encore.
Pour le moment, il n'y avait pas a heurter de front
la determination du pere; cette attitude n'eit eu, elle
aussi, d'autre r6sultat que de le confirmer dans sa
voir, faisant en meme temps courir le
maniereide
risque de I'aigrir. Paul 6tait par trop respectueux et
trop aimant pour insister inutilement et lui occasionner de la peine. Si la premiere ouverture qu'il
avait faite de ses projets avait provoqu6 ce mecontentement et ce chagrin, il n'avait pu privoir ces consequences; maintenant que le premier pas etait fait,
sans nul doute son pere rfl6cbirait a ce qu'il lui avait
dit touchant son avenir; pour lui, il n'avait plus qu'i
employer les moyens en son pouvoir pour arriver a
fl6chir la volonte paternelle. II se servit tout d'abord
de celui sans lequel les autres ont peu de chance d'etre
efficaces : il pria et recommandatout particulirement
sa cause & Notre-Dame de Valfleury; mais il connaissait I'adage : Aide-toi, le Ciel t'aidera; aussi, tout en
mettant sa confiance dans le secours d'En-Haut, ne
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n6gligea-t-il pas pour autant de se m6nager des appuis
humains. Le premier fut sa mere; est-il besoin de dire
que les sentiments de celle-ci, en apprenant les disirs
de Paul, avaient &t6 fort diff&rents de ceux de son
mari? Ce lui itait une douce joie de penser qu'elle avait
donn6 le jour k un enfant qui monterait un jour a
1'autel; ce bonheur compenserait largement les soins
qu'elle avait pris, la peine qu'elle s'etait donn&e pour
1'eduquer pieusement; l'attitude du pere dans cette
circonstance lui avait ite aussi p6nible qu'au his luimxme; aussi r6solut-elle de mettre tout en oeuvre pour
arriver i le faire changer d'avis. Puis,ce fat AM. David,
le cure de Sainte-Croix, que Paul alia center sa diconvenue et demander aide et conseil; le bon abb6, pour
qui, depuis longtemps, la vocation de son jeune paroissien n'6tait plus un secret, le consola, lui faisant
entrevoir que son pere n'avait pas dit son dernier
mot; que cette 6preuve, ginereusement supportie, lui
rendrait plus pr6cieux encore 1'appel divin; enfin,qae
lui-meme entretiendrait M. Raynaud de cette affaire.
Fort de ces concours et de ces perspectives encourageantes, I'aspirant au sacerdoce attendit en toute tranquillit6 l'heure voulue par la Providence pour sa
marche en avant vers le but a rialiser.

Lentement et. avec prudence, la mere reprit avec
son mari la question de 1'avenir de leur fils, lui
demontrant que de le contraindre a un genre de vie
pour lequel il ne se sentait aucun attrait n'aboutirait a
rien de bon; que, n'ayant.pas le moindre goat pour le
travail de la terre, il y avait des chances qu'il chercherait une autre situation; que le plus sage serait,
meme pour leur propre avantage, de le laisser faire ce
qu'il voulait. Toutes ces raisons, et d'autres qu'une
mere trouve dans l'ing6niosit6 de son amour maternel,
n'6branlerent certes pas du premier coup celui & qui
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elles 6taient exposees, mais, peu a peu, elles firent leur
chemin dans sa penske et dans son caeur. De son c6te,

le pasteur ne restait pas inactif; il lui faisait comprendre combien Dieu l'honorait en se choisissant
un ministre dans sa famille; lui faisait entendre que le
meme Dieu saurait bien le recompenser, m&me d&s
ici-bas, du sacrifice qu'il consentirait; insinuait que le
probleme des dpenses assum.er pour les 6tudes n'itait
pas insoluble. Seul contre trois, que voulez-vous qu'il
fit? Qu'il c6dit aux prieres de son fils, suivit les sages
conseils de sa femme, se rendit aux pieux avis de son
cur6; c'est ce parti qu'il prit, et Paul obtint la permission de ripondre Al'invitation du Maitre. Le second
pas 6tait fait. Avant d'arriver au terme, d'autres
obstacles traverseraient-ils sa route?
L'autorisation paternelle accord&e, 'enfant se mit
sans retard A I'etude du latin. Ce fut I'abb6 David qui
lui enseigna les rudiments de la grammaire de la
langue de Rome. Le debutant etait docile, studieux,
surtout favorisk d'un esprit ouvert; aussi, les arcanes
des declinaisons et des conjugaisons n'en furent-ils
bient6t plus pour lui. Cependant, outre que le professeur de circonstance ne pouvait disposer du temps
qu'exige une instruction suivie et complIte, le diveloppement et l'6panouissement de son intelligence, et
aussi une formation plus accentuke du caractere etaient
int6ress6s A ce que l'education du jeune lve se poursuivit dans une institution, oi ce double avantage
pouvait etre acquis; il fut done d6cid- qu'il suivrait
les cours de la manicanterie de Rive-de-Gier.
Telle fut Penfance du futur 6veque de Ning po;
semblable, on en aura fait la rflexion, Acelle de beaucoup d'enfants de sa condition, n6s A la campagne
dans des foyers oi se sont maintenues les traditions
chr6tiennes: vie simple et frugale; jeux et courses an
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menu troupeau i leurs soins confii; quelques annees
donn6es a l'instruction primaire, tout en aidant, dans
les moments laissbs libres par les classes, i des petits
travaux en rapport avec leur age; quelques escapades
aussi; qui d'entre eux n'en a pas quelqu'une a enregistrer a son actif? Consequences, non pas d'habitudes
vicieuses diji contract6es, mais d'une nature exub6rante; par-dessus tout cela, la crainte et l'amour de
Dieu, le respect de la religion et de ses ministres, la
soumission a l'autorit6 des parents. Rien done dans
son attitude, dans sa conduite, dans sa conversation
qui le fit particulierement distinguer; rien de ces
traits, de ces mots que des biographes plus favoris6s
trouvent, a moins qu'ils ne les imaginent ou les pretent,
dans la vie de leurs h6ros, parfois encore dans les
langes. Personne, en voyant Paul Reynaud, ne songeait a se demander: que sera done cet enfant?
Le prelat avait conserve bien vivace le souvenir de
ces heureuses annies passies & Sainte-Croix; il les
rappelait a sa sour dans une lettre 6crite dans le
savoureux patois de Jarez; nous en donnons en partie
la traduction : t Te souviens-tu de ces matins, quand
nous allions aux champs, vers la Louze, avec le Nez
blanc, la Fromente, la Mimite, la Blanchette, la Moune
(noms de vaches et de chevres)? Nous passions tout
doucement prbs de la Croix du Jubili, nous montions
la c6te le long du pr- du d6funt Yando, en regardant
vers Sainte-Croix et en mangeant notre portion de
rigotte fraiche (petit fromage du pays), (ca me rafraichit la poitrine). II me semble encore voir le pauvre
arbre oui nous nous faisions balancer, les belles petites
fleurs que nous ramassions & travers les champs pour
faire de petites chapelles sur les rochers. Je faisais
des croix qui ne pouvaient jamais tenir, parce qu'elles
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6taient de bois vert. Je te lisais de jolies histoires
dans quelque-livre;
« Quand il faisait trop chaud, nous montions en haut
du champ; nous essayiqns de dtpasser notre ombre
pour voir s'il n'etait pas encore dix heures, ou bien
nous regardions si le soleil 6tait arriv6 aux fenetres
'de Biel (un cousin).
t L'apres-midi, nous allions au grand pr6, ou au
Couteilla. Tu m'apprenais A chanter: Mon Cure d'Ars...
Nous nous en allions presque toujours au premier coup
de la priere, en emportant un petit bouquet de fleurs
pour notre mois de Marie.
( Le dimanche soir, la mere venait avec nous au
grand pre, ainsi que le pare, quand il n'etait pas a
Longes ou a Pav6zin, et ainsi que Raynaud (le frere
ainn), quandil ne jouait pas aux boules avec le maitre,
s'en allait a six heures pour pr6parer du caill on du
lait avec unemiche de cinq sous. )
Et encore: t Tout ce que m'a raconti le cousin Paul
a rempli mon Ame des joies les plus delicieuses. II me
semblait encore me retrouver augrrs de toi, au milieu
de ces campagnes bien connues, prbs de notre humble
parterre du petit jardin oh nous passions de si agr6ables moments a cultiver nos modestes fleurs. Tout ce
qu'il me rappelait me transportait dans notre cher village de Sainte-Croix : c'est bien toujours la meme vie
simple et heureuse, le meme calme, les m&mes plaisirs
innocents. O douces joies de l'enfance, joies si pures
du pays natal! Plht a Dieu que jamais ton frere n'en
ait connu d'6trangere a leur candeur!
CHAPITRE II.

-

LA JEUNESSE

Paul Reynaud etait Ag6 de quinze ans etdemi quand,
en octobre 1869, il entra a l'6cole cl6ricale de Rive-
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de-Gier. Le diocese de Lyon poss•dait, i cette
6poque, dans plusieurs centres, des 6tablissements de
ce genre dits encore mancanteries. Ils itaient ouverts,
aux jeunes gens chez qui leur cur6 on les pr&tres er
charge avaient discern6 des germes de vocation a l'&tat
eccl6siastique on religieux. Dirig6s par des pretres
diocisains, tout en initiant les 6l1ves aux lettres et
aux sciences d'aprbs les programmes de 1'enseignement secondaire officiel, les maitres apportaient un
soin particulier a lear formation morale et religieuse
instructions sur les v6rit6s de la foi, assistance quotidienne ala messe et aux offices de la paroisse auxquels
ils prenaient une part active, soit comme enfants de
chceur, soit comme chantres.
Ces icoles ne comprenaient pas toutefois le cycle
complet des humanit6s, elles se contentaient g&6nralement de mener ceux qma les fr quentaient jusqu'i la
in des classes de grammaire; a ce point, ils avaient 4
parfaire leurs etudes dans un petit- s6minaire ou un
college eccl6siastique. N'y existait pas non plus le
regime de l'internat; les jeunes gens suivaient les
cours, mais ceux qui habitaient des localit6s par trop
distantes de l'6tablissement prenaient pension dans
quelque famille chretienne et pieuse, recommandbe
par le clerge. Cette faqon de faire etait capable d'amener des inconv6nients : tout surveillis qa'ils 6taient,
dans la mesure ou, dans ces conditions, la surveillance
6tait possible, 6tant confiks a des gens consciencieux
sans doute et qui avaient a informer les autorit6s scolaires des incartades possibles de leurs pensionnaires,
ceux-ci avaient neanmoins maintes occasions, s'il leur
en prenait envie, de se derober en partie a la discipline, dese dissiper, de sortir un peu ot ils voulaient,
circonvenir leurs h6tes, indulgents aux faits et gestes
de la jeunesse, pour que rien ne transpir&t. D'autre
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part, ce mode d'6ducation offrait de sirieux avantages
A ceux qui savaient en faire bon usage; il leur permettait de comprendre fort t6t le sens de la responsabilit6, de se plier par devoir et non par crainte du
pensum, et ainsi acquerir une grande fermeti de casact&re aux reglements etablis.
D'ailleurs, grace A ces 6coles, des enfants de
families pen fortunees pouvaient, sans ktre grandement ; charge a leurs parents, faire une partie notable
de leurs 6tudes et arriver au sacerdoce, ce qui leur eit
eti peut-6tre impossible, ou autrement difficile, sans
ces pieux itablissements. De plus, si les avantages de
ce systeme n'avaient 6te de bien loin superieurs aux
inconv6nients qu'il pouvait pr6senter, l'autorit6 eccl6siastique ne l'eat pas tol&r6 et lesman6canteries n'auraient pu subsister si longtemps; aujourd'hui encore,
it en existe vingt-quatre au diocese de Lyon. Si, pour
juger de leurs fruits, nous prenons comme terme de
comparaison celle de Rive-de-Gier, on doit reconnaitre
qu'ils sont magnifiques: sur les treize jeunes gens qui
y 6taient inscrits a 1'6poque oui le nouvel 6elve de
Sainte-Croix y arriva, dix d'entre eux devinrent pr&tres ou religieux.
L'6cole Saint-Jean etait situee sur le territoire de
la paroisse du memenom. Elle etait dirig6e, A l' poque
oi Paul Reynaud y fut admis, par uo pretre instruit,
pieux et d'un grand zele, I'abb, Martin. Nomm6, apres
quelques annees d'enseignement, vicaire de la meme
paroisse, grice a son activiti et A son savoir-faire, il
la dota. d'ecoles libres, d'un asile, d'un cercle catholique et d'une chorale, oeuvres qui y out laiss6 vivant
son souvenir.
Avec quel succes commenca et poursuivit ses etudes
le nouveau vec• durant le temps qu'il passa danscette
maison, nous ne pouvons le savoir exactement, car,
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depuis, elle a disparu, et, avec elle, notes et autres
renseignements concernant ses anciens ilves. Un fait
cependant nous permet de juger et de ses excellentes
dispositions pour les belles-lettres comme aussi de
son assiduiti au travail: c'est que, deux ans plus tard,
il 6tait recu comme 6lve de la classe de seconde au
petit siminaire de Saint-Jodard, chose assez rare i
cette 6poque.
Paul Reynaud, tout en emportant de Sainte-Croix
ses gouts pour les livres, n'y avait pas laiss6 sa bonne
humeur et son espiIglerie, mais ses petites malices de
jadis avaient pris une tournure plus appropriie a sa
qualite d'6colier. La distance de Rive-de-Gier A la
maison paternelleetant d'une douzaine de kilometres,
il ne pouvait etre question pour le jeune latiniste de
franchir deux fois le jour cette 6tape; aussi, comme
ses condisciples qui n'habitaient pas la ville ou sesenvirons imm6diats, logeait-il dans une de ces families
dont il a 6t6 parl6 plus haut; il 6tait en pension dans la
famille Jeune, en meme temps que deux autres de ses
compagnons de classe. Chaque matin, sa mere, venant
au marche vendre les produits de son jardin ou ses
a rigottes ), lui apportait les provisions de la journae,
que la maitresse du logis se chargeait de preparer.
Apres le repas du soir, nos jeunes 6tudiants, r6unis A
ceux qui les hbbergeaient, se souciaient peu de parler
sciences ou litt6rature: qu'importaient d'ailleurs a ces
braves gens Virgile ou Hombre? ls avaient des matiires de conversation autrement attrayantes pour
piquer leur curiosit6; magn6tisme, spiritisme, tables
tournantes 6taient k la mode, et ces choses, qui pour
beaucoup sentaient le mystere, animaient les propos.
Nos pensionnaires ne se faisaient pas faute de broder
sur ces sujets palpitants et d'en faire accroire i la
bonne dame Jeune. Pour corser I'int&r&t de leurs dires,
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ils pritendaient tenter A huis clos des exp6riences,
cela a 1entiere disapprobation et au grand effroi de
leur h6tesse! Montes dans leur chambre, ils faisaient
mine de se livrer a des incantations, bousculaient la
table, tout en se faisant violence pour ne pas rire aux
eclats et amener ainsi la d6sillusion chez ceux qu'ils
mystifiaient. Le lendemain, apres leur depart pour la
classe, Mine Jeune n'avait rien de plus press6 que de
se munir d'eau b6nite, de gagner la salle et de l'asperger copieusement pour en faire d6guerpir tous diablotins ou toutes sorcieres qui auraient pu y tenirleur
sabbat.
L'Vpoque des vacances ramenait Paul a Sainte-Croix,
o1 il jouissait pour quelques semaines des joies de la
famille qu'en cceur bien ne, il gofitait si pleinement.
Si c'6tait le temps du repos intellectuel, ce n'etait pas
toutefois celui de l'oisivet6 ou de Ia paresse; les
livres n'6taient pas mis au rancart; chaque jour, quelques heures 6taient consacries A revoir les lecons 6tadiees pour se les mieux assimiler; sans doute, promenades et recreations n'etaient pas exclues, mais il y
avait aussi la part des travaux manuels, aidant ses
parents dans 1exploitation de leur modeste proprietL.
Au mois d'aofit 1871, 1'Pl6ve disait adieu a 1'6cole
Saint-Jean pour achever ses humanites dans un autre
4tablissement: sur les conseils et les recommandations de son professeur, ce fut au petit s6minaire de
Saint-Jodard qu'il fut inscrit comme 6l6ve de seconde.
Saint-Jodard est une humble commune de I'arrondissement de Roanne. C'est 1a, dans ce qui n'6tait
alors qu'un hameau compos6 de quelques habitations,
qu'un saint pretre de larchidiocese de Lyon, des
18oo, fonda cet' tablissement, le premier peut-etre
de ce genre en France.
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Le fondateur, l'abb6 Devis, ne en 1760 a Neulise,
non loin de Roanne, apres ses etades classiques an
collkge de cette derniere ville et ses cours de theologie au s6minaire Saint-Irin&e de Lyon, avait 6t6
nomm6, au lendemain de son ordination, vicaire d'une
paroisse des environs de Roanne, puis, sur la demande
du cure de Saint-Pierre- de Montbrison, transf6er
dans cette derniere paroisse; c'est 1U que le tronva la
Revolution. Ayant refuse de prater serment k la Constitution civile du clerg6, il n'en continua pas moins
ses fonctions, jusqu'au jour oi il fut forc6 de ceder
la place a un jureur. Aprbs le decret d'aofit 1792
obligeant les pretres refractaires a quitter le pays,
M. Devis prit ses lettres de deportation, sortit de
Montbrison en plein jour, mais y rentra de nuit et y
poursuivit quelque temps les devoirs.de sa charge.
Trop connu dans ce milieu, il se retira danq son village natal et de ii, jusqu'en 1796, se livra de jour
et de nuit, malgre les dangers auxquels il s'exposait
et auxquels il 6chappa maintes fois, grice a son habilet6 et a son sang-froid, dans toute la r6gion, aux
exercices de son ministare. Au milieu de ses labeurs
ininterrompus, il songeait avec angoisse A ce qu'allaient devenir ces populations privees de leurs pasteurs. Se confiant en Dieu, il r6solut de pr6parer
l'avenrr. Des 1794, il avait rassembl6 quelques jeunes
gens dont il 6tait le directeur et en qui il avait remarqu6 de bonnes dispositions pour l'6tat ecclsiastique,
et leur donnait, on, en son absence, leur faisait donner les premieres notions de la langue latine. Deux
ans plus tard, le cure de Neulise 6tant rentr6 dans sa
paroisse, l'abh6 Devis, se rendant aux sollicitations
des habitants de Saint-Jodard, partit, emmenant avec
lui ses cinq 61eves, et se fixa avec eux dans le presbythre abandonn6 et devast6. Malgre le denfiment et
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I'extrime pauvreti dans lesquels ils vivaient (un pain
grossier et des pommes de terre etaient leur seule
aourriture), d'autres jeunes gens s'offrirent pour partager leurs privations et.se consacrer A Dieu et aux
imes et, des 1797, la maison curiale comptait une
cinquantaine de pensionnaires, qui y logeaient comme
ils pouvaient. Malgre toutes les pricautions, un tel
6tablissement n'avait pa rester inapercu, et le village
de Saint-Jodard, devenu suspect aux autorites r6pulicaines, regut plus d'une fois les visites de leurs
gendarmes. Prevenu, le sup&rieur mettait en lieu sir
les provisions, faisait prendre a chaque 6l~ve ses
lihes et ses hardes et se refugiait avec eux dansI'rpaisseur des bois.
I1 s'agissait maintenant, pour 1'abb6 Devis, ou de
refuser les aspirants ou de construire un bitiment
qui put les loger. Quoique toutes ses ressourcesfussent tpuistes, se fiant A la Providence qui l'avait
si manifestement aid6 dans sa mission de recruteur
de vocations sacerdotales, c'est A ce dernier parti
qu'il se rbsolut. En 1799, il alla A Lyon pr6senter aux
administrateurs du diocese un plan de petit simiaaire; ceux-ci, tout en louant le zile du fondateur,
ajournerent leur d6cision, de peur de r&veiller des
haines encore mal assoupies; mais, vers la fin de la
m~me annie, I'autorisation fut accordee. On se mit A
I'Auvre: les'habitants procuraient et amenaient les
mat6riaux; les ileves secondaient les ouvriers, soit
comme manceuvres, soit meme comme aides et compagaons, sans que cependant les etudes on la piet6

.souffrissent de ces travaux et de ces distractions con.
tinuelles. L'ann&e scolaire 18oo se termina par une
distribution solennelle des prix, alaquelle assisterent
deux vicaires generaux, 6merveill6s de la bonne tenue
et de la pi&te de ces cent jeunes gens; a la rentr6e
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d'octobre, le nouveau petit s6minaire ouvrait ses portes
a cent vingt etudiants.
Depuis, et malgre certaines 6preuves dont nous
n'avons pas a parler, cette maison ne fit que croitre
et prosperer. De ses murs sont sortis des legions de
pretres diocisains, des essaims de religieux appartenant a presque toutes les congregations et ordres
existants, des phalanges de missionnaires repandus
sur toutes les plages du globe; elle a fourni au clerge
de France et des pays de missions de nombreux archev&ques, 6veques, vicaires et pr6fets apostoliques; elle
peut se glorifier d'avoir. abrit6 des martyrs, aujourd'hui beatifies. Si, a la suite de certaines lois que
tout le monde connait, le petit s6minaire de SaintJodard a WtC enlev6 a ses legitimes possesseurs et converti en hospice, par contre, maitres et el6ves en ont
emport6 l'esprit dans leur nouvel asile de Charlieu,
oi ils font refleurir les traditions de travail, de piet6,
de d6votion envers la Reine du clerg6 qui furent toujours l'honneur des Geraldiens.
Quand, au mois d'octobre 1871, Paul Reynaud
devint 61eve de Saint-Jodard, I'ktablissement avait i
sa t&te M. Ollagnier, homme d'un caractre elev6,
devenu plus tard chancelier de l'archev&ch6 et doyen
du chapitre metropolitain. II 6tait second6 dans ses
fonctions par un directeur qui, en 1882, fut son successeur. M. Noyaux, pretre d'an esprit tout apostolique, encourageait, chez les jeunes gens, les aspirations a l'apostolat en pays paiens; aussi l'appelait-on
le pourvoyeur des Missions; la longue liste de ceux
qui, pendant la p6riode de son directorat et celle de
son superiorat, entrerent dans les diff&rents instituts
missionnaires justifie pleinement ce titre 61ogieux.
4 C'est le dix-septifme du diockse de Lyon que je vois
venir et, sur ces dix-sept, il y en a douze de Saint-
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Jodard ,,lui ecrivait en 1874 un membre de la. Congr6gation de la Mission, lui-meme ancien 6lve de la
maison; et, i propos d'une demande de participation
aux merites des prieres et des travaux de cette m&me
sociitd, le procureur general repondait: ( C'est le
moins que nous puissions faire pour le remercier des
vocations nombreuses qu'il sait entretenir a SaintJodard. ) Tout aussi bien auraient pu dire les autorites de la Societ& des Missions Etrangeres et celles
de la Congregation des Maristes, dont le fondateur,
le P. Colin, avait 6t6, lui aussi, un G6raldien.
La classe de seconde, en cette annie scolaire 18711872, 6tait exceptionnelle par le nombre de sujets
brillants qu'elle comptait; Paul Reynaud y coudoyait
entre autres le futur recteur des Facultes catholiques
de Lyon, depuis 6veque de Dijon, Mgr Dadolle, et un
autre professeur en herbe des Facultis catholiques de
Paris, I'abb6 Piat. Mais il n'avait pas devant lui que
des figures inconnues: deux de ses condisciples de
$ive-de-Gier l'avaient suivi au petit s6minaire. L'on
pense bien que le trio ripag6rien, tout en se melant

aux autres condisciples, se retrouvait volontiers aux
heures de recreation pour s'entretenir d'un passe
encore tout proche et se livrer a des comparaisons
avec la latitude d'alors et le regime actuel de I'internat. Si Paul ne fut pas a la tate de son cours, qu'on
veuille bien se rappeler qu'il n'avait fait que deux ans
de latin et qu'il avait affaire a de serieux rivaux;
malgri le premier d6savantage, il y tint une place
fort honorable et son nom figura aupalmaris de la
distribution des prix du mois d'aout avec un accessit
en version latine. Cette premiere ann6e s'6tait pass 6 e
sans incident notable.
A la rentree d'octobre, les rhitoriciens 6taient an
nombre de yingt sept; vingt-quatre d'entre eux par-
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vinrent au sacerdoce. Esprit cultiv6, leur professeur,
M. Dumas, entrA plus tard dans I'institut des Maristeset devenu provincial a Paris, etait un homme severe
et d'une grande rigidit6 pour tout ce qui touchait au
bon ordre et a la discipline. Pen habitues & etre par
trop entraves dans leurs faits et gestes, les anciens de
l'6cole Saint-Jean se plibrent difficilement aux exigences du maitre : il y eut du malaise, des heurts et
des froissements; pen a peu, ils en vinrent i un certain degr6 d'indiscipline et de mauvais esprit, tant et
si bien qu'ils ne purent achever le troisieme trimestre
commence: au mois de mai, M. Dumas exigea re renvoi des trois insubordonn6s,et la sentence d'exclusion
fut prononcee contre eux. Que cette mesure inattenduemit en joie les hbros de l'aventure, nul ne le croira:
ils ne pouvaient manquer de songer que d'etre ainsi
"'ongediespresque au terme de leurs 6tudes, et A la
veille d'entrer peut-6tre au grand s6minaire, n'6taitpas pour eux pr6cis6ment une haute recommandation.Toutefois, si c'6tait une infortune, ce n'etait pas und6sastre; ils l'accepterent, sinon d'un coeur lger, damoins avec un maintien digne de grands jeunes gensqu'ils 4taient: ni pleurs ni supplications pour tenter
de faire revenir l'autorit6 sur sa d6cision par trop
rigoureuse; ils n'usirent pas de ces moyens enfantins
et qui sentent un peu la bassesse; ils s'etaient mis en
faute, ils subirent stoiquement les consequences de
leurs actes et chacun regagna son foyer, s'en remet.tant a la Providence pour l'avenir.
Cet avenir, Paul Reynaud l'avait d6ji, dans son
esprit et dans son coeur, resolu dans les grandes
lignes. Durant les deux annies passbes &Saint-Jodard,
11 s'6tait senti un attrait pour les missions lointaines;
cet appel, loin d'en etre effraye et de le d6tourner de
sa pens6e, il l'avaitsaisi avec bonheur et reconnais-

-

827,-

sauce envers le Maitre, et, avant mEme son brusque
d6part du petit s6minaire, sa determination sur ce
point 6tait prise : il serait missionnaire. II n'en 6tait
pas, pour autant, fix6 sur telle ou telle Societi qui
s'offrait A son choix pour mener ses projets a leur
realisation. Disons que ses deux compagnons de
malheur nourrissaient les memes aspirations, ils suivirent, un peu plus tard, son exemple, entrant dans la
mime Congregation, et devinrent missionnaires, mais
sur un autre continent.
SCe serait mal connaitre celui a qui etait arriv6e la
mnsaventure que nous avons racontee que de s'imaginer qu'il emportait un facheux souvenir de la maison qu'il avait du quitter contre son gre,ou qu'il avait
gardi quelque rancoeur A l'6gard de ceux qui 1'en
avaient exclu; ii avait 1'esprit trop judicieux et le
ceur trop 6lev6 pour descendre a ces mesquineries.
Rapportons-nous, pour savoir ses sentiments, A son
propre temoignage : < Reconnaitrez-vous, bien cher
Monsieur, &crivait-il en 1885 A l'ancien directeur,
M. Moyaux, lui envoyant sa photographie, I'ancien
hive de Saint-Jodard? II a bien plus l'air d'un zouave
que d'un missionnaire, mais on dit que les missionnaires sont les zouaves de la sainte Eglise. Son pasSsage au petit seminaire a t6 court, mais pas assez court
pour oublier jamais le bon souvenir qu'il en a garde,
trop long peut-etre, si je me rappelle combien j'ai pen
profit6 d'un temps si pr6cieux pour 1'6tude et la pi&t6.
Quoi qu'il en soit, Ie nom de Saint-Jodard me rappellera toujours un asile ch6ri o6i j'ai coule de beaux jours,
trouv6 des cceurs ginereux; il a 6t6 le berceau de ma
vocation A l'apostolat; A jamais ii sera une des 6tapes
les plus heureuses de ma vie. » Quiconque lira ces
lignes si simples et si belles ne pourra, nous le croyons,
ne pas appr6cier la noblesse du coeur qui les dicta.
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II s'en faut que le- retour a Sainte-Croix de l'elýve
remerci6 f6t un triomphe! II n'y a aucune t6mbrit6 a
penser que l'accueil de ses parents fut loin d'etre
aussi empress6 et aussi cordial qu'il l'6tait quand les
vacances le ramenaient dans la famille. II y eut certes
des reproches et des avis, mais on s'abstint de recriminations acerbes, de plaintes ambres, d'allusions
blessantes, choses fort vaines d'ailleurs, car ce qui
6tait 6tait, et lamentations et le reste n'y changeraient
rien et ne pouvaient qu'alourdir la peine commune.
On fit mieux que de gemir et de laisser tomber les
bras, on agit : deux jours apris l'arrivie de Paul, sa
mere, femme de bon sens et de r&solution, conduisit
son fils & Valfleury, tant pour confier son avenir 5
Notre-Dame que pour prendre conseil des missionnaires qui desservaient son sanctuaire.
Frang6 de riantes collines, blotti dans ses jardins
et ses prairies; ayant pour horizon, avec une 6chappee
sur les tours de Fourvibre, les C6vennes et les hautes
cimes des Alpes, Valfleury, aussi gracieux que son
nom, sis A deux lieues de Saint-Chamond, est un village paisible, qu'anime a certaines 6poques de l'ann~e
le concours de nombreux d6vots de Notre-Dame;
c'est, en effet, un centre de pelerinage trbs conna et
tris couru dans toute la r6gion de Saint-£tienne
L'origine en remonte dans le lointain des ages: la
l1gende vent que, vers 1'an 8oo, des bergers, apercevant au coeur de 1'hiver an gen6t en fleurs et s'etant
approches pour examiner ce phinomene, trouverent
une statue de la Vierge tenant sur ses genoux 1'Enfant-Dieu. Alert6, le desservant du prieurk de SaintChrist6t fit porter l'image dans son 6glise; or, le lendemain, elle avait repris la place ou la veille on
l'avait d6couverte. On bitit done sur l'emplacement
meme une chapelle pour I'abriter. En io52, le sanc-
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twaire fut donn6 aux B&nedictins de la Chaise-Dieu,
qui y 6tablirent un prieure et en resterent possesseurs
jusqu'en 1687, encore que, depuis de longues annies,
le convent fuft vide de ses religieux et tombat en ruines. Les phlerinages n'en contin'iaient pas moins et
le service du sanctuaire etait as. ur, plus on moins
rtgulibrement par le clerg6 de Saint-Christ6t. Un
chanoine de la .coll6giale Saint-Paul de Lyon, n'ayant

pa obtenir de 1'abbaye d'autres r-ines, fut lui-meme
mis en possession de la prebende comme prieur commendataire; mais, se rendant compte que les chapelains ne pouvaient suffire au service divin. il risigna
son prieure en faveur des pr&tres de la Congregation
de slMission.
L'arriv6e A Valfleury des fils de saint Vincent donna
an nouvel essor aux phlerinages. Pour mettre fin aux
revendications des anciens possesseurs, fe cardinal
de Tencin prononca la suppression de Valfleury
comme prieur6 et son- incorporation, au spirituel
comme an temporel, a la comminaut6 des Pretres de
la Mission. L'un des superieurs, M. Guillot (17401753), commenca la grande residence qui existe
encore aujourd'hui. La Revolution dispersa les miss!onnaires, mit en vente leurs biens, mais l'image
vkner6e fut cach6e et 6chappa ainsi au disastre. Des
la fin de 1802, le culte ayant et6 r6tabli, la statue de
Notre-Dame fut replac6e sur son autel. En i8og, Valfleury fut 6rig. en paroisse par le cardinal Fesch;
elle resta conftie a la Congr6gation de la Mission. La
tres coquette gglise, style treizieme silcle, construite
d'apris les plans du futur architecte de la basilique
de ¾ourvibre, fut commenc6e en 1853 par M. Lugan
(comte James de) et achev6e par M. Nicolle, qui
obtint de Pie IX la faveur du couronnement de
l'image miraculeuse. Tour ; tour, leurs successeurs
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ornerent et embellirent le sanctuaire, 6leverent un
calvaire, irighrent des chapelles et des stations, pieuses attractions pour les pelerins. Pour ceux qui ont
vu Valfleury et ont entendu le vicaire apostolique de
Ning-po, qui revait d'un centre de pelerinage dans
son vicariat, exposer ses projets a ce sujet, il n'y a
nul doute qu'ils ne fussent inspiris par ce qu'il avait
lui-meme contemple la-bas. En i903, les Messieurs de
Saint-Lazare, ayant du abandonner la paroisse qu'ils
avaient administr6e durant deux silcles, y furent
remplacbs par le clerg6 diocesain, mais ele leur fut
rendue en 1926 et ils y continuent les ~euvres et les
traditions de leurs devanciers, toutes orient6es vers
la gloire de Dietr et la glorification de sa Mere. *
Tel est le sommaire de 1'histoire du sanctuaire dont
Paul Reynaud franchissait le seuil en ce jour de
mai 1873 qui allait dicider de sa destinie.
Aussi bien n'etait-ce pas la premiere fois qu'il y
venait prier et honorer Notre-Dame; nous avons viu
comment, des sa tefidre enfance, sa mere l'y menait
avec elle; plus tard, quand les vacances le ramenaient
au milieu des siens, il n'oubliait pas la Vierge de
Valfleury et il aimait A aller lui rendre le t6moignage
de sa pi6et d'adolescent.
Aujourd'hui, les deux p~lerins, aux pieds de son
image v6neree, imploraient la Consolatrice des afflig6s: elle, de prendre en pitie la douleur et d'lnspirer
une gen&reuse rbsolution A son fls; lui, de le mener
oifDieu le voulait; leur priere achev6e, ils s'en furent
a la residence des missionnaires et demanderent la
faveur d'un entretien avec le supirieur de la maison,
M. Courtade. Mme Reynaud lui-ayant expose le motif
de sa visite, l'ayant mis au courant des aspirations de
son fis, n'ayant rien omis de ce que la conduite de
son enfant avait eu de r6prehensible et de la sanction
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qai s'en 6tait suivie, lui demanda conseil. Le prktre
exprpiment6, tout en &coutant avec attention et bien-

veillance ce recit, ne cessait d'examiner le jeune
hoame qui en 6tait 1'objet: son regard droit et
franc, son maintien, ses manieres aisies l'impression&rent favorablement, et, quand la conversation prit
fin, il r6pondit simplement : c Confiez-moi votre fils. ,
La retre accepta avec joie et reconnaissance cette
.proposition, assurie que la marche en avant de celui
qui avait cause ses alarmes 6tait disormais aiguillee
-dans la bonne direction; le cceur d6bordant de gratitude envers Celle qui I'avait exaucee, I'ame apaisie
ýt heureuse, elle rentra a Sainte-Croix, laissant Paul
aux soins d6vou~s et 6clairis de M. Courtade.
SDs le lendemain et sur la suggestion de celui qui
Il'avait accueilli avec tant de charit6 et de sympathie,
le jeune homme commenta une retraite sous la concduite du v6neri superieur. Nous ne savons ce que
Iurent les entretiens du directeur et de son dirig6
pendant ces quelques jours de grand recueillement et
de graves pensees, mais ilest ais6 de se les representer. Le risultat fut d6cisif : les demarches n6cessaires
-ayant et6 faites durant son s6jour dans la maison des
missionnaires, sa retraite terminie, Paul revint chez
-Ji, fit part de sa resolution a ses parents, et, quelques
jours apres, ii quittait Sainte-Croix pour entrer, le
I8 mai, a la Maison-Mere de la Congregation de la
Mission. a C'est a Marie, 6crivait-il plus tard, que
tout ie monde se reconnait redevable de la grice de la
vocation.- Et ton frre?, oui, dis-moi, Paul, peut-il

-attribuer ce bienfait A sa bonne conduite? De luiamme ii le meritait trop peu, c'est la sainte Vierge
-qui a tout fait. N'ai-je pas le droit de parler ainsi en
me rappelant que c'est aux pieds de ses autels, a Val-fleury, que s'est d6cidie entibrement ma vocation, que

c'est pendant son beau mois que j'ai eu le bonheur
d'entrer dans cette chore Maison ? n
Cette d6cision, grosse de consequences, prise en un
laps de temps si court, paraitra peut-tre a d'aucuns
bien brusque; elle l'est cependant moins qu'elle peut
sembler de prime abord: que 1'on se souvienne seulement que dbjl,lors de son sejour & Saint-Jodard, le
dessein de se vouer aux missions &trangeres etait
ancr6 dans le petit seminariste. Qu'on ne veuille done
pas voir dans son d6part pour Paris une sorte de pis
aller caus6 par l'appr6hension de se voir refuser
l'entree du grand s6minaire par suite de son renvoi
du petit. Cette apprehension efit d'ailleurs 6t& mal
fond&e; si l'e61ve avait a son passif ce deficit, il
avait, par contre, a son actif maintes qualit6s d'intelligence, de coeur et de pi&t6 qui n'eussent pas fait
hesiter les directeurs a le recevoir; ceux-ci, qui doivent etre 6clair6s et exprimentis, n'auraient pu
briser la vocation d'un jeune homme pour un simple
acte d'indiscipline qui etait du passe.

L'aspirant missionnaire n'ayant pas jet6 son d6volu
sur la Soci6te dans laquelle il postulerait son admission, les quelques jours pendant lesquels il fut en
contact avec les membres de la Congregation de la
Mission suffirent pour le d6terminer. II put obtenir
sur le but, les reglements d'icelle, tous renseignements
n&cessaires et utiles, savoir qu'en entrant au seminaire de la rue de SIvres il lui serait donn6 presque
,certainement de suivre son ideal. Qu'on ne se figure
done pas qu'il y eut, de la part de M. Courtade, quelque pression pour amener ce jeune homme bien doui
A entrer dans la communaute dont lui-m6me faisait
partie. Outre qu'un tel proced6 eft manque de loyautC
envers celui qut se confiait a ses conseils, Cette
maniere d'agir 6tait par trop opposee aux traditions
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de cette meme communaut6 pour qu'il se fft permis d'y
recourir. Ajoutons que ce n'6tait pas la premiere fois
que celui qui etait all si souvent a Notre-Dame de
ValAeury entendait parler des Messieurs de SaintLazare; il les y avait rencontres; puis, leur Institut

etait loin d'etre inconnu A Saint-Jodard.
Ce fut done en pleine connaissance de cause, sans
lamoindre contrainte morale, par consequent en toute
libertW, que Paul Reynaud s'6tait decid6 a solliciter la
faveur d'etre recu chez les Lazaristes. Que, ce faisant,
*il
et trouv6 sa voie, les lignes suivantes qu'il adressait dans la suite A sa soeur en sont garantes: ( Dans
la Congregation de la Mission, dans la famille- de
saint Vincent, j'ai trouv6 une simpliciti si cordiale,
tant de charite et d'exempk•s de vertu que les tristesses de la separation ont en moins d'empire sur mon
ccur, sans lui 6pargner neanmoins tout A fait leurs
pointes
p
craelles.
Quelque gen6rosite, nous dirons plus, quelque joie
qu'on apporte an sacrifice, il n'en reste pas moins
qa'tant en contradiction avec nos gouts naturels, nos
opinions on nos affections, il demeure chose p6nible,
sans quoi le mot n'aurait plus son sens. Pour Paul
Reynaud, toute calmie et toute contente qu'6tait son
ame de s'8tre abandonn6e entierement a l'appel du
Maitre, quitter Ie toit paternel a Iabri duquel ii avait
vicu des ann6es si heureuses, dire adieu A ses parents,
qu'il ch6rissait tendrement, laisser le village natal,
Sauquel I'attachaient tant de bons souvenirs; ces s6parations ne furent pas sans amertume; nous l'avons
entendu lui-m&me l'insinuer. Plusieurs annees apris,
il le redisait encore Ala meme correspondante: , Je
n'ai pas besoin de toutes ces considerations pour
Scrire: mon coeur suffit; c'est une joie qu'il envie
bien sincerement et qu'il regrette de ne pouvoir gofter
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plus souvent. Tu dois ]e' comprendre sans peine, il ne
reste pas tout a fait insensible &l'absence. Six annees
de separation entiere n'ont pas 6tc sans lui imposer
parfois des privations bien ameres, de bien lourds
sacrifices. J'6tais si pen habitue & vivre loin de ceux
que j'aime! A Rive-de-Gier, je me trouvais presque au
milieu de vous. En partant A Saint-Jodard, je sentais
bien que je ne vous quittais pas d6finitivement et
qu'apres six mois reviendraient les joies de la famille.
Mais mon d6part pour Paris est venu m'arracher A
toutes ces joies, a toutes ces espirances qui 6taient la
vie de mon coeur. Alors j'ai compris l'amertume de
l'epreuve, j'ai senti et je sens chaque jour encore quel
rude sacrifice le Seigneur nousavait impose. Humainement parlant, il eft 6t& trop lourd, mais j'ai pens6
au malheur de ces milliers d'ames infortunbes que
I'ignorance de notre foi pr6cipite an fond des enfers,
parce que personne n'est lU pour leur dire un petit
mot du bon Dieu, pour leur montrer le chemin du
bonheur eternel. n
(Le Petit Messager de Ningpo, janvier-fivrier

1931.)

AFRIQUE
MADAGASCAR

Leltre de saeut ALBINOLA, Fillede la Charilt, a M. COSTE
Secritaire gineral
Fort-Dauphin, le 16 mai 1931.

MONSIEUR,
La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais!
Dans votre dernire lettre, vous aviez la bont6 de
me demander de vous envoyer trois ou quatre pages
sur l'etat de nos dortoirs. Ayant lu dernierement dans
le Bulletin un petit entrefilet d'une lettre de notre
respectable soeur Visitatrice, demandant, elle aussi,
I'aide des Ames charitables pour pouvoir couvrir le
toit de la creche, qui tombait en ruine, je crains
d'abuser de votre bonte et de celle de vos abonnis, et
pourtant Dieu sait dans quel etat se trouvent tous nos
bati nents scolaires.
Ne parlous que des dortoirs, qui sont, pour le
moment, notre plus grand souci. Ces pauvres cases,
faites en falafas, recouvertes de raty (feuilles de palmiers voyageurs), ont 4t6 entretenues, mais pas renouvelees, depuis la fondation, qui remonte a 1894, ce
qui fait trente-sept ans. Notre grand dortoir, oii plus
de quarante-deux jeunes filles couchent tous les soirs,
tombe en rine. Le vent et la pluie, tour a tour, I'envahissent, au grand d6sagr6ment des pauvres dormeuses.
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Et puis, il faut voir comme elles sont serr6es, pressies, dans ce pauvre local. On a beau ne pas avoir
de lit, coucher sur une natte, il faut quand m~me
avoir 1'espace pour mettre sa natte. Et que diriez-vous
les jours de grandes averses, qui sont si frequents A
Fort-Dauphin, oi l'eau rentre comme par les trous
d'une passoire ? Ce qui augmente la difficulti, c'est
que le nombre des internes a doubli et les cases
deviennent tout a fait insuffisantes. Nous sommes
dans des conditions d'hygiene impossibles A d6crire
au public. Pour vous donner un exemple, voici oi
nous en sommes r6duites: le soir, nous devons transformer en dortoir pour la nuit des cases oi les enfants
ont eu la classe toute la journe ; le matin, remettre
bien vite en place tables et banes et tout le materiel
pour recommencer son office. C'est A peine si la piece
a eu le temps de s'afrer que deji soixante enfants y
sont de nouveau riunies, sans parler des parasites
qu'elles ont apportis pendant la nuit et qui viennent
bien gentiment se oger dans la cotte et le tablier de
la soeur.
On nous reprochera peut-tre de prendre un trop
grand nombre d'internes. Dejh, Monsieur, quantitA
d'enfants de nos chritiens qui demandent Avenir chez
nous vont chez les protestants, faute de place. On a
beau leur dire: ce sera pour la rentr6e prochaine;
ils fnissent par se lasser de cette longue attente et
placent leurs enfants oi ils trouvent des avantages.
Ne craignez pas, mon Pere, que notre intention soit
d'agrandir nos batiments. Oh I non, ce serait trop de
pr6tention et je crois que les moyens n'y sont pas. Ce
dont nous serions contentes, c'est,si des ames charitables voulaient bien nous venir en aide ain de pouvoir riparer le dortoir de nos grandes, pouvoir le
recouvrir de t6le.
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Merci, mon P&re, de vous interesser a notre grande
Mission de Madagascar. Croyez bien que nos pauvres
Malgaches vont prier de tout leur coeur pour leur
g6nireux bienfaiteur, afin que, par son concours,
nous puissions voir nos enfants dormir dans de meilleures conditions.
Croyez-moi toujours, en Jesus et Marie Immacul6e,
votre fille respectueuse.
Sceur ALBINOLA,
i. f. d. 1. c. s. d. p. m.

Lertte de scewu LouISE, Fille de la Charitl
SM. MISERMONT, pritre de la Mission
Vangaindrano, par Farafangana, 15 fivrier 193o.

MONSIEUR,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous four jamais!
Avant d'entrer en cartme, il faut mettre sa correspondance a jour et r6parer les lacunes ou les retards
qui auraient pu s'y glisser. La reconnaissance et la
pensbe de toutes vos bontes pour moi me font un doux
devoir de vous donner, de temps en temps, signe de
vie da fond de notre chbre brousse malgache. Oui,
mon Pire, chaque jour j'appr6cie davantage la grande
grace dtf bon Dieu et le bonheur de la vie de Mission,
qui devient de plus en plus interessante a mesure
que fon prend connaissance des gens, de leurs usages
et de- leur langue.
Apres une heure de classe aux tout petits le matin,
I'aprbs-midi, profitant des bonnes jambes dont le bon
Dieu m'a gratifile, je parcours les villages et, trois
fois par semaine, j'ai des apres-midi bien employees
par des visites faites au loin, dans des villages dont
les enfants ne viennent pas ici A l'ecole. Alors je les
28
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reunis tous pour le catechisme at tiche de faire entrer
dans oes petites tkt.s i'id6e du boo Dieu. Tout mon
auditaire s'assied A terre et le professeur profite d'un

tronc d'arbre ou de quelque siege equivalent. Puis les
mamans approchent, portant les be6bs, et tout le
monde 6coute; on essaye de rip6ter. N'est-ce pas
d6licieux ? Mais ces verites leur soot si trangires que
ces pauvres intelligences sauvages s'ouvrent bien
difficitement. Daas un important groupe de villages,
je pars dis le matin chaque semaine, le mercredi
ordinairement. La, il y aurait bien du travail pour
une saeur et un missionnaire en permanence. Mais les
ouvriers sont si peu nombreux qu'il fat se borner. I1
y a m6me des villages en vue de notre petite maison,
de I'autre c6t6 de la riviere toute proche, oit ni pretre,
ni sceur, ni cat6chiste ne vont ; c'est pitii, mais
raisonnablement on ne peut s'6mietter. Done, dans
cette journee complete, je visite les villages, lorsque
F-tat des rizieres, transform6es parfois par les pluies
en vrais lacs, me le permet; je vols les malades, si
toutefois onnee
mles a pas cachs; parfois jetrouve des
b6b-s moribonds, que j'ai la consolation de baptiser;
je rbmais les enfants pour le cat6chisme; je distribue
quelques reaides a ane toujours nombreuse clientele.
L'apres-midi, j'installe Iouvroir pour mes gamines
assidues au catichisme," car Ia couture est une
reeoipense. Le professer, fatign&avant les 6Tlves,
reprend, Ie soir, la direction du logis, en recommandant a tout son monde d'etre bien fidile aux rep6titions do cateehiste, pauvre garcon plein de bonne
volonte, mais en menage i la malgache, et, par le fait
m~&me, non admis an baptememalgr son ardent d6sir;
Ies choses sont en voie d'arrangement. Cts enfants

viennent ici, chaque dimanche, pour la messe et,
aprks, je les r6unis de nouveau pour le cat&chisme.
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Avec si peu, il est impossible d'arriver & une instruction satisfaisante. On le voit par le mal qu'il faut
prendre pour celles qui, plus pros, fr6quentent r6gulibrement les classes, oa I'on ne recoit guere moins
de deux cents enfants. Mais impossible de faire
davantage. Devant tant de travail A faire, on voudrait
pouvoir se didoubler; patience!
Nous avons aussi un catechisme de femmes, que
ma Sceur Superieure fait a une bonne cinquantaine de
ces braves Malgaches. Elle me confie les debutantes,
un pen ahuries au debut, et ensemble nous apprenons
les prieres et les premieres notions du catechisme;
car ici l'6tude et la possession de la langue malgache
sont indispensables pour atteindre les ames, d'oh
difficult6s parfois p6nibles. Au grand jour du
27 novembre, plusieurs femmes ont eu la grace du
bapt&we et sembleat bien ferventes depuis. Ce cat&chisme a un charme particu4ier pour toutes ces
mamans, accompagap6es de keurs bibbs, parfois Mn
pea trop bruyants; mais ii faut passer sw bien des
choses ea mission.
Notre Mission, d6ja si pauvre en ovriers, vient d'etre
tvus 6prouv6e par la brusque perte de M. Lerouge,
si tristement, comme vows Ie sawez sans doute,
dteide
toutseit, surcette vouted6serte de TsiombW. Tous nous
ea restens consterns. Dr ciel, sa priere et sa protectie&se joindront a. celles des saints missiounaires
deji protecteurs de notre chire Mission de Mada-

gascar.
J'ai l'honnea d'etre votre tres huUrble et tris
reeonnaissante soeur et fille.
Scttr LOUISE,
i. i d. L c. .,d. p. i,

AMERIQUE
ETATS-UNIS

Lettre d'une Fille de la Charitit la T. H. Mere LEBRUN
H6pital Saint-Joseph de Philadelphie, ce 13 mai 193r.
MA TRts HONOREE MkRE,

La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais!
Connaissant votre grand amour pour les pauvres, je
suis slre que votre coeur sera consol6 de savoir ce que
font quelques-unes de vos filles, aux £tats-Unis, pour
le soulagement des ch6meurs a Philadelphie, oh le
ch6mage semble avoir 6t6 plus terrible qu'ailleurs.
Vous le savez deji, je crois, ma Tres Honor6e M&re,
il y a plusieurs millions d'hommes sans travail dans
notre pays, et, pendant l'hiver, leurs souffrances
furent terribles. Je suis charg&e du dispensaire de
I'h6pital ici, et deja, en septembre et octobre, des
bommes venaient, A toute beure, demandant quelque
chose a manger. Dans le dispensaire, j'avais deji,
pour les pauvres qui le 'requentent en temps ordinaire,
des armoires bien pourvues de 16gumes sees et conserves, de farines, etc., et, A chaque instant, j'6tais
obligee d'aller faire chauffer quelque chose pour ces
hommes. Biefit6t, voyant que cela ne pouvait pas
continuer ainsi, j'ai eu la pens6e de demander i
quelques dames devouies de venir m'aider.dans cette

ir·

LI
LA MIstRE
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distribution a heures fixes. Au commencement, nous
avions arrange de donner un bon potage et des petits
pains, de dix heures A midi. Apres quelques jours,
c'etait de onze heures a une heure; nous donnions le
potage dans des bassins contenant un litre chacun;
mais vous allez voir comme tout cela est arriv6.
Je suis allbe voir M. Ryan, president d'une banque
situ&e pros de 1'H6pital, lui demandant de m'aider a
payer pour I'alimentation de ces hommes. A ma grande
stupefaction, il m'a r6pondu : a Depensez pour eux ce
que vous voudrez pendant trois mois et je paierai tout.
Mais, Monsieur, si c'est une somme 6norme ?- Eh bien I
je paijri laasommie Anorme. , Des ce jour, il a envoy6
ihaque matin A i'H6pital un acheteur de la Compagnie
yai achbte pour les h6tels de Philadelphie. Je n'ivais
qu'a donner les c'ommandes sans demander les prix.
Chaque matin, de bonne heure, nous avions de cent
cinquante a deux cents clients qui venaient prendre du
caf6 an lait et des petits pains, et puis ces hommes se
mettaient A l'oeuvre pour preparer le potage pour le
jour suivant. On y mettait :
125 kilogrammes d'os a moelle, 25 kilogrammes
de viande, i5o kilogrammes de pommes de terre,
15o kilogrammes de navets, too kilogrammes de
carottes, ioo kilogrammes de haricots, Ioo kilogrammes d'oignons, Ioo kilogrammes de vermicelle,
25 kilogrammes d'orge.
Nous avons servi ce potage, avec trois petits pains
pour chaque homme, des grands pains A volonti, a une
moyenne de i 2oo a i 5oo hommes par jour, et souvent
le nombre est mont6 a 600 ou I 700. Le total, pour
les cinq mois, 6tait de 203 627
Au dispensaire, nous pouvions servir 1oo hommes
A la fois, et 135 dans la cour, quand le temps n'itait
pas trop froid. 8oo pouvaient attendre serr6s dans les
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corcidors et les salles d'attente, les autres attendaient
dans la rue. Je vous envoie quelques petites photographies de ces pauvres hommes, dont beaucoup
venaient de trbs loin, mkme du Texas et de la Californie. Us ta-ient sales et Sv••cnt converts de vermine.
Nous leur avons donn6 la permission de prendre un
bain dans les salles d'admission de l'H6pital. Plasieurs
imes charitables m'avaient envoy6 8000 paires de
chavussettes netves, 5000 combinaisons d'homme en
bonne taine, iooo paires de souliers; one maison m'a
donn= des bons pour le raccommodage de 3ooo paires
de chaussures. Tons les articles inumerbs ci-dessus
6taient neafs. En plus, en vetements usag6s, donnes
pour ces hommes, nous avons distribua au moins trois
fois pius. Dcrire la joie de ces pauvres hommes lav6s,
rases, v6tus a neaf, est impossible. J'en ai pleur6

piusieurs fois.
Apris les trois mois payes par M. Ryan, dcembre,
janwier et fevrier, je suis allee queter an boo saint
Joseph, et, en quelques jours, j'ai reen 4 700-dollars,
dont 25oo de la part des Pares J6saites de notre
paroisse, iooo de Mine Short de. Philadelphie, et
30o de Mime Combs de votre Paris. Des personnes
charitables comaeeoaient a envoyer assez de viande,
d'os et de pain pour chaque jour et nous avons pa
coatinuer ainsi jusqu'au 1" mai. Un moment, nous

avons cess6 ces distributions enormes, touten esp.gant
lesreprendre pendant l'Wt6, d'une maniire plus locale,
mdas les families que nous connaissons.

En plus des distributions de pain, potage et v6temeats, et souvent par suite des recherches faites par

des dames qui m'aidaient, apres avoir va tomber des
hommes en defaillance pendant qu'ils attendaient leur
tour, nous avoos trouv6 de l'emploi pour 97, nous en
arons fait entrer 7 chez les Petites Sceurs des Panvres,
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2 dans un hospice pour des canc6reux incurables, et
nous avons d6pens6 en paiement de loyers 2 75o francs.
Plusieurs parmi les dames les plus riches de Philadelphie ont donn6 leurs services a ces pauvres pendant
tous ces mois, se regardant comme des privilbgi6es
White, qui a
= M.-,
d'a.oir pa !e faire, s•Cts
plus de soixante-dix ans; c'est une ancienne 616ve
de 1'6cole d'Emmitsburg, qui a 6ti plus que g6ndreuse
par ses services et son argent.
A Noel et le jour de Piques, on a ajout6, au petit
dejeuner ordinaire des hommes, deux aeufs et une
orange pour chacan, et, au dejeuner, un cigare, une
boite de boubons, une pomme et une orange.
Arrivant un jour dans une petite mansarde, je
trouvai la femme en larmes, parce qu'elle 6tait en train
de faire cuire eIur petit chien, ce qu'elle me disait
tout bas, ne voulant pas faire pleurer les enfants qui
aimaient tant ce petit animal et qui ne savaient pas
qu'elle ravait tua.
Un incident tres amusant est arriv6 un jour. Toutes
les fois que je le pouvais, je faisais monter tous ceux
qui powvaient trouver place dans notre chapelle, pour
avoir la messe et un petit sermon les dimanches et
jours de f&te. Un dimanche matin, apris un ban
petit sermon par M. Blake, Lazariste, zv6l et trfs bowr
pr6dicatear, un pauvre homme, protestant bien entendu, s'est lev, en disant tout haut : A Merci, Monsieur, cela etait trks bien.
A Noel, nous avons donn6 des carnets a cent soixante-cinq families (presque mille personnes en touta
et, chaque soil, plusieurs families venaient prendre us
panier de provisions, pendant tout I'hiver.
On parle de revolte, de ribellion! Que va-t-il
arriver dans ces,temps mal'heureun, si tant d'homues
restent sans travail 1
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NICARAGUA
Lettre de saur DAUPLAT, Fille de la Chariit
J laa saw LEVADOUX
Ldon, H6pital San Vincente, 3 avril 1931.
MA RESPECTABLE SCEUR,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Le lendemain que je vous 6crivais, i dix heures et
demie, nous sentions un tremblement qui nous parut &
toutes un peu 6trange; tout le monde disait : a II va
pleuvoir ,, etc. Une demi-heure apres, la nouvelle
fut : Aterradora;Managua kundido, incendio general,
miles de muertos. Helas! la nouvelle n'6tait que trop
vraie! Oui, ma Sceur, Managua est compltement
d6ttuit. -I1 n'y a pas une seule maison qui ait r6siste;
depuis !e beau Palacio pr6sidentiel, tout est tombs.
Une seule secousse, il fut impossible de sortir des
maisons, c'est affreux. Tout le marche a 6te bral6, les
gens carbonis6s; pas une personne n'a pu se sauver :
les unes ont &t6brul6es, les autres 6cras6es. Deux
sceurs Josephines sont mortes, tous les malades de
l'h6pital sont morts, la sceur Refugio et la sceur Concepcion aussi. Il est rest6 seulement les poitrinaires au
nombre de dix-huit, plusieurs sont blesses. Tous les
prisonniers et gardes ont peri, les uniques sauvs furent
ceux qui travaillaient dehors. Toutes les 6glises sont
d6truites, les statues enterries jusqu', la ceinture, le
palais episcopal bril6. En un mot, ce qui n'a pas &t6
d6truit par le tremblement de terre l'a 6t, par le feu.
Managua n'existe plus, ce n'est qu'une ruine. II y a tant
de morts qu'il est impossible de pouvoir les enterrer.
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Les Americains font sauter les decombres &la dynamite,
afia de sortir les morts, car la mauvaise odeur et la
chaleur vont provoquer une 6pid6mie. Tout ce que
I'on peut dire, imaginer, est pile; c'est, plus ou moins,
Messine en petit. Nous recevons ici les malades, les
blesses, ceux que l'on peut transporter, car la ligne du
train est d6truite sur, plus ou moins, 2 kilometres.
Les gens viennent a pied jusqu'a Osososca, de li a
Leon en train. Les blesses graves vont & Masaya,
Granada. A Leon, il y a la Croix-Rouge qui va aux
trains chercher les personnes ou malades qui n'ont pas
de famille; plusieurs maisons ont etC pr6parees a cet
effet. Dieu veuille avoir piti6 du pauvre Nicaragua!
Figurez-vous, ma respectable Sceur, que le Vendredi
saint devait avoir lieu un bal oiu les jeunes filles
seraient habillies en simple vestido de bafos; quelle
horreur! Aussi, voyons-nous en cet accident une
punition de Dieu. Les gens se pr6paraient & venir
l'offenser et Lui s'est montr6 plus puissant, car le
Mardi saint, a dix heures et demie, tout ttait fini.
Des centaines de personnes dans leur eternit6 et les
autres affolbes.
L'incendie continue, les tremblements aussi; ce
matin, a cinq heures, nous l'avons senti ici.
Le Salvador a envoy6 sa Croix-Rouge; ils sont
arrives, hier, Vendredi saint, avec des provisions,
car les pauvres qui sont encore & Managua n'ont ni
eau ni lumibre; rien, absolument rien. Les trains
vont deux fois par jour, mais ce n'est pas si pres pour
pouvoir apporter le n6cessaire a temps; pauvres gens!
Que le bon Dieu nous pardonne. Si nous avions 6t &
Managua a ce moment, quelle peine! Le bon Dieu
nous aime bien et la sainte Vierge aussi.
Soeur DAUPLAT,
i. f. d. 1. c. s. d. p. m.
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Lettle d'ue Fille. de la Chariti
~

la saw LEVADOUX

LEon, La Recoleccion, 6 avril

1931.

MA TRES RESPECTABLE SCEUR VISITATRICE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Je viens vous remercier de votre bonne lettre, qui
m'a caus6 une tres agriable surprise; je m'y attendais
si pen!
De tout mon coeur, je remercie le bon'Dieu de vous
avoir procure un si bon voyage ; je vous avoue que je
n'etais pas sans quelque inquietude. Dieu soit beni
que tout ait At6 a souhait!
Depuis votre depart, que de choses! Cette belie
ville de Managua, que vous avez contemplie du haut
de la colline de Tiscapa, o'est aujourd'hui qu'ua amas
de decombres et de cendres. Le Mardi saint, vers dix
heures et demie da matin, un tremblement de terre,
qui n'a it6 qu'un seul saut, a jet6 i terre toutes les
maisons; et aussit6t ua immense incendie, qu'on ne
pouvait 6teindre faute d'eau, puisque tous les tuyaux
6taient rompus, a acheve l'oeuvre de destruction. La
Mere Carmen, de 1'h6pital, et plusieurs de ses compagnes ont 6t6 bien contusionaees, la Mere Concita
est morte 6crase et la Mere Refugio est peut-&tre
morte en ce moment. 11 y a beaucoup de marts; il y a
deux jours, les Ambricains en avaient enterr6 mille
trois cents. La prison s'est enfoncke de telle sorte que
le toit Atait a ras de terre; il y a eu a peine vingt-cinq
prisonmiers qui ne sont pasmorts, mais ils soot blesses.
Ce beau palais avait 6et inauguri il n'y a que trois
mois; la moitie est tombee dans la laguna de Tiscapa.
A Leon, nous avons beaucoup A faire avec les
refugi6s. Ils arrivent avec ce qu'ils ont sur eux, pas
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davantage. Monseigneur a deja convoqu6 deux rbunions des Dames de la Charit6 et de toutes les dames
de L6on pour recueillir des dons de toute nature pour
ces pauvres gens. A La Recoleccion, j'ai requ des
r6fugi6s et j'en recevrai encore. A l'Institut, il y a, au
moins, trois cents personnes, femmes et enfants; a
1'Universit6, on loge les hommes; ii y a aussi beaucoup
de families qui en ont requ; les Lbonais sont admirables de charit6. Hier, dimanche, toute la journ6e,
beaucoup de jeuaes gens se sent occup6s &chercher
des vivres, les distribuer, ainsi que du linge et des
habits.

ACTES DU SAINT-SIEGE
I.

PIERRE-RENE ROGUE

APPROBATION DU

PROCES DE NON-CULTE
VENETEN.

SEU DECLARATIONIS MARTYRII SERVI
PETRI RINATI ROGUE
PRESBYTERI CONGREGATIONIS MISSIONIS

BEATIFICATIONIS

DEI

Ad instantiam Revmi Domini Josephi Scognamillo, Congregationis Missionis et huius Causae Servi Dei Petri Renati
Rogue, Martyris, sacerdotis eiusdem Congregationis Missionis, Postulatoris, Emus ac Revmus Dominus lanuarius
Granito Pignatelli Di Belmonte, Episcopus Ostien et Alban., Sacri Collegii Decanus, praedictae Causae Ponens seu
Relator, in Ordinariis sacrorum Rituum Congregationis
coetu particulari ad Vaticanum coacto, sequens dubium discutiendum proposuit : ccAn sententia judicis ab Excellentissimo Episcopo delegati super cultu numquam exhibito
praefato Servo Dei seu circa obedientiam Decretis s. m. Urbani Papae VIII praestitam, confirmanda sit in casu et ad
effectum de quo agitur. n
Sacra eadem Congregatio, post relationem ipsius Emi Ponentis, audito voce et scripto R. P. D. Salvatore Natucci,
Fidei Promotore generali, omnibus perpensis et discussis,
rescribere censuit: « Affirmative seu constare. » Die 21 Aprilis 1931.
Facta postmodum de his Sanctissimo Domino Nostro Pio
Papae XI ab eodem sanctae Fidei Promotore Generali relatione, Sanctitas Sua responsum ipsius sacrae Congregationis
ratum habuit et confirnavit.
Die 4 maii 1931.

C. Card. LAURENTI,
S. R.

C. Praefectus.

A. CARNCIT,
S. R. C. Secretarius.
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2. FELIX DE ANDREIS
APPROBATION DU PROCES DE NON-CULTE
SANCTI LUDOVICI
BEATIFICATIONIS ET CANONIZATIONIS SERVI DEI FELICIS
DE ANDREIS, SACERDOTIS
ET PRIMI SUPERIORIS MISSIONIS IN AMERICA
Instante Revmo P. Iosepho Scognamillo, Congregationis
Missionis Procuratore et Postulatore Generali, Emus ac
Rmus D. Alexander Cardinalis Verde, Causae Servi Dei Feli:
cis De Andreis, sacerdotis et primi Superioris Missionis in
America, Ponens seu Relator, in Ordinariis Sacrorum Rituum
Comitiis Particularibus subsignata die ad Vaticanum coadunatis, sequens dubium discutiendum proposuit : a An sententia judicis delegati ab Apostolica Sede in Processu Apostolico super cultu numquam exhibito praefato Servo Dei,
seu super obedientia praestita decretis sa. me. Urbani
Papae VIII, confirmanda sit in casu et ad effectum de quo
agitur? » Et Emi ac Revmi Patres, sacris tuendis Ritibus
praepositi, post relationem ipsius Emi Ponentis, audito
voce et scripto R. P. D. Salvatore Natucci, Fidei Promotoris
Generalis, omnibus diligenter perpensis, respondendum edixerunt,: a Affirmative, seu sententiam esse confirmandum. a
Die ix Novembris 193o.
Quibus omnibus Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae XI
per Fidei Promotort m Generalem relatis, Sanctitas Sua,
Rescriptum S. Rxtuum Congregationis ratum habere et confirmare dignata est, die 19 eisdem mense et anno.

C. Card. LAURENTI,
S. R. C. Prae/ectus.
A. CARINCI,

S. R. C. Secretarius.
3. FELIX DE ANDREIS
DISPENSE DU PROCES APOSTOLIQUE
SUR LA RENOMMEE DE SAINTETA

Quum in Processu Informativo in Curia Ecclesiastica
Sancti Ludovici constructo, fama sanctitatis Servi Dei Feli-
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cis De Andreis, sacerdotis et primi Superioris Congregationis Misioais in Amerira faeril auperrime demonstrata,
Rmus D. Ioseph Scognamillo, Congregationis Missionis
Postulator legitime coastittus, Sactissimum Dominum
Nostrum. Pium Papam XI humillime exoravit ut a Processu
Apostolico condendo super fama sanctitatis dispensationem
indulgere dignaretur.
Sacra porro Rituum Congregatio, vigore facultatum sibi
specialiter ah ipso ba"•ctis~imo Damino Nostr~ tribu.tarlm,
attentis expositis peculiaribms adiunctis, petitaan dispensationem in casu et ad effectum de quo agitux henigne concessit, servatis de cetero servandis.
Cotirariis woa ohstantibus quibuscwi.que.
Die i5 Moveembris I930.

C. Cad. LAURMNTI,
S R. C. Pef.iftu.
A. CARINCI,

S. R. C. Secyetarwis.
4. CATHERINKE LABOURE
DBCRET SUR L'HEORPITE
DES VERTUS
DECRETUM PARISIEN.
BEATIFICATIONIS ET CANONIZATIONIS
VEN. SSERVAE DEI
CATHERINAE LADOJURk
E SOCIETATE PUELLARUM CARITATIS
SUPER DUBIO
An constet de Viututibus Theologalibus Fide, Spe et Caritate twa in Deam tui

in proximum, necnon de Cardinali-

bus Prudentia, lustitia, Temperantia, Fortitudine, earumque
adnexis in gradu heroico in casu et adeffectum de quo agitur.
Fodi in te fundamentum kum.iOJta4ti, et fPrvOaies ad fastigium caritatis. Aurea haec magni Augustini sententia (In
Ps. 13o, 12) Ven. Catharinae Labour4 vitam apprime describit. Ipsa enim, Legiferi Vincentii a Paulo veetigia plane
secuta, christiaaae perfectio~is apicem per huminitatom est

-

85. -

adepta, et, licet pluribus charismatibus fuisset donata, ad
mortem, usq.ue occu-ta in Deo abscondita voluntarie permansit. Nonnulla de eius vita est deliberare,
Honestis orta natalibus die a2 Maii, anno 18o6, in pago Faiules-Moutiers, intra Divionensis Dioecesis fines, in Gallia,
nona inter undecim filios, quos Petrus et Magdalena Gaudard, morum integritate et religione praestantes, genuerunt,
Catharinae nomen- in sacro foote accepit, passim tamen
apud suos Zoe appellata. Novem vix expleverat annos quum
mater supremum obiit diem. Tune, uti feruat, beatae Mariae
Virginis simulacrum amplexata, uti filiam se ei commisit.
Tantae autem Matris patrocinio dignam se praebebat. Quod
amim a domesticis curis supererat temporis, ferventissimis
precibus sive domi sive ia ecclesia impendebat, ita ut veluti
sancta iam tucn vulgo haberetur. Quum Maria Ludovica,
eius sorer maior natu, Puellarum a Caritate Societatem

esset ingressa%tota rei domesticae gerendae cura in Catharinam incubuit; unde suum exequi propositum eamdem
Societate:

ingrediendi differre est coacta. Annes tandem

agens vigintiquatuor, voti compos est facta, et canonicum
Postulatum in pago Ckiiillon-sur-Seine explevit; tirocininum
vero Parisiis die ai Aprilis, anno i83o, in principe Societatis
domo, Rue du Bac, incepit, tantoque animi fervore nitebat,
ut omnium virtutum perfectum iam tun se exhiberet exemplar.
Tirocinio expleto, i- altera Parisiensi domo, vulgo d'Enghien, humillima officia fuerunt ei concredita, quibus postea;
seaum in hospitio receptorum cura et vigilantia addita fuit.
Die i Martii, anno i835, religiosa nuncupavit vota, quae quotannais de more renovavit;
Unanimis est omniuas testium sententia Sororem Labourtoto vitae suae tempore virtutes omnes iugiter et heroice
exercuiese. Tanta in Deua pietate ferebatur, ut, de eo sermonem habens, preces effundens, sacra communione se reficiens,, seu tabecuaculum seu beatae Mariae Virginis simulacrum aspiciena, veluti extatica videretur. Fides eius adeo

effulsit, ut omnia in Deum dirigeret et in Deo conspiceret.
Unde totam suam. spem in Deo, in. Christi meritis, in Sanctorum intarcessione ponebat. Catharina, quae tantam fidem:

et spem in animo fovebat, heroica in.Deum caritate necessario enituit. Quod autem mira et heroica il proximum
caritate fulgeret, cura, quam erga pauperes senes sibi con-
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creditos gerebat, evidenter probat. Per quadraginta enim
annos mira dexteritate, imperturbabili patientia eos morosos, molestos, asperos, difficiles, saepe et ingratos constantissime sustinuit, iisdemque, si infirmi, omni diligentia
et amore veluti sollicita mater et consolationis angelus din
uoctuque vigil adstabat, donec animam Deo redderent, et
vita defunctos precibus sublevabat. Ceteras quoque exercuit
virtutes; insignis autem fuit in humilitate et simplicitate,
quas veluti suae Congregationis proprias S. Vincentius a
Paulo verbo et exemplo suis filiis inculcaverat.
Unanimis est quoque omnium testium sententia eamdem
non una vel altera die vel anno, sed toto'suae vitae tempore
semper et perfectissime omnes suae Societatis regulas servasse, quod heroicam sanctitatem portendit. Venerabilis
itaque Catharina in virtutibus vere herois est habenda.
Porro Dominus, qui superbis resistit, humilibus autem dat

gratiam (I Pet., 5, 5), quique familiaris est simplicibus, quibus
non dedignatur arcana sua revelare, ut B. Albertus Magnus
docet (Parad., an, p. I. de virt., c. 3o), iuxta illud et cum
simplicibus sermocinatio eius (Prov., 3, 32), humillimam Catharinam per beatam Virginem elegit, ut novas in genus
humanum misericordias effunderet, et in christiano populo
devotionis sensum in Immaculatam Conceptionem magis
excitaret. Sicut enim, post huius dogmatis definitionem,
Beatae Bernardae Soubirous, simplici et humili rusticanae
puellae, beata Virgo Immaculata apparuit, eamque est allocuta, ita, ante definitionem, quasi in eius praeparationem,
Catharinae Labourd, eiusdem socialis conditionis, et iisdem
ornatae virtutibus apparuit. Re quidem vera, nondum tertius
ab eius ingressu in Puellarum Seminarium mensis decurrerat, quando in Sancti Vincentii a Paulo pervigilio beatae
Virginis priori apparitione est dignata. Altera apparitio et
maioris momenti, saltem ad externos effectus quod attinet,
die 27 Novembris, anno eodem contigit. In qua Virgo Immaculata puellae iniunxit ut numisma iuxta formam ei ostensam cuderetur, insculptis verbis 0 Maria sine peccato concepta, ora pro nobis, qui ad te conlugimus. Dignum sane Vin-

centianae familiae praemium, quia eius Legifer suis filiis
illabem Mariae originem proftteri et colere mandaverat (lect.

VI, Off. Manif. B. M. V. Imm. a sac. num.).
Quam quidem apparitionem accuratissinle in Parisiensi
Curia investigatam, tur fulgidissimis innumerarum gratia-
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rum signis decoratam, Archiepiscopus de Quelen non solum
probavit, sed et summo studio promovendam voluit. Numisma iuxta praeceptam formam ad plura millia millium
cudi et in pios fideles large distribui curavit. Inde divinae
largitatis copiosissime effluere beneficia coeperunt, praecipue in peccatoribus ad Deum revocandis.
Prior fuit conversio Archiepiscopi de Pradt, qui impium
constitutionale, quod dicebant iuramentum, ediderat, et,
licet morti proximus, retractare recusaverat. Verum, vix Pa.
risiensis idem Antistes, manu numisma tenens, invocationem
in eo inscriptam recitavit, infirmus eumdem ad se accivit et,
mutata voluntate, cum Deo et Ecclesia rite reconciliatus,
postea in pace animam Deo reddidit. Speciali quoque, inter
innumeras, mentione est digna Alfonsi Ratisbonne, iudaei
argentinensis, conversio, quae in alma hac Urbe anno 1842
evenit.
Venerabilis autem Catharina, quae ab Immaculata Virgine
ad tantum opus electa fuerat instrumentum, ignota omnino
per sex et quadraginta annos remansit. Vere vita eius fuit
abscondita cum Ckristo in Deo (Col., 3. 3.). Tantum et tale
silentium et ipsum mirabilis fidelitatis atque humilitatis
testimonium est. Quod tamen secretum sex ante mortem
mensibus aperire fuit ei necesse. Etenim quum nondum
fuisset in apparitionum loco erectum simulacrum iuxta mandatum a beata Virgine pasiter acceptum, quumque suae
mortis diem appropinquantem praesentiret, Venerabilis Catharina Superiorissae suae secretum revelavit. Unde simulacrum fuit erectum..
Septuagenaria, die 31 Decembris mensis, anno 1876, morientium sacramentis refecta, quasi candida columba sancte
ad caelestem Sponsum evolavit.
Sanctitatis fama, qua vivens apud Sorores et Superiores
fruebatur, ea mortua, in dies act aucta. Quapropter in Parisiensi Curia, Ordinaria auctoritate super fama sanctitatis
vitae, virtutum et miraculorum in genere, processus fuit
constructus, nec non super scriptis et super liturgico cultu
eidem non exhibito. Anno 1907, Pius X, fel. rec., Commissionem Introductionis Causae sua manu signare dignatus
est. Approbata quoque fuerunt scripta et decretum editum
super non cultu. Apostolica auctoritate confecti sunt processus, quibus rite probatis, die 2 Augusti, anno 1927, Antepraeparatoria sunt habita comitia apud Revmum Cardinalem
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Vincentium, Vannutelli, fel. rec., Causae Relatorem, Praeparatoria die 5 lunii insequentis anni et nova Praeparatoria
die 17 Martii anni huius. Die demum 7 luiii, universus disceptantium coetus coram Sanctissimo Domino nostro Pio
Papa XI est coactus; in quo Revmus Cardinalis Alexander
Verde, Causae Ponens seu Relator, dubium proposuit : An
constet de virtutibus theologalibus Fide, Spe at Caritate turn
in Deum fum in froximnu, nec non de cardinalibusPrudentia, Iustitia, Temperantia, Fortitudine earumque adnexis, in
gradu heroico in casu et ad effectum de quo agitur. Qui aderant, omnes-turn Reverendissimi Cardinales, turn Praelati et
Patres Consultores-sua edidere suffragia, quae Beatissimus
Pater intento prosecutus est animo : suum, tamen pronuno
ciare iudicium distulit, donec mains divinum impetraret
lumen. Veluti autem in festivitatum centenarii cicli ab appa*
ritionibus a Ven. Catharina habitis complementum, Sanctitas Sua, ut Suam proferret sententiam, hodiernam diem,
decimamnonam.Ilii,
Dominicam octavam post Pentecosten,
et quasi-natalitio S. Vincentii a Paulo sacram selegit
Quare ad Vaticanas aedes Reverendissimos Cardinales Camillum Laurenti, S. R. C. Praefectum, et Alexandrum Verde,
Causae Ponentem seu Relatorem, nec non R. P. Salvatorem
Natucci, Fidei Promotorenr Generalem, meque infrascriptur
Secretarium arcessivit, et Sacro Eucharistico pientis.
sime litato, edixit: Constare e virtutibws theologalibus Fide;
Spe et Caritate turn in Deum turn in froximum, nee non de
cardinalibus Prudentia, lustitia, Temernantia, Fortitudine
earumque adnexis Ven. Servae Dei Catharinae Labour- in
gradu heroico in casu et ad effctuam do qwo agitar.
Hoc autem decretum, publici iuris fieri et in acta Sacrae
Rituum Congregationis referri mandavit die iglulii anno 193r.

CAMILLUS Card. LAURENTI,
S. R. C. Praslectus.
ALFONSUS CARINCI,
S. R. C. Secretarius.

AUTRES ACTES

DU SAINT.SIEGE

8 septembre 193. - N.-D. de Lujaa eat proclamne celeste
patroaae de 1'Ageatine, de l'Urugnay et du. Paraguay.
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(Lettres apostoliques de Pie XI dans les Acta, z93r, p. 156.)
3 mars i93i. - Mgr Emile Lisson, archeveque de Lima,
est promu archev6que titulaive de Methymne (Acta, 193r,
p. 234.)

25 mars i931. - M. Joseph Chow est nommd vicaire apostolique de Paotingfu.
Juillet 1931. -

Mgr Paul Dumond est transfers du vicariat

de Kanchow a celui de Nanchang.
Juillet 1931. - Mgr Jean O'Shea, coadjuteur de MgrDumond, est nomm6 vicaire apostolique de Kanchow.
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de saint Thomas sur les t Libri naturales a d'Aristote,
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San Vicenzo de Paoli. Conferenze. Piacenza, Collegio Alberoni, j931. Un vol. in-4, xx-5o8 pages.
Le directeur des Annali della Missioie a Plaisance a eu la bonne
pens6e de faire traduire en italien les euvres de notre saint fondateur,
telles qu'elles se trouvent dans la collection en quatorze volumes; et il
a preferk commencer par Ie tome IX. C'est le premier volume des
confirences aux Filles de la Charit6 qui ouvre la voie. L'edition franaise ne peut p6netrer partout. Bien des scours d'Italie en ignorent la
langue. II etait bon que, pour elles et mime pour les autres milieux,
ecclesiastiques et laiques, lea entretiens si simples et si pratiques de
taint Vincent fussent traduits dana la belle et harmonieuse langue de
Dante. Saint Vincent est alli deux fois en Italic de son vivant; ii y
revient apres sa mort pour porter aI bonne parole, une parole de tous
points conforme A la parole evangelique.

Le P. BESSIERES. Deux grands miconnus de l'action
catholique et sociale : Gaston de Renty et Henri Buck.
Paris, Editions Spes. In-8, 480 pages.
Ce livre, pr6senti a 1'Institut catholique de Lille comme sujet de
these, a valu i son auteur le titre de docteur en sciences sociales et
politiques et lea eloges dujury, compos6 d'hommer tels que M. Georges
Goyau, de 1'Acadimie franiaise; Mgr Lesne, recteur; M. le chanoine
Leman, doyen de la Facult6 de thWologie; M. Eugene Duthoit, doyen
de la Faculte de droit; M. le chanoine Naz et M. Joseph Danel, professeurs.
Le P. Bessitres ne s'est pas content4 de r6epter sons une forme nouvelle ce que d'autres biographes ont ecrit avant tui; it a depouill] des
archives privees et d'heureuses decouvertes ont ricompense sa patience
d'erudit. Le P. Saint-Jure nous avait deji parl6 de Gaston-JeanBapListe de Renty, mais en s'6tendant longuement sur les vertus et en
rejetant au second plan on plut6t en negligeant tout a fait It c6t6 historique de son sujet. La lacune est maintenant comblee. Grice au
P. Bessieres, nous connaitrons mieux cet admirable a pr6curseut de
Faction catholique et sociale N.
Le baron de Renty, ne an BWny-Bocage (Calvados) en z6xi, se sentit
tout d'abord attir6 vers 'armee. A vingt-sept ans, ce brillant officier de
cavalerie se tourna du c6te de Dieu et des malheureux pour leur consacter le reste de sa vie, qui fut bien courte, car elle devait prendre fin

le 24 avril 1649. La Compagnie du Saint-Sacrement le regut parmi ses
membres en •638 et meme le maintint a si tete dix ann6es durant
par onze elections successives; de 1639 & 1649 elle n'eut pas d'autre
superieur.
L'histoire da baron de Renty se confond, pendant cette p6riode de
temps, avec celle de la Compagnie dont il fut l'animateur; il est done
tout naturel que le P. Bessieres s'6tende assez longuement sur l'activite
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de la c6Ibbre sociiti secrite, sortie aujourd'hui de l'oubli oi elle etait
rest6e pendant pres de trois sikcles. Ce qu'il en dit n'est pas nouveau;
on le trouve dans lea Annales de d'Argenson, la Cabade der divots, et les
diverses publications de ces derniers temps sur les filiales de Lyon, de
Marseille, de Toulouse et de Grenoble.
II puise largement dana ces ouvrages et peut-6tre sans prendre garde
au cot6 tendancieux de certaines assertions. En lisant ce qau'crit Raoul
Ailier sur les initiatives de saint Vincent de Paul, on a I'impression
qu'il faut descendre cc grand homnie du piedestal sur lequel l'a evde
I'histoire pour lui donner une place plus modeste. Nous aurions prffx6b
qu'apris asoir resumn objectavement cts pages du savant professeur
(p. 146-.o0), le P. Bessiires s'attachit i meonter letr pen de valeur
historique. Le r6sume qu'il en donne peat troubler le lecteur et 'incliner en faveur d'une these dont la faussete ne fait aucun doute,
comme nous l'etablirons sans peine dans un ouavage en pr6paration.
Qu'il s agisse de la fondation des Dames de la Chazrit oa de celle de
I'hpital general, de I'assistance des provinces ruintes ou des mesures
prises pour ameliorer le sort des forcats de P'ars ou des galraes de
Marseille, de Plachat des consulats de Barbarie on des nominations aur
evech6s, nous pouvons accorder notre confiance au premier biographe
de saint Vincent de Paul; quoi qu'on sit dit, Abelly n'a pas pare son
heros des plumes du paon. a La Compagnie s'est servi de M. Vincent
et celai-ci s'est servi de la Compagnie o, voilk uae heureuse formule
Sdue & la plume de M. Goyau; on se trompe sion ajoute on si on laisse
entendre que l'hisloire a commis des injustices au detriment detelle-ci
et au profit de celui-li. Le P. Bessifres lui-m&ame est-il i l'abri de ce
reproche? Certaines phrases de son livre (p. 5io) nous permettent d'en
douter.
Nous n'ignorons pas la grande importance du rlei joun par la Compagnie au dix-septikme siecle; cette importance, disons-le sans detour»
a edi ddmesurement grossie. La Compagnie avait pour fin de venir en
aide a toutes lea institutions utiles, i toutes les bonnes ceuvres, par des
seccunE ou par son infuence. Son intervention n'indique pas que ces
ceavres etaient siennes, m&me leosqu'elles avaitnt i leur the quclqu'un
de sea membres. Ceux qui en faisaient partie gasdaient las personalit et lear activiti propses. C'est ce que tout le monde a's pas hien
compnLs.
Une antre tendance flcheuse, c'est de voir partout l'action de la
Compagnie. Saint Vincent de Paul 6czit-il: a Je sors d'une assemblee
notable oh presidait I'acheveque de Reims %, on n'hisite pas,il s'agit
certainement d'une reunion de confreres du Saint-Sacrement (p. 167).
Mume Goussault prsse-t-elle le saint pritre de fonder la confrrie de
L'H6tel-Dieu, elle itait 'iastiument de la Compagnie du Saint-Sacre- meat. Les Dames de la Chazite prennent-elics des d6cisions en vue de
leun bones ueuvres, ces deciaions, dit-on, sont inspirees, sans qu'elie
s'en doutent, par la puissante Compagnie. Ainsi de suite. Et I'on jige
instile d'apporter des preives, ou, si on en presente quelque-unes, lces
soat ai fragiles que c'est tout comme.
Mais nous n'avons & parler ici que de 'ouvrage du P. Bessieses et ce
eligiena n'est nuaement aesponsable des erreurs des aatres. Peut-Atre
toutefris efit-il et psefrable Qu'il attirt I'ttenion de se .lectcue sar
cas exagerations mains timidement qu'il ne i'afait.
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N'exagire-t-it pas lui-mame quand ii ecrit (p. 16) : Renty collabore
paxticulibrement avec M. Vincent en ' organisation des confreries de
Charite de Dames et de Messieurs, au point quil est parfois malaise,
comme nou verrons, de distinguer ce qui revient k t'initiative de
M. Vincent et & celle de Renty -?
A notre connaissance, saint Vincent de Paul n'a organise apres 6i3o
qausae sucle confrhrie d'hommes, celle des nobles Lorrains, et, nous en
covenons, ii £ut aide par le baron de Renty dans cette fondatioa.
Quant aux coa6riecs de dames, nous na savons desquelles le P. Bessi~es vent paser. En 1645, la Compagnie,aprb1
avoir repousse la proposition de leoder une assemblee de dames, risolut de favoriser la
diffusion de confreries semblables I celle qui fonctionnait 1k l'l6tel:
Dieu depuis 1634 sous la direction de M. Vincent. Si Ie P. Bessie•es a
eu en vue cette decision, it va un pen loin dans ses conclusions.
Parmiles communautes auxquelles M. de Renty s'est intiress6, signalons deux commuaautes ouvrires, fondees par un Beige, le cordoanier
Henry-Michel Buch, et composies, l'une de cordonniers, l'autre de
taillurs. Buch, na & Arlon en z598 et mort i Paris en 1666, nous est
donni par le P. Bessiýxes, & la suite de Mgr Bougaud, comme a un
pricieux collaborateur de M. Vincent , (p. io5 et 146). Comme la corzespondance da saint, ses 6crits et ses anciens biographes ne mentionnent pas une seule fois le nom du pieux cordonnier, nous avouons
ne pas croire & cette collaboration, ignoree, d'autre part, des biographes
de Buch et de Renty. L'autorit6 de Mgr Bougaud compte pour si peu
en histoire queson affirmation ne nous impressionne nullement.
Nous voudrions bien donner ici une idee des pages que Ie P. Be.siires consacre I
llute contre le compagnonnage, aux freres ouvriers,
auxondations de. Toulouse, Lyon, Soissons, Grenoble. Les frres cordenniers et les fries tailleurs se repandizent en Rh6nanie, en Espagne
eten Italie. Ii y cut un ties-ordre : les garlons externes. Le baron de
Renty :reait de voir les frires ouvriers suivre.les missionnaires du
Canada, de i'lnde et de Barbaric pour contribuer, eux aussi, & leur
manikre, la conquete des ames. Tout cela etait bon k savoir et nous
soamnes reconnaissants an P. Bessibres, qui a fait revivre sous nos
yeux, en des pages pleines d'inteirt, ces manifestations de la vie ouvriere
chritienne an dix-septieme siacle.

J. MAzzOmi. L'Um#no Conosere. Padoue, Libr. grego, irande, t931. In-8, 336 pages.
:

. Mazzoni aborde dans ce livre un des probltmes les plus ardus de
ia philosophic contemporaine. Aprbs quarante-huit pages sur i'activite
de nos facultis cognoscitives (sons ce nom sont comp-a les sens aussi
bien que uintelligence), il arive aux rapports entre la pensee et le
monde extirinr. on interieur: les sens nous montrent-ils les objets tels
qu'ils sont? L'intelligence elle-meme nous decouvre-t-elle la r~aliti deq
choses? Intiressants problemes, qui ont tentW les philosophes de tous
M.Maoeai expose et appreiee les differents systemes en des
les pays M.
pages claires et suggestives qui remplissent plus des deux tiers de
l'o1avage.
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J. ALOUAN. L'arabe correct en trois mois et sans
maitre. Quatre-vingt-quinze legons et exercices. Une
iecon et un exercice par jour. Impr. des missionnaires
libanais,

1931.

In-8, 520 pages.

No.s n'avons aucune competence pour apprecier ici cet ouvrage,
dont le haut-commissaire francais, dans une lettre adresse & l'auteur,
dit qu'il eat a tres consciencieusement fait, tres pratique et certainement
le meilleur de ceux composes jusqu'b present, dans ce genre, pour
I'arabe syrien a. Aussi, qu'il nous soit permis de reproduire simplement
la preface :
a Le but de ce livre eat de faciliter aux Europeens la connaissance
pratique de la langue arabe.
SAujourd'hui, cette langue devient necessaire, indispensable aux
6tringers.
c Mais, pour apprendre une langue, it faut un livre, le livre ideal.
Or, pour lesa trangers, il y a tres peu d'ouvrages et ceux qui existent
out bien des lacunes. L'6tude de I'arabe parait des lors presque inabordable. Nous avons pens6 que nous rendrions aux 6trangers un r6el
service en Icur offrant ce modeste travail.
a Nous voulons enscigner l'arabe correct, mais facile. Nous 6viterons
tout ce qui est complique. Et quand nous serons force d'employer .un
mot qui risque de ne pas etre compris par la masse, nous mettrons le
mot comprehensible & c6t6, entre parentheses.
* Pour apprendre 1'arabe, ii faut commencer par e -lire et F'crire,
non pas en caracteres 6trangers, mais en caracteres arabes.
a Chaque leqon est suivie d'un exercice, souvent prdeced d'un vocabulaire en trois colonnes. La premiere contient le mot arabe, la seconde
donne son equivalent en francais et la troisi6me la prononciation figaree en sons francais. Mais alors it faut prononcer toutes les lettres,
comme dans Ie latin.
* L'8leve apprendra tres sgigneusement ce vocabulaire. Voici comment it faut procder : on regarde d'abord la prononciation figuree;
puis on regarde le mot arabe et on le prononce trois ou quatre fois de
suite, tel que nous I'indiquons, et k haute voix, pour habituer l'oreille
aux sons arabes. I1 faut avoir soin aussi d'appuyer sur la syllabe accentuee pour la bonne prononciation.
a Noun donnerons k la fin du livre le corrig6 des exercices, Ia liste
des mots utiles, un choix de conversations pour toutes les circonstances
de la vie et enfin une liste des mots arabes qui ont quelque ressem.
blance avec les mots frangais. a

H. ORZANCO. La Medalla Milagrosa. Puntos predicables. Madrid, impr. Regina. Trois vol. in-8, xv-355,
358, 387 pages.
Six neuvaines, quatre triduums, 'bhistorique de la manifestation de Is
MWdaille, diverses allocutions avant et apris la communion, pour pro.
cession, peierinage, exercices spirituels donn6s aux Enfants de Marie,

--

865 -

erection d'autel, inauguration de statue, fetes en l'honneur de la
M6daille, des r6cits de faveurs obtenues par son moyen, tel est i pen
prbs le contenu de ces trois volumes, tres utiles aux pr6dicateurs qui
auront i parler sur la Medaille. On sait la devotion que porte
M. Hilaire Orranco i la Vierge miraculeuse; il ne pouvait ilever i la
Mere du ciel un plus beau monument.

Charles-F. JEAN. Larsa d'aprs les lteies cundiformes
(*2z87 i 1gor*.) Paris, Geuthner, 1931. Un vol. in-8,
xx-290 pages.
Qui parmi nous connait l'ancien royaume de Larsa, lequel, apres
avoir vdcu lonjtemps d'une vie propreet independante, fut absorb6 par
le puissant empire babylonien?
M. Jean nous en raconte 1'histoire et nous fait p6n6trer dans la vie
intime de ses habitants : vie sociale, vie familiale et vie religieuse.
Nous voyons deiler successivement sous nos yeux le roi et sa cour,
les fonctionnaires, les agriculteurs, les commer ants et les industriels,
les dieux et les d6esses avec leurs temples, leurs pretres -et leurs
sacrifices.
Ces pages soulivent an coin do voile qui nous cachait I'antiquitW.
Souhaitonsque, grAce aux savants travaux de M. Jean, 'histoire projette sa lumiere encore plus avant dans ce fonds obscur qu'on appelle
la nuit des temps.

Tell Sifr. Textes du British Museum, re6dites par
Charles-F. JEAN. Paris, Geuthner, 1931. Un vol. infolio, xii 198 pages.
En pr6parant son ttude sur Larsa, M. Jean remarqua un certain
nombre de fautes dans les autographies des textes de Tell Sifr, publics
autrefois par Strassmaier sous le nom de Warka, et rdsolut de les collationner au British Museum.
En presence des originaux, i ! apparut tout de suite : 1o que 1'editeur
n'avait pas reproduit exactement la graphic des testes de Tell Sifr,
mais qu'il avait adopti une a 6criture a moyenne qui pourrait convenir h peu pres i n'importe quelles tablettes de la premiere dynastie
babylonienne; 20 que Strassmaier avait souvent mal lu les noms pro-'
pres; 30 qu'il n'avait dessine que quelques enveloppes, se bornant, pour
6
les autres, i relever quelques variantes; 4° qu'il n'avait cop' qu'un
petit nombre d'empreintes. La date est sur la tranche de la tablette.XNi
Strassmaier ni Meissner ne 'ont vue. Par suite, les traducteurs n'ont
pu i'utiliser.
M. Jean a estim6 qu'il n'6tait pas inutile de consacrer une bonne
partie de ses vacances de 1929 et i930 i dessiner et i r66diter la collection de Tell Sifr. C'est le r6sultat de ce travail qu'il donne ici.

Cr6nica de la primera Asamblea Nacional de las Aso-
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ciacionesde la Milagrosa, par Jutes SANCHEZ. Madrid,
1931. 3y5 pages,
Eel ouvrage abondamment document6 et richement iilustrC Cette
premibre assemblie nationale a 6tC un magnifque succkt. M. Samches a
jug6 boa d'en conserver le souvenir par une chronique dktaill6e et l'on
ne peut qu'approuver son heureuse initiative.

A. HUBRECHT. Choix de lectures. Chases de Ckine.

Pekin, imp. du Petang. Un vol. in-i6, vIl-48 pages.
Ce petit volume forme la premiere serie desexercices d'un coursgadud de langue frangaise pour Chinois. Baa! sur Ja methode compazde,
ii donne en regard le texte franaais et la. traduction chinoise. L'a! eur
estime qu'il n'est pas meilleur-procede pour aplanir les dificult6s du
d6but, initier l'ileve sans fatigue et l'entrainez doucement dans 'usage
de la langue.

Mgr E.-A. FABozZI. I fulgori della Medaglia Miracolosa. Pompki, i93t. Un vol. in-8, 73 pages.
Publication de trois discours prononcis k Catane, a Mesiam et
Milan: synthdae et antitbese de l'Apparition; paroles de vie; chant de
vigile. L'auteur connatt bien son suiet et ii le presente sous une forme

att•msta.

C. PACE. San Vincenso de Paoli (Collection : BiblioUeca del fopolo), Milan, Sonzogno, 193o. 61 pages.
Opuscule ecrit pour le peuple par un admirateur de notre grand
saint.

Memoria de las Obras practicadas por las Sefioras de
la Ccridad de San Vice te de Paul en lI

Mexicana, correspondiente

S.Lt.

at

afto

de

Repfblwi

1929-193o.

d.

Les Filles de la Charite ne soat pas autosisdes an Mexique. Des
dames pieuses et devoudes ont pris leur place aupres des pa.vres, et
lea oeuvres prosprent si bien qu'il n'est peut-6te pat de pays a mrmade
o Pl'association soit si forissate. La brochure ci-desms passe ea zeue,
localit6 par localith, les secous distribues aux pauvmes. C'est beau et
consolant. Y a-t-il meilieure pribre que celle-li pour porter le boa
Dieu i jeter des yeux de miskricorde sur cette nation croyante, oppriSmde dama Is maaifestatioa die seeroyaces?

-

867-

S. BEasinI. Dott iMe allegorie simboli della Divina
Comedia. A.punti esegetico-critici. Plaisance, collEge
Alberoni, 1931. In-8, xv-3Io pages.
La Dimine Cowidie de Dantl, ce merveilUeuz chef-dceuvre de la
langue italienne, a 6tW mille fois 6tudihe, interpr6tte, commentee.
M. Benani nous pzroe qule
sujet n'est pas ipuis. .Son livre comptera parmi les bons, peut-6tre mime parmi les meilleurs. En mCme
temps qr' mmonauteur, ilfait .hoaneur au coUlge Alberoni, dont les
monographies dipasseront bient6t la dizaine.

- G. COCCHI. Comumzeaarium in codicem Juris Canonici
ad usum Schklarum. Turin, Marietti, 1926-d93i. 7 vol.

in-8.
Les membies de la dernitre Assembl6e g6n6rale ont pu appricier
Litendue des coanaissances juridiques de M. Cocchi. Son livre a eudu
aucces et d6ji certains volumes atteignent la troisime ou meme'la quairitme edition. Nous souhaitons qu'il se ripande dans les stminaires.
Ce qui importeavant tout dans les manuels, e'est la soliditd et la clart6
et ici on troave ces qualites.

E. CRAPEZ. A Veneravel CatharinaLabouri, traduit
o1900.In-8, xiIpar D. Mozart Pinto. Ceari,

1i3 pages.
Le bel ouvrage de M. Crapez, .dej traduit en-plusienm langues, m&ritait d'Ctre connu dans les pays de langue portugaise. La traduction
a itd confiie i un professeur justement appriid par les qualites de
son style et sa connaissance parfaite du portugais.

Centenari de as Aparicionesde la Santisima Virgen
a Sor Catatina Laoburi, iija de San Yicente de PauL

r83o-r93o. Fistas celebradas en la Case de Caridad.
Barcelone, i93i. In-8, o10pages.
Rkcit ditaiil6, avec illustrations, des fetes centenaires qui ont eu lieu
i Barcelone en l'honneur des apparitions de la M&daille miraculeuse.

H. WATTHE.
La Maison dy Missionnaire. Compte
rendu 1930-1931. Vichy, 1931. In-8, 96 pages.
Dans cet opucule, Ie h]nti-nme depuis la fondation de la Maison du
Missionnaire, M. Watth6 est heureux d'annoncer que les missionnaires
analadea onsoyds Vichy Jpar eur -m6decin oat dsorImais &hur d.-
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position un bel immeuble de quatre stages. Quels progrcs depuis
neuf ans !
1922. - Locaux pris &bail. Premiers secours gratuits.
1923. - Creation d'un cercle, d'une bibliothbque, etc.
1924. - Creation d'un Music colonial des Missions. Saison thermale
(avec logement, traitement) assurke gratuitement et sans distinction l
tous les missionnaires malades.
1925.- Premier prix de vertu accord6 par 1'Acad6mie fran1aise a
M. Watth6.
1926. - Inauguration des Conferences bihebdomadaires avec projections, etc.
1927. - Creation d'une tombola annuelle.
1928. - Reconnaissance d'utilit6 publique (26 juin).
1929. - Achats de terrains a b&tir et petite villa.
193o. - Construction d'une maison de famille pour Soo0ooo francs.
IBnediction de la premibre pierre et inauguration d'une partie des nouveaux locaux le i9 juillet. Dcuxieme prix de vertu.
i931. - La maison se termine. Inauguration le 19 juillet.
M. Watth6 peut etre satisfait. Sa maison, binite par le Saint-Pare,
approuvee par les ministres des Colonies, des Affaires etrangires et de
l'Ioterieur, reconnue d'utilite publique, dotee par de hautes personnalites, encouragie par les membres les plus eminents du clerg6 et de
1'Etat, avait hospitalisd, avant le 19 juillet 1930, i 4oo missionnaires.
K Le cher P. Watthe, a ecrit Mgr Roussillon, devque aux Indes, a fait
plus pour la France en fondant i Vichy cette clinique pour prolonger
la vie de nos missionnaires que s'il lui avait donn6 une nouvelle
colonie. a

Almanack des Missions des Lazaristes et des Filles
de la Charitd. 1932. 144 pages.
Notre almanach de z932 se pr6sente fort bien. Dans ce genre de
productions litthraires et artistiques, il serait difficile de trouver mieux.
On est charme, en I'ouvant, de la nettet6 des images. Chaque page en
contient quelqu'unc. On est interess6, en le lisant, par la saveur des
recits :rcits courts et varids, comme il convient , un almanach; ricits
ddifiants, comme il sied a un almanach religieux. Ces pages feront
dclore, nous n'en doutons pas, plus d'une vocation missionnaire; c'est
la meilleure rdcompense que desire leur auteur; il I'aura.

Almanack van den H. Vincentius a Paulo Lazaristen,
1932. 80 pages.
Cet almanach fera connaltre dans les milieux flamands, si riches
en vocations religicuses, saint Vincent de Paul et ses deux familles.

N.-B. - I1 Nous avons annonc6 en son temps la publication par M. Baeteman d'une Ristoire de l'Abyssinie
et d'un Dictionnaire amerigna-franfais. Nous sommes
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heureux d'ajouter aujourd'hui que ces deux ouvrages
ont attir6 1'attention du monde savant et que de beaux
prix ont r&compense leur auteur. L'Alliance francaise
a donn6 25oo francs; I'Acad6mie francaise, 25oo
pour le Dictionnaire et 5ooo pour I'iistoire; I'Acad6mie des Inscriptions et Belles-Lettres, 2 5oo pour
le Dictionnaire(prix Voluci) et autant pour 1'Histoire
(prix Bordis, rtudes Orientales); la Soci&t6 de Geographie, i 5oo francs (prix edouard Foa) et une m6daille sp6ciale pour le Dictionnaire.
Voild des encouragements qui comptent. Puissentils redonner assez de sante hM. Baeteman pour lui
permettre de reprendre son apostolat abyssin !
20 Nous annoncions dans notre dernier numbro que
la Vie de saint Vincent par M. Coste 6tait sur le point
de paraitre. L'6diteur prf&6rant mettre en vente simultan6ment les trois volumes, la publication est retardie
d'un an. Le titre defnitif sera : Le grand saint du
grand sikcle. Monsieur Vincent.

NOS DEFUNTS

MISSIONNAIRES
27. Moreda (Angel), pr4tre, 21 mai, a Madrid; 68 ans
d'age et 51 ans de vocation.
28. Peces (Godefroi), pr&tre, 7 mai, a Manille; 63,47.
29. Neppel (Louis), pretre, 7 juin, a Saint-Louis;

69, 38.
30. Le Priol (Henri), coadjuteur, 6 juin, a Alexandrie; 55, 38.
31. Vandermeersch (Eugene), pretre, 14 juin, a Paris;
62, 41.

32. Gertner (Valentin), pretre, 17 mars,
polis; 47, 22.

a Prudento-

33. Olivier (Fernand), pretre, 5 juillet, a Montpellier; 51, 32.

34. Slattery (Joseph), pretre, avril, a Ashfield; 65, 44.
35. Crombette (Jean-Baptiste), pr&tre,

13 juillet, a.

Paris; 74, 53.
36. Wipplinger (Leopold-Jean), coadjuteur, 23 juillet,
a Vienne; 82, 49.

37. Falla (Manuel), pr&tre, 3o juillet, -AInza; 41, 25.
38. Ackaouy (Antoine), pretre, 5 aoft, a Tripoli;
78, 59.
39. Correia (Francois), coadjuteur, xo aoft, A Rio
de Janeiro; 52, 3o.
40. Ryan (Michel), pretre, xo aout, a Saint-Louis;
55, 39.
41. Kozuh (Mathias), coadjuteur, x2 ao0t, a Graz;
62, 43.
42. Vega (Louis), pretre, 24 aoat, a Valdemoro; 70, 51.
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NOS CHaRES S(EURS
Marie Chinot, k ChIteau-l'v6Cque; 72 ans d'age et 49 ans de
vocation.
Madeleine Mutnianska, a Varsovie; 84, 55.
Alberte Martelli, a Alessandria; 89, 6o.
Encarnacion Diaz, a Malaga; 40, 16.
Marie Fayard, a Montolieu; 74. 50.
Josephine Stefanini, k Sienne; 71, 52.
Marthe Ghilbart, k Bordeaux; 46, 21.
Helene Daguin, a Paris;83, 58.
Marie R6volte, a Montolieu; 62, 40.
Marie Jubin, a Vannes; 6o, 38.

Scolastique de Azpeitia, a Manila; 46, 2o.
Jeanne Puyana, a Andoain; 65. 44.
Elvire Sanz, a Gijon; 28, 3.
Maria Vidal, a Cuenca; 72, 44-

Alice Lombart, a Montolieu; 79, 58.
Hedwige Hafner, a Chitel-Saint-Denis; 61, 34.
Marie Vasseur, N Kouba; 77, 55.
Marie Starman, a Ljubljana; 27, 3.
Emilia Lopez, a Cali; 61, 35.
Marie Chapuy, A Cali; 57, 36.
Marie Guerlain,A Changtingfu; go, 69.
Stephanie Colardot, a Nogent-les-Vierges; 73, 5o.
Marie Laroche, a La Rochelle; 68,41.
Marie Raynaud, A Montolieu; 8o, 57.
Marie Cerf, A Clichy; 74, 54.
Marguerite Dupire,

a Chiteau-l'Eveque;

32, rr.

Emma Norton, a Portsmouth; 46, i5.
Marie Guiffray, A Chitillonws.-Chal., 56, 32.
Isabelle Demichelis, A Plaisance; 72, 54.
Lucie Leclbre, A Montolieu;6i, 34.
Marie Samillan, a Barcelone; 68, 32.
Hermine de Riedmatten, - Montolieu; 76, 53.
Bronislas Buttner, a Kurozweki; 45, 22.
Louise Pacot, A Montolieu; 72, 40.
Zod Hanicot, a L'Hay; 85, 6j.
Paule Belusky,

a

Kosice; 23, 2.

Marie Castellini, & Libourne; 73, 48.
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Marie Ravet, a Montlunon; 89, 65.
Aloisa Ablinger, a Salzburg; 73, 52.
Elisabeth Ehrharter, a Salzburg; 69, 46.
Marie Benzi, i Turin; 74, 54.
Angele Provera, a Sarzane; 74, 54.
-lisabeth Casals, k Tarbes; 77, 55,
Th~irse Sagi, X Klotildliget: 70, 51.
Therse Ponzi, h Turin; 37, 5S.
Tersilla Panelli, a Virle; 63, 40.
Eulalie Espoz, a Santiago; 84, 56.
Elisabeth Erwin, k Liverpool; 74, 44Prisca Ayerbe, a Carabanchel; 72, 5o.
Dolores Bonifac;, I Orihuela; 91, 70.
Saturnina Ayerbe, a Valdemoro ; 69, 45.
Antoinette Labruybre, a Paris; 72, 5i.
Benoite Leonard, ? Paris; Si, 47.
Carmen Mier, a Guatemala; 63, 30.
Anna Vivas, a Cali; 57, 35.
Romana Bukova, a Dult; 22, 4.
Marie Cravero, a Rivarolo; 83, 57.
Madeleine Pistocchi, A Cagliari; 83, 63.
Stiphanie Kowal, A Cracovie; 3r, 8.
Berthe Dumesnil, a Gruchet-le-Valasse ; 69, 5o.
Julie Racolliet, a Musinens; 74, So.
Pauline Pawlowska, a Cracovie; 68, 45.
Henriette Lombard, k Montolieu; 70, 33.
Gabrielle Olier, k Bordeaux; 68, 40.
Regina Oliviera, h Rio de Janeiro ; 37, i6.
Rita Pigueiredo, i Cascadura; 8o, 59.
Antonine Liogier, a Montolieu; 63, 16.
Angele Bonello, i Grugliasco ; 86, 66,
Helene Grtler, i Banska-Bystrica; 22, 3.
Marguerite Ursic, a Dult; 51, 27.
Amada Hernandez, a Manila; 65, 44.

Victorienne Ugarte, i Carthagune; 77, 5i.
Josefa Ocariz, i Manila; 73,56.
Domenica Garcia, a Madrid ; 49, 3o.

Valentine Resurrecion, i Valdemoro ; 3, to.
Inocenta Simon, a Valencia;'52, 32.
Marie Azema, A Montolieu; 88, 64.
Marie Meyer, i Boston; 62, 36.
Helene Sarazua, a Charenton; 64, 39.
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Louise Berille, a Clichy ; 87, 61.
Marie Boissonnet, a Chevresis-Monceau; 66, 44.
Anne Enyingi, a Budapest; 22, 2..
Camille Vannier, a Chiteau-l'lveque; 70, 46.
Marie Bossand, a Quesnoy-sur-Deule ; 77, 54.
Claudine Giraud, a Lyon; 84, 57.
Barbe Dufour, a Marseille; 83, 6o.
Maria Gonzalez, A Flores; 32, 12.
Teresa Maresca, h Naples ; 64, 41.
Maria Amato, a Naples; 77, 57.
Cristina de Majo, a Ostuni; 76, 47.
Constance Schellauf, a Graz; 58, 39.
Cl6mence Gavroy, a Ans; 82, 63.
Camille Roussel, a Rouet; 81, 53.
Jeanne Millery, a Neuville; 77, 57.
Suzanne O'Brien, h Philadelphie; 68, 49.
Julia M. Sweeny, a Emmitsburg; 98, 75.
Mary Geraghty, N Saint-Louis; 77, 57.
Catherine Lorenc, a Kolomyja; 52, 32.
Antoinette Piaskowska, I Varsovie; 40, 20.
Marianne Piotrzkowska, I Vienne; 49, 27.
Silvina Merino, a Reusi; 22, z.
Milanie Delmas, & Corbeil; 64, 42.
Hann4 Bchamouni, a Beyrouth ; 49, 26.
Josephine Chevalier, a Bordeaux ; 6x, 39.
ttiennette Duperou, a Peking; 69, 46.
Philomine Kopp, a Salzburg; 61, 39.
Vincenza Impeduglia, a Naples; 67, 41.
Jeanne Murcier, A Sete; 81, 6o.
Marie Suaire, a Malaga; 86, 66.
Rose Mauris, a Lyon, Ainay; 78, 49.
Jeanne Cloarec, a Clichy; 81, 58.
Louise Castelnau, a El Biar;'8, 59.
Francoise Schell, a Budapest; 71, 49.
Anne Marencsak, i Budapest ; So, 3i.
Marie Farantair& Nagykanizsa; g1, i.
Frangoise Braniselj, I Ljubljana; 34, 9.
llisabeth Valerga, a Turin; 41, 17.
Concepcion Burguette, k Madrid; 65, 30.
Cesarea Aza, A Infantes; 74,48. Rufina Aguirre, & Irun ; 26, i.
Tomasa Gainza, a Valencia; 56, 34.
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Clementina Copperi, a Aleixar; 69, So.
Marie Barry, a Nesles; 79, 61.
Marie Dupre, a Nogent-le-Rotrou ; 67, 44.
Adelphine Rose, a Madrid; 8r, 52.
Marie Vinoir, a Bordeaux; 86, 64.
Genevieve Parenty, a Lille-Moulins; 43, 22.
Marie Villebonnet, a Saint-Etienne; 56, 34.
Anne Desalme, a Villers; 83, 57.
Lucia Garin, ý Elche ; 61, 37.
Josefa Martinez, k Valdemoro ; 67. 39.
Teresa Fernandez, a Zaragoza ; 3o, o.
Marthe Marie, Clichy ; 75, 51.
Cicile IQaudet, a Paris; 27, 4.
Marie de Fontainemarie, a El Biar; 8o, 54.
Blanche Delrue, a Douai; 36, 9.
Ad4le Mattalia, a. Turin; 50, 23.
Edwige Taperowiez, 1 Cracovie; 27, 6.
Marie Lemoine, A Paris; 66, 44.
L4opoldine Giraud, a Montolieu; 58, 37
Clotilde Montigny, a Santiago; 70, St.
Elisabeth Wang, a Peking; 40, 17.
Elisabeth Wallner, a Schwarzach; 49, 23.
Hortense Apodaca, a Birmingham; 53, 33.
Anna Monaco, a Naples; 60, 35.
Olimpia Bartoli, a Sienne; 77, 57.
Louise Barozzo, I Somma; 72, 51.
Marie Raffaelli, a Agugliano; So, 56.
Marie Campio, a Rimini; 9 o , 74.
Henriette Huc, a Naples; 84, 65.
Anne Dalec, a Constantinople; 59, 34.
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